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CIRCULAIRE
POUR LES MISSIONNAIRES DE FRANCE
Paris, le i" janvier 1945.
Messieurs et mes chers Freres,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !
L'annie 1944 a Btd, pour Paris, et pour la France, une ann6e
dc benediction, car elle nous a procurd Ia liberation : nous
avons edt ddlivrds de I'occupation qui pesait sur nous si lourdement depuis cinquante mois.
Remercions Dieu de ce grand bienfait, disons, avec Marie
Immaculde, notre Magnificat, du fond du cmeur ; n'oublions pas
ie grand devoir de faction de graces, selon ce que nous recomnande ]a sainte Eglise dans I'oraison collecte a Pro tempore
belli ). a 0 Dieut qui faites cesser les guerres et qui terrassez
par votre puissance les ennemis de ceux qui se confient en
vous ; accordez votre secours 4 vos serviteurs qui implorent votre misericorde afin que n'ayant plus d craindre la fureur de
leursennemis, nowtrendions d jamais des actions de grdces d la
gloire de votre nom. Par Jdsus-Christ Notre-Seigneur. )
Ce Magnificat nous 1'avons chant6 avec le chef du Gouvernement qui I'a fait solennellement a Notre-Dame de Paris ; nous
I'avons chante dans notre chapelle prdservde ; disons-le incessamment ; car selon la parole de saint Vincent K ii faut employer autant de temps & remercier Dieu de ses grdces que nou
en avons mis a les demander. a VoilA cinquante mois que nous
demandions la liberation, remercions au moins pendant cinquante mois.
Une excellente action de gr&ces sera non seulement la priere
mais encore la saintete, la perfection, la libdration spirituelle.
Dans la messe pro tempore beUi, la post-communion nous suggere cette rdsolution : a 0 Dieu, dominateur des royaumes et
des rois, qui nous guirissez en nous frappant, et nous conservez en nous pardonnant, Jtendez sur nous votre misaricorde afin
que, maintenue par votre puissance, la tranquillit de la paix
nous soit un moyen ve nous corriger de nos fautes. Par Jd:e Christ Notre-Seigneur. n
Remarquons cette incomparable priere. Dieu nous a frappes
pour nous gu6rir. Percutiendo sanas. Les hommes etaient csnsuels, avides de confort, Dieu les a frappds par les privations,
les restrictions, les bombardements, les alertes, la vie dans les
caves, la privation de charbon, I'dvacuation, etc.- En nous frappant ainsi, il nous gudrit ; percutiendo sanas, il nous rend mortifids.
Les hommes dtaient orgueilleux, fiers de la science, ils pensaient pouvoiT se passer de Dieu. Dieu nous punit, nous humilie par la science, avions, bombes, tanks. Dieu nous a gudris en
nous frappant ; il a riveill6 les dnergies, suscit6 la resistance,

rendu patriote ; on s'est tournd vers Dieu ; on a chant6 le Magnificat & Notre-Dame, on a fait un pelerinage it Lourdes ; on
s'est humilid.
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Ignoscendo conservas, il nous a pardonna nos fautes. Par
I'intercession de la sainte Vierge qu'on a tant imploree dans le
Grand rctour, a Lourdes, h la Medaille iniraculeuse, A NotreDame-des-Victoires. Par le Sacrd-Coeur de Montmartre qu'on
a pri6 jour et nuit, meme pendant les bombardements de Paris ; il y a eu beaucoup de victimes, de morts, sans doute;
des soldats, des civils, des seurs. II y a eu des evacuations, Dieu
nous a conserves, a Saint-Lazare, dans nos maisons. Remercions
Dieu. Misericordias Domini quia non sumus consumpti ; misericordias Domini in aeternum cantabo.
Il nous a pardonnd nos fautes ; il nous a conserv's ; il nous
a liberes.
Travaillons h une grande liberation, la lib6ration, rI'puration spirituelle du demon ; 6purons nos ames de ces traitres
qu'on appelle les peches capitaux, lesquels ne demandent qu'a
collaborer avec le diable. Boutons dehors ces malfaisants parasites qui s'appellent les maximes du diable : la prudence de
la chair, l'envie de paraitre, le desir que chacun se soumette
A notre jugement et volonte, la recherche de nos aises, l'insensibilitB pour I'honneur de Dieu et le salut du prochain. Au lieu
de ces tristes occupants, donnons place dans notre Ame aux
Forces intvrieures du Saint-Esprit, a la simplicit6, . l'humilite,
A la pauvretg, a la mortification, 6 la puretW, a la douceur, a la
charit6, au travail, A la sobriet6, au zBle. Avec ces Forces interieures, rdsistons A nos ennemis spirituels et demandons au
Sauveur du monde ce que l'Eglise nous souhaite tous les jours
A Prime : ut hic et in aeternum, te auxiliante, salvi et liberi
esse mereamur.
Pour Atre sauv6s et liberds salvi et liberi, il faut mettre en
pratique la parole du Christ que saint Vincent nous rappelle
au paragraphe 2 du chapitre 2 de nos rggles communes : quaerite
primum regnum Dei et justitiam ejus et haec omnia quibus
indigetis (salus et libertas, salvi et liberi) adjicientur vobis cherchez premierement le royaume de Dieu-et sa justice et tout
cela vous sera donnd par surcroit. Cherchons A faire r6gner
Dieu en nous et dans les autres. Dieu est le Crdateur, le principe et la fin de tout. II faut qu'il regne. Notre grand devoir icibas est de le glorifier, de faire sa volontd, nous ne sommes quo
des crtatures, des dtres sortis du neant et toujours prets a rentrer dans le n6ant si Dieu ne nous conserve. Reconnaissons cette
dbpendance absolue, et ainsi nous chercherons le regne, le
royaume de Dieu. Lui est l'Etre par excellence, celui qui est
vraiment I'Etre essentiel, celui sans lequel rien ne se concevrait,
sans lequel rien n'existerait.
Le royaume de Dieu a Wtd annonce par les saintes Lettres
en particulier par le livre de Daniel. Ce grand prophete nous
represente tous les royaumes de la terre sous la figure d'une
grande statue d4nt la tete 6tait d'or, la poitrine et les bras
d'argent,'le ventfe et les cuisses d'airain, les jambes de fer, les
pieds en partie de fer et en partie d'argile. Puis une pierre fut
d6tachde, non par la main de i'homme et elle frappa la statue et
celle-ci fut brisee. Aprbs avoir expliqud ce que signifient 'or,
l'argent, I'airain, le fer, I'argile, Daniel devoile le symbolisme
de la pierre. ,< Le Dieu du ciel susciteraun royaurme qui ne sera
jamais detruit, un royaume qui ne sera point donn6 & un peu-
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subsistera d jamais. , Ce royaume qui est I'Eglise du Christ, ii
faut le chercher : it faut y entrer, it faut en faire partie, ii
faut en observer les lois, it faut le d6velopper, il faut le faire
connaltre a tous les hommes, it faut travailler au regne de Dieu.
Nous sommes les citoyens de ce royaume par le bapteme, les
soldats par ia confirmation, les officiers par le sacrement de
I'Ordre. II faut 6tablir le regne de Dieu en nous et dans les
autres.
En nous d'abord, par les vertus theologales et cardinales,
grand champ de bataille oh il faut tous les jours se battre, car
il y a des ennemis qui s'opposent A ce regne de Dieu en nous :
'le demon, le monde, nos passions. Nous pouvons dans ces combats devenir prisonniers, etre blesses, etre tu6s meme. II faut
!utter pour etre libres et sauv4s salvi et liberi. II faut lutter
pour se lever tous les jours a l'heure fix6e. Je prie les visiteurs
et les superieurs de tenir bon pour maintenir ce lever matinal.
II faut lutter pour venir A l'oraison du matin, dans I'annee scolaire et pendant les vacances. Les soldats restent sur la brBche,
dans les tranchees, le jour et la nuit, malgr6 la neige et la pluie,
et le froid et le chaud. II faut lutter pour assister au breviaire
en commun. II faut lutter pour tout. Quaerite regnum Dei.
II faut lutter aussi pour itendre le regne de Dieu dans les
autres. II faut lutter dans les missions pour passer de longues
seances dans un confessionqal froid et incommode, pour preparer et donner des sermons doctrinaux et pratiques. II faut lutter
dans les Grands seminaires pour acqudrir et donner la science
aux jeunes gens, pour les former A la vertu, soit individuellement par la confession et la direction, soit tous ensemble par
la predication, par la discipline, par le bon exemple.
Et maintenant, permettez-moi de vous donner quelques
nouvelles de la petite Compagnie.
Reprenons, si vous voulez, les dvdnements dont nous n'avons pas pu parler, a cause de l'occupation: Saint-Lazare a 6td
visitd le 26 juillet 1940 par deux Allemands venus, disaient-ils,
pour raison d'Etat, pour rechercher des conspirateurs contre la
saret6 du grand Reich. Ils demanderent a voir les confr6res hollandais, MM. Henri Romans et Guillaume Meuffels, et visiterent leurs chambres. Ils visitbrent aussi la chambre du Vicaire
general ; ils y prirent quelques lettres de bonne fete qui m'avaient Wte envoydes le 13 octobre, quelques fascicules du Larousse mensuel, un travail de M. Guichard sur les bibliothdques
communates, un carton intitlu6 : anciens combattants, et qui
contenait des sermons de l'Ami du. clergd pouvant Otre prononcds a l'occasion de l'armistice, mon journal de 1939 et 1940 ou je
note, jour par jour, les faits qui se sont pass6s a Saint-Lazare.
La Gestapo a pu apprendre par ce journal : qui a chantd la
grand'messe ou donnd la benediction du Saint-Sacrement tel
jour ; qui a etd interrog6 a la confdrence du vendredi soir, etc.,
et autres details, tres importants pour la shret6 du grand Reich.
Nos visiteurs ont ensuite demand6 A voir les bureaux, le Secretariat. Ils out regard6 les titres des cartons : Autriche. II n'y
a plus d'Autriche maintenant. Pologne, Yougoslavie. De meme,
ils ont 6t6 intrigues par le carton intitul6 : Pouvoirs. C'est dans
ce carton que 1'on place les feuilles de pouvoirs qui sont donn6s
par les eveques pour les confessions et la predication dans leurs
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dioceses. lUs ont emport6 toutes ces feuilles dont les formules
sont les mnmes et qui ne parlent, comme choses dangereuses,
que des canons du Codex. Enfin nos visiteurs ont voulu voir la
bibliotheque, oi its se sont extaside devant le grand nombre
de livres, oh ils ont fait semblant de comprendre les titres, celui
de synodologie en particulier, oh ils ont iet intrigues par le
mot : divers, qui ne correspondait a aucune science enseignee
en Allemagne. A la fin ils m'ont demandd si nous avions des
livres allemands ou sur I'Allemagne et rdcents. Je leur ai repondu que nous avions des grammaires allemandes. Ils ont arpenti a grands et lourds pas les coins et recoins, se sont declares satisfaits et ont posd les scell6s sur toutes !es salles qu'ils
avaient visitdes. En prdvoyance de cela, pendant qu'ils visitaient
la bibliotheque, je faisais enlever du Secretariat tout ce qui
pouvait nous Wtre utile pour le bon gouvernement de la Compagnie. Ils partirent en faisant signer un papier comme quoi ils
avaient etd corrects. Quelques semaines apres, ils revinrent et
enleverent les scelles des appartements du Vicaire gendral, de
MM. Henri Romans et Guillaume Meuffels, de la bibliotheque,
mais laisserent ceux du Secretariat et des appartements de M. le
Supdrieur gendral.
Notre propridte de Villebon fut occupde A peu pros tout le
temps de la guerre, soit effectivement, en, realit6, soit fictivement, en principe. Les premiers occupants, tout flers de la victoire, 6taient difficiles. Les seconds etaient des ouvriers qui
travaillaient pour I'armee, ouvriers Agds, pacifiques, avec lesquels on pouvait s'entendre. Et, cela dura jusqu'au jour oiu I'armre Leclerc s'approcha de Villebon. Les occupants s'enfuirent
precipitamment en bicyclette, et ceux qui n'ont pas 6ti tu6s ou
faits prisonniers par nos soldats doivent courir encore.
L'annee 1944 a debut6 par des alertes et des pr6-alertes ;
nous avons meditd le i"' janvier la belle priere Respice quaesumus super familiam tuam pro qua Dominus noster JesusChristus non dubitavit manibus tradi nocentium et crucis subire tormentum. Un tdmoin du proces de beatification de saint
Vincent a depose avoir vu notre bienheureux Pbre pleuier a
chaudes larmes en rdcitant cette oraison.
Le 7 janvier, je suis alld, par les tenebres les plus obscures, dire la messe A Sainte-Genevieve, pour demander b la patronne de Paris qu'elle garde sa bonne ville, ses habitants, particulierement ceux du 95 de la rue de S6vres et du 140, rue
du Bac. Apres moi, Mgr Jean Calvet a dit la messe pour les
6tudiants et 6tudiantes de l'Institut Catholique. Le meme jour,
je suis alle visiter notre petite 6cole apostolique de Gentilly et
j'ai engage les jeunes gens, malgrd les bombardements, & conjuguer le verbe travailler, non pas au passe, au futur, au conditionnel mais au prdsent. Ce nmme vceu je le fais pour toutes
nos 4coles apostoliques, spes gregis.
Le 8 janvier, les Enfants de Marie ont fait leur pelerinage
A Sainte-Genevieve. On sonne I'alerte au d6but de la cdr6monie;
personne n'est sorti et les bombes ont dpargnd I'dglise.
Le 10 janvier, nous constatons que les dopenses de 1943 ont
dit formidables, malgrd la diminution de la lumibre, du chauffage et de la nourriture. Tout,diminue en qualitd et quantitd,
tout augmente en prix. Gependant nous tenons, grace A nos bons
freres.
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Le 20 janvier, je vais dire la messe d'action de graces pour
du juif Ratisbonne, ala rue Oudinot. C'est dangeconversion
la
reux ; inais il n'y a pas de denonciateurs dans le petit groupe
et je n'ai pas dtearret6 par la Gestapo ni conduit dans un camp
de concentration oi les juifs sont entass6s comme un troupeau
d'animaux et oh nos seurs vont quelquefois, A l'imitation de
celles qui visitaient les bagnes au xvir siecle.
Le 25 janvier, nous remercions Dieu selon l'usage traditionnel ; quelqueS soeurs de l Maison-Mere viennent A notre
chapelle ; aux motifs ordinaires d'actions de grAces nous ajoutons celui de notre preservation. Grace k Dieu, nous n'avons pas
Ret emprisonnds, fusillds. II y en a tant qui le sont, uniquement
comme otages.
Le 26 janvier, dixieme anniversaire de la mort de M. Verdier. Conment aurait-il fait s'il avait vcu jusqu'A nos jours ?
Plus de lait, plus d'oiufs, presque plus de viande et quelle
viande, de 1'eau d'angoisse, du pain d'affliction et de tribulation, plus d'auto. L'auto qu'affectionnait tant notre regrettd Supdrieur gendral nous a Atd prise ; elle est peut-etre a Stalingrad, on ira voir apres la. guerre. Comment aurait voyage
M. Verdier ? II n'y a plus que le Mdtro et encore les premieres
sont occupdes par MM. les occupants qui ne sont plus aussi fiers
qu'en 1940 et qui ne chantent plus dans les rues. Les secondes
du mdtro sont bondees comme des boites de sardines ; on a calculd en 1943, cent quinze millions de voyageurs civils. Les
billets de banque. sont encore plus nombreux que les voyageurs:
on evalue a quatre cent quatre-vingt-dix-sept milliards la valeur des billets en circulation. Ce mmme jour, M. Joseph Gimalac devient second aumCnier de la rue du Bac, en attendant qu'il
retourne en Ethiopie.
Le 28 janvier, des obus de la D.C.A. tombent dans notre
cour sans faire de victime.
Le 5 fdvrier, quatre alertes dans la journee. C'est ennuyeux
quand on est dehors ; car il faut obligatoirement s'enfermer
dans I'abri le plus proche, ou l'on n'est guere plus a I'abri qup
dans la rue.
Nous reoevons aujourd'hui seulement 6 fdvrier 1944 'encyclique Divino ufflante de Sa Saintetd le Pape Pie XII sur les
Etudes bibliques, qui est du 30 septembre 1943. Nous la lisons
et la meditons avec grand respect. Elle nous console des 6preuves actuelles. Per patientiam et consolationem scripturarum.
L'Encyclique se divise en deux parties. La premiere, historique,
rappelle l'ceuvre de Leon XIII et de ses successeurs en faveur
des etudes bibliques. La seconde, doctrinale, indique ce que les
temps presents semblent postuler afin de stimuler de plus en
plus tous les fils de 1'Eglise. Le Pape nous invite a d user avec
alligresse d'une belle lumidre pour scruter plus i fond, commenter plus clairement, exposer plus lumineusement les paroles divines. ,
Nos confreres des Grands sdminaires mediteront avec fruit
ce que le Pape dit de l'6tude des langues bibliques (grec et hdbreu), de la critique textuelle, de la portde du decret du concile de Trente sur l'usage de la Vulgate, de l'interpretation des
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Livres saints (sens lilltral, sens spirituel, sens accomodatice),
de I'etude des exegetes, de la connaissance des genres litleraires
et des antiquitcs bibliques. II y a dans ces pages des idees d'une
profondeur incomparable. Le Souverain Pontife lance 'rsolument la barque de saint Pierre en pleine mer : Due in altum.
Reniercions Dieu de nous donner des Papes si intelligents, si
courageux, si approprids aux temps actuels. Certainement cette
encyclique comptera parmi les plus importantes du xx° sieele.
La fin de cette encyclique contient des conseils tres utiles pour
les fid&les, pour les predicateurs, pour les professeurs de siminaires. On a parld beaucoup dans ces derniers temps de mesures a prendre pour la formation intellectuelle des grands sdminaires en France. On no voit pas malheureusement qu'on ait
parld beaucoup, ni mrme quelquefois parld du tout, de ce que
propose le Souverain Pontife pour les etudes bibliques. C'est
regrettable, car enfin le premier guide des etudes ecclesiastiques, c'est 6videmment le Vicaire de Jesus-Christ. II voit mieux
et il voit de plus haut que les autres. Que dans les Grands sdminaires tenus par la Congregation on s'attache A suivre avant
tout ce qui vient de Rome.
Le 8 fdvrier, cl6ture a Saint-Lazare, de la retrafte de la
Sainte-Agonie, prechee par le Pbre Apollinaire.
capucin.
Mgr Touzd preside la ceremonie de cloture.
11 fevrier. Les soeurs ont voulu cdldbrer aujourd'hui l'anniversaire de l'emprisonnement de la trbs honorde MBre, comme
on cdlbbre dans l'Eglise, 1'anniversaire d'un martyr. II y a un
an, en effet, des membres de la Gestapo sent venus, le sourire aux
lvres, avec toute la correction dont ils se glorifient partout,
arreter la Superieure gnderale, la conduire k Sarrebourg, 1enfermer quarante jours dans une cellule, la torturer par des interrogatoires frequents et longs. A cette nouvelle, ce fut un cri
de stupeur dans tous les milieux. Meme ceux qui 6taient plus ou
moins pour la collaboration, disaient tout haut : , Vraiment rien
ne peut compromettre davantage leur cause que de prendre de
pareilles mesures. , On s'employa de partout pour ddlivrer la trAs
honoree MAre. Le Saint-Siege, le Gouvernement, les personnages diplomatiques, judiciaire-, acadieriqucs, religieux, interviurent tour 4 tour. II fallut qiuarante jo'urs pour quoe a Gestapo
comprit ce qu'il y avait de repugnant dans de pareils prudes.
Le 15 fivrier a lieu I'assembl4e des Dames de la Charit6,
presidde par le cardinal Suhard. Nous donnons le rapport qui
a Ate lu par le Directeur g6enral.
Eminentissime Seigneur,
Les Dames de la Charite de Saint-Vincent de Paul vous remercient de I'honneur que vous daignez leur faire en prJsidant
leur assemblde 'g•nrale, et elles vous offrent l'hommage le plus
respectueux de leur obdissance filiale.
Qu'il me soit permis de saluer Mme Lefranrois, presidente
ddpartementale de la Ligue feminine d'action catholique,
Mmie Hoppenot, presidente du groupement ddpartemental de
1'Action catholique franaise, M. Thaury, president des Confdrences de Saint-Vincent de Paul du diocese de Paris, gui ont
bien voulu. assister d notre assembl6e.
J'ai un peu le droit, en me qualitt de'Directeur general, de
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remercier Mine la Prisidente gdndrale, les membrcs du Conseil,
en particulier Mme de Frdville, M. le SGus-Directeur, Mmes les
Presidentes des paroisses, la prdsidente des Louises de Marillac,
toutes les dames ici prdsentes, du zile, du ddrouement intelligent, prudent, surnaturel, avec lequel elles remplissent leurs devoirs de Dames de la Charitd de Saint-Vincent de Paul.
C'est en 1617, le 8 dicembre, fdte de l'lmmaculde-Conception,
que la Confrdrie de la Charitd fut drigde par saint Vincent de
Paul, a Chdtillon-les-Dombes, avec la permission de Sa Grandeur
Monseigneur de Marquemont, archeveque de Lyon.
Au debut du xvir siecle, la France etait dans une situation
lamentable, physiquement et moralement. Par suite du grand
schisme d'Occident, de la guerre de Cent Ans, des guerres de religion, des guerres etrangeres et civiles, la misere etait grande.
A cause des dglises detruites, des pretres. en petit nombre ou
non prepares, la foi s'en allait, les masses se paganisaient. De
plus, les Frangais dtaient alors divises : il y arait le parti du roi
Henri III, le parti du due de Guise, Ie parti Henri de Navarre,
bient6t Henri IV. Plus tard, it y eut le parti des seigneurs, celui des Parlements, celui du roi, le parti des adversaires et celui
des partisans de Richelieu et de Mazarin. La France etait divisde et i tout royaume divisd est un royaume desoled , a dit
Notre-Seigneur.
De grands esprits, de saints personnages comme le cardinal
de Berulle, M. Bourdoise, M. Olier, se prioccupaient de cc paganisme grandissant. Saint Vincent craignait que la foi ne disparit completement de notre pays et se transportdt dans les I~ys
de mission d'Asie ou d'Afrique. Que faire pour empicher les
masses de se dechristianiser ? Saint Vincent reflhchissait que
Dieu est charitd et qu'i nous attire d Lui pai ses bienfaits, que
Jdsus-Christ avait gagnd les hommes par ses miracles, ses gudrisons, la multiplication des pains, que les aputres avaient cred
les diacres pour remddier aux besoins corporels et spirituels.
que les paiens des premiers siccles ftaient attires d la foi par le
spectacle de la charitd des premiers chrdtiens : u Voyez comme
ils s'aiment , que l'Eglise par ses institutions en faceur des pauvres, des malades, des vieillards, des orphelins, des veuves, des
prisonniers, des esclaves, des lipreux, etait un des plus grands
motifs de credibilitd. Lui-meme, apres une crise terrible de tentation contre la foi n'en avait ted ddlivrd que le jour oif ii promit de consacrer; sa vie d la charite. DWs lors, saint Vincent
comprit que dans les desseins de Dieu, la charite etait le grand
commandement, celui sur lequel on serait surtout examind au
jugement dernier, le grand moyen d'attirer 4 la foi, de se perfectionner dans la foi, de perseivrer dans la foi. DWs lors, le plan
de sa vie fut conu. II irait i la conqudte des masses paganisies,
par les wuvres de charild corporelle et spirituelle. II ferait du
bien aux corps, pour gagner les dmes. La charite corporelle serait I'aiguille qui introduirait dans les ames le fil de la foi, le
salut de l'dme.
Il cree done en 1617 sa premiere confrdrie de Dames de la
Charitd.
L'annde suivante (1618) la confrdrie s'dtablissait dans le
diocese de Paris, dans la banlieue, par la permission de Son
Eminence Monseigneur Henri de Gondi, dvcquc de Paris, premier cardinal de Retz.
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Le 10 avril 1628, Monscigneur Jean-Francois de Gondi, premier archeaique de Paris, autorisait saint Vincent ad riger la
confrerie dans toutes les paroisses de son diocese a in quibus
locis utile videbitur ,, et par suite de cette permission, la conferie penetrait dans la ville de Paris, paroisse Saint-Sauveur
(1629).
Les successeurs 'de Monseigneur de Gondi ont toujours continue leur bienveillance a l'egard de la petite confrdrie ; il faut
signaler avant la Revolution, le second cardinal de Retz, dlýve
de saint Vincent, qui, dans les lettres officielles, appelait son ancien precepteur , notre tres cher et bien aime , ; le cardinal de
Noailles, et Monseiyneur de Vintimille qui profiterent, r'un de la
bdatification de saint Vincent et I'autre de sa canonisation pou&l
multiplier les confreries et intensifier leur action charitable.
Apres la Revolution, mentionnons Monseigneur. de Quelen,
sous qui la confrerie ressuscita, en 1839 ; le cardinal Richard,
dont les encouragements si pieux venaient chaque annee le 8 decembre relever l'ardeur des dames ; le cardinal Amette qui disait
publiquement au Superieur gdenral de la Mission : c Je viendrai chaque fois que vous m'inviterez , ; les cardinaux Dubois
et Verdier qui avaient d ceour de benir tous les ans le zele des
dames, d la premiere fete patronale du 8 decembre.
Nous devons aussi un tribut de reconnaissance aux auxiliaires des archeveques de Paris et aux directeurs d'euvres du
diocese : NN. SS. Roland-Gosselin, Gerlier, Odelin, Crepin, Chaptal, qui venaient fiddlement presider la seccnde f[te patronale,
la seconde semaine apres Pdques, translation des reliques de
saint Vincent.
Peu apres son erection d Paris, la confr6rie de la Charitd
etait solennellement reconnue par le Pape Urbain VIII en sa
bulle « Salvatoris Nostri ) du 12 janvier, 1633 qui accordait aux
pretres de la Mission le pouvoir de l'etablir , ubique terrarum a.
Le pape Innocent XII lui accordait des indulgences precieuses, en 1695. Benoit XIII faisait en 1729, I'eloge de cette confrdrie dans le Bref de beatification de saint Vincent et Clement XII1
la louait grandement dans la Bulle de canonisation de 1739.
Benoit XIV,.auteur de l'Office de saint Vincent, propre a la Congregation, vantait l'uliitd de cette confrerie soit dans les hymnes, soit dans les lecons. Grdgoire XVI accorda de nouvelles indulgences, en 1845. Pie XI b6nit particulibrement I'association et
lui donna comme cardinal protecteur, Son Eminence le Cardinal
Pacelli, aujourd'hui Sa Saintetd le Pape Pie XII qui, dans l'audience qu'll daigna mae donner le-10 mai 1942, s'intdressa beaucoup a l'activite des Dames, leun recommanda la priere, le sacrifice, la charite et les benit de tout ceur.
Saint Vincent, avec ses missionnair'es et ses Filles de la Charite, repand Jes confr6ries, sur les terres de Gondi, dans les dioceses de France, d'Europe. Cest la confrerie des paroisses. On
s'occupe des pauvres et des malades de son voisinage, de sa localitd.
Mais bienltt, de grandes miseres ndcessitent d'autres au.vres. En 1634, saint Vincent crde la confrdrie de l'Hdtel-Dieu,
qui prendra d sa charge les Enfants trouvds, les grands h6pitaux
comme celui de la Salpitriere. En 1635, il fonde la confrerie de
la Cour qui groupe les Dames et les Demoiselles d'honneur autour. de la Reine En 1639, il institue la confrerie des Provinces
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qui vient au secours de la Picardie, de la Lorraine, de la Champgne, de l'lle-de-France, des galdriens de France, des esclaves de
Barbarie. Saint Vincent est un precurseur du Secours National,
de l'Assistance publique.
Saint Vincent anime toutes ses confrdries de son esprit, esprit de simplicitd, d'humilitd, de charitd. Pas de bruit. Le bruit
ne fait pas de fruit.La confrdrie ne sera pas une association purement philanthropique et sociale ; elle sera chretienne, catholique. On soignera les pauvres et les malades parce qu'ils sont
les enfants de Dieu, rachetis par le sang de Jesus-Christ, pour
qu'ils parviennent d la foi, qu'ils deviennent les membres du
corps mystique de Jdsus-Christ, pour qu'ils soient sauvcs iternetlement, pour que le nom de Dieu soit sanctifid, son ragne
arrive, sa volontd soit faite. Les membres de la confrdrie sont des
laiques qui feront de l'apostolat sous la hidrarchie catholique
des curds, des dvdques, du Pape. Saint Vincent est un precurseur
de I'Action catholique. En ce pays de missions que constituent
la France, I'Europe, le monde, les Dames seront des missionnaires.
Les rdsultats de l'euvre sont merveilleux. Le petit grain de
senevd devient bien vite un grand arbre qui abrite une foule
d'dmes gdndreuses. Les pauvres et les malades, touchds par la
charite des dames, retrouvent le chemin de la fci. Les Dames
s'affermissent dans la foi par la charitd. La ville de Chdtillon
est toute transformee, en trois mois. A Clichy, les paroissiens
vivent comme des anges. Sur les terres de Gondi, les hedrtiques
se convertissent. les pdcheurs reviennent d' Dieu. Les pauvres'
habitants des provinces ravagdes benissent Dieu de leur. avoir
envoyd Monsieur Vincent, qu'ils appellent le Pere de la Patrie.
Est-il ddfendu de croire que la foi du Grand Sidcle est due en
partie aun institutions de saint Vincent ? Si la .France dtait
alors un pays de mission, elle est devenue un pays de missionnaires, d'apotres, d'dmes ardentes, gindreuses.
La confrdrie est en veilleuse pendant la Redolution. Elle se
ranime, elle ressuscite, en 1839, par le zile du Pere Etienne et
de Monseigneur de Qudlen. Sous le seul gendralat du Pere
Etienne, les dames crdent vingt-deux maisons de Charitd dalns
Paris, quarante et une dans la banlieue. Les curds des paroisses
viennent attester aux reunions que la confrerie riveille la foi.
A partir de 1844, I'weuvre s'dtend dans tous les pays du monde,
et tous les rapports cc•statent que I'association fait un grand
bien.
Qu'on me permette un souvenir personnel. Lorsque j'etais
a Madagascar oit les missionnaires ont etabli l'wuvre et oit its
sont appelds par les indigenes, non pas seulemlent c Pere a mais
, PBre et Mere , : Ray - Aman - Dreny n, je demandais aux indig&nes pourquoi its employaient cette expression, ils me rdpondirent : o Par leurs cwuvres de charitd, les mistsiivaires sont
bons comme un phre et une mere. Comme une mrre ils donnent
i notre corps tout ce dont ii a besoin en santd et en maladie.
Comme un p*re its instruisent notre dme, its lui font connaitre
a Zanahary ,, a Dieu ,, its lui ouvrent la porte du ciel ; ils
donnent a notre dme tout ce dont elle a besoin, :n sant6 et en
maladie. c Ray - aman - Dreny n.
Eminence, permettez-moi de dire que Vous aussi vous dies
a Ray - aman - Dreny ,, ccpre et mere n,.le pere et la mýre de
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vos diocdsains. P"re et more trWs ainmant et tres aimd. La petite
confrerie de la Charitd vous reconnaft comme*son pere et sa
mire. Vous ctes prdoccupd du corps et de l'dme de vos enfants
spirituels commne saint Rdmi, saint Martin, les evequcs et les
saints de France. Vous voulez ramener h Dieu la masse paganisde. Que Dieu benisse votre :Zle, vous donne tongue vie, santd,
force, qu'll fasse de vous le saint Vincent du xx* sidcle.
En fevrier 1944, M. Briffon, atteint d'un cancer qui ronge
son visage, vient a notre infirmerie se faire soigner par les
sours et les freres. Notre cher confrere qui a tant prche, nous
ddifie par sa patience, par !e desir qu'i! a de pr&cher encore.
Que de retraites il a donnees aux prOtres, aux sceurs. aux Enfants de Marie ! et avec quel succes, quelle emprise, il a 6tabli
le rbgne de Dieu dans les Ames ! J'ai fait mon s6minaire avec ce
cher confrere, en 1889-90. et je dois dire qu'il a 6td pour moi
d'une grande 6dification. II 6tait pr6tre ; il avait WtB aumonier
de religieuses ; il 6tait savant ; il devait lui en couter de vivre
avec de jeunes clercs, novices en spiritualit6, comme en science
eccl6siastique ; il s'est fait tout A tous et a humblement acceptd
les humiliations que M. Alauzet ne se refusait pas d'imposer
aux protres du seminaire. Dans la suite, M. Briffon a ete soit
dans les Grands snminaires, soit dans les missions. II est un de
ceux qui sont alles en Italie pour r6pondre A I'appel de Pie X
et qui ont eu dans ce ministbre de tres grands mrrites. Que Dieu
console les derniers jours de notre cher confrere.
Le 19 fivrier et les jours suivants, M. Andre Girard preche
J'adoration ierp6tualle & Saint-Lazare. I'adoration n'est pas
perpetuelle, car par crainte des alertes et des bombardements,
elle n'a lieu que de jour.
Le 21 fevrier. je repois la letire suivante que le cardinal
Maglione a daign6 m'envoyer, en riponse i4 mes voeux du premier de I'an.
24 janvier 1944. - Le Saint PNre me confie le soin de vous
remercier de la lettre filiale qui lui apportait vos vwux d l'occasion de i'annee nouvelle. II en a pris connaissance avec un paternel intiret, et vous filicite de 'cempressement avec lequel vous
accueille: ses directives et faites prier d ses intentions. De tout
caur, it encourage le zole et les efforts des fits et des filles de
saint Vincent de Paul, appelant sur eux dans les difficiles circonstances presentes, une particulire abondance de graces, en
gage desquelles ii leur envoie bien volontiers la bndediction
apostolique imploree.
Les 15, 16 et 17 f6vrier se tient 1'assemble des cardinaux
et archeveques. Cette assemblde a une importance capitale ; elle
merile'que nous en parlions dans cette circulaire ; car si elle
vise surtout !e clergd diocesain, elle contient une foule de conseils tres utiles, meme aux missionnaires. Les deliberations des
Eminences et des Excellences avaient Wtd pr6pardes par une enqu.te dans quatre-vingt-deux dioceses de France, par cent quarante-huit rapports dont I'ensemble forme un dossier de douze
cents pages.
Le livre qui contient ces rapports a deux sections : la premiere est une partie non officielle qui analyse les rapports recus ; c'est de celle-lk que nous parlons ici. Chaque diocese ou
chaque Congregation ayant donne son avis ; il nous est done
permis de fournir le n6tre.
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Dans la premiere partie, on entend la voix des pretres qui
se plaignent du servite matdriel 6crasant, paroisses multiples,
absence de personnel de service a 1'Eglise eL A la maison, diminution de la vie intellectuelle et spirituelle, accablement de besognes purement materielles (enterrements, entretien de 1'eglise,
d&placements sur les routes), multiplicitd des oeuvres, des rdunions, isolement des pr6tres au milieu de populations qui les
ignorent, les combattent, les mdprisent.
Les jeunes gens trouvent que certaines existences sacerdotales sont bien mediocres, qu'il y a des pr6tres sans ideal, sans
61vation, des pretres terre-a-terre, des pretres fonctionnaires,
corrects, des pretres desabusds, sans enthousiasme, sans conviction, etc... Cette partie parait pessimiste et tres exagdrde. Dans
toutes les sociedts, meme les plus saintes, dans tous les ordres
religieux m6me les plus austires, il y a du plus et du moins,
il y a une grande varidtd et disons-le aussi, partout, il y a des
esprits faux qui voient du mal partout, qui jugent tout mal,
qui ne savent pas faire la part de 1'dge, des maladies, de la faiblesse humaine. Parmi les critiques adressees A certains pretres,
celle qui nous a paru devoir attirer le plus l'attention, c'est que
par suite de la multiplicitd des ceuvres, les jeunes pretres ne
s'attachent plus assez aux fonctions essentielles du ministrre
paroissial (la confession, I'administration des sacrements, la visite des malades, le catlchisme, la prddication). LA est le mal &
notre avis. C'est tres bien de pousser A faire des oeuvres, mais
a condilion de ne pas n~gliger l'essentiel. On fait le bien selon
ses possibilitds. Quand on n'a pas la possibilit6 de faire tout le
bien possible, ii est sage de se borner A faire le bien essentiel ;
autrement on tue physiquement et moralement les pretres, les
religieux, les religieuses. Actuellement on manque de mesure.
II y a beaucoup de co ur dans les ceuvres, il y a moins de tete.
Ces considdrations sont pratiques pour nous, pour les Filles de
la CharitB aussi bien que pour le clergd seculier. Retenons des
differents rapports que les personnes d'ceuvres ne doivent pas
6(re autoritaires, exigeantes, cassantes, jalouses de leurs prro.gatives, trop curieuses, indiscretes, Apres au gain, ingenieuses
pour ramasser de !'argent, paresseuses, aimant la vie facile et
confortable, manquant d'education, de savoir-vivre, etc...
La deuxrife partie d1i rapport analyse les causes des maux
signales : 1° les causes d'ordre extcrieur : la situation mat&rielle du clerge depuis la Sdparation (les quotes, le denier du
culte, etc.), les deficiences du recrutement (faire attention aux
antic6dents familiaux des recrues : dtat mental, nervositd excessive de la mere, tares physiologiques. tuberculose, rachitisme
des freres et des soeurs, etc.). Tout cela mdrite attention non
seulement de la part des directeurs des Grands et des Petits
seminaires, mais aussi de la part des directeurs de nos ecoles
apostoliques, de nos s6minaires internes et aussi des directrices
des seminaires des Filles de la Charlt4.
0 II y a aussi les causes d'ordre intdrieur : A) laisser-an~er
ec manque ae tenue de certains pretres (debrailld, sans distne.
non, vulgaire), manque d'education, de politesse, de biensdance.
de savoir-vivre ; A force de faire du camping, etc., on neglige le
'ihil nisi grave, m6deratum, etc., autrefois si recommandd ; at
lieu d'6lever le peuple jusqu'a nous, on s'abaisse jusqu'a lui, on
appelle cela se faire tout A tous pour les gagner A J6sus-Christ.
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Ce n'est pas 6videmment en allant dans les cafes sons pr4texte
de gagner les ames qu'on relbvera le niveau de rordre humain.
Omnia licent sed non omnia expediunt. Le Droit canon est tre
sage en defendant ces lieux aux pretres..Une autre cause est
d'ordre intellectuel.
B) On se plaint de la faiblesse de certains sermons qui
n'ont plus aucune teinte theologique, scripturaire, qui sont de
vagues compositions prises dans les journaux et les revues,
beaucoup plus que dans le manuel de dogme et de morale ; ces
sermons plaisent par leur piquant, leur mordant, leur tour
agrdable, mais qu'y a-t-il en ces sermons ? On trouve que certains pretres, ne travaillent plus, ne prient plus ; ils repondent
qu'ils sont devords par des activitis extirieures qui ne leur laissent aucune minute. Toujours le mal des ceuvres. On se laisse
prendre par ies ceuvres modernes et on neglige les oeuvres essentielles, 1'dtude de la sainte Ecriture, de la thdologie, la preparation des sermons. Nous allons a un abime.
C) Une troisieme cause est d'ordre spirituel : manque de
convictions, atti6dissement progressif, abandon de la vie de
priere, on ne fait plus son oraison, le brdviaire devient une
corvee, les confessions sont irrdgulitres, espacdes, les grands
moyens de sanctification deviennent routines, on s'anemie. Le
rapport note ici que tout cela vient du surmenage. Notons quelques phrases de ce passage : tandis que le religieux supprrne
ou n'accepte pas les oeures qu'il ne peut pas faire. (Notons en
passant I'importance de cette phrase et constatons que les Filles
de la Charit4 n'ont pas ordinairement la sagesse que le rapport
des cardinaux prete aux religieux et souhaitons qu'elles en arrivent enfln a supprimer ou a ne pas accepter les ceuvres qu'elles
ne peuvent pas faire raisonnablement.) Ajoutons une autre
phrase du rapport que nous citons textuellement : surmenage
accru par la multiplicit6 des reunions des mouvements sp4cialisds qui enl've aux pretres de paroisse le temps de prier, de se
recueillir, de rdflechir. Caveant consules.
D) La quatrieme -cause est d'ordre apostolique : elle n'est
pas moins remarquablement exposee que les autres. Aux critiques des jeunes pr6tres contre les pr6tres anciens, le rapport
fait remarquer au prix de quels efforts, de quels sacrifices, de
quels heroismes les anciens ont exerce leur minist6re, gard6 le
dep6t de la doctrine au milieu de toutes les erreurs qui la mettaient certainement en peril. Nous ne dirons jamais assez, ajoute
le rapport, notre admiration pour ces pretres qui ont 6td les
nobles et fideles serviteurs de Jdsus-Christ, pour ce clergd, r6gulier, digne, vertueux, qui a dtd souvent considdrd comme le
premier des clerg6s.
Le rapport attire I'attention du clerg6 sur deux d6fauts :
esprit d'iidependance si naturel aux Francais, esprit de critique
si cher aux milieux eccldsiastiques. Faisons un examen de conscience sur ces quatre causes et voyons ce que nous pourrions
avoir 6 modifier dans notre conduite.
Gertaines phrases du rapport peuvent trbs bien nous etre
utiles, si nous avons soin de changer le mot cure en celui de
superieur :dans leurs premieres annbes de sacerdoce, les pretres sont trop laiss6s & eux-memes. Certains cures (superieurs)
n'ont aucun souci de les former. Au sortir du s6minaire, le pr6tre n'est pas encore form6. II importe au plus haut point qu'il
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soit suivi, aidd, durant ces annees oO il prend contact avec la
vie. On attaque souvent la formation au Grand siminaire (et
chez nous la formation au Seminaire et aux Etudes), mais, dit
ie rapport, les defauts que l'on constate dans Ie clerg6 ont biex
plus pour cause la periode qui suit la sortie du Grand siminaire que la direction du Seminaire proprement dite (vdritt &
mnditer par les sup6rieurs qui se plaignent des sujets qu'on
leur envoie), cela est d'autant plus grave que, 1'avenir spirituel
des jeunes pretres, dit le rapport, se joue, en regle g6ndrale,
durant les trois ou quatre premieres annies de sacerdoce. Si done
les supdrieurs imitent les cures et ne s'inquibtent pas de la
formation de leurs jeunes confreres. ce sont eux et non pas
les directeurs de seminaire et des 6tudes qui sont responsables
de I'affaiblissement, de I'attiddissement, de I'annihilation de
leurs confrrres. Comment de jeunes pretres peuvent-ils se sanctifier, si les sup6rieurs ne tiennent pas la main a ce que-leurs
confreres soient reguliers, si leur maison elle-mnme n'est pas
reguliBre pendant les periodes plus ou moins longues, comme
les vacances ou meme presque toujours..
Parmi les critiques faites par ie rapport j'en signalerai
une qui est pratique pour nous. On se plaint de la maniere dont
se font les retraites spirituelles du clergd dioc6sain. On les
trouve trop courtes, trop encombrees de choses 6trangeres & la
retraite, trop bruyantes, sans silence, ni recueillement, ni isolement. Ce ne sont pas des retraites, de vraies retraites, ce sont
des simulacres de retraites. Que sont nos retraites A nous, pretres de la Mission ?
II y aurait bien des choses a dire sur les conferences des
cas de conscience. Je suppose qu'elles se font et je rappelle
qu'une de nos assemblees generales a declard que meme les
Grands s6minaires etaient tenus d'avoir ces conferences. De
m1me pour les examens des jeunes pretres. C'est aux Visiteurs
i organiser ces examens. Puisaue je parle des Visiteurs, je dirai
un mot d'eux au chapitre du rapport qui les concerne indirectement. On rappelle que les dveques, les vicaires gendraux doivent faire la visite de'temps en temps, mais que cette obligation
etant souvent impossible pour eux, au moins d'une maniere
frequente, ils doivent Mtre suppldes par les doyens. Chez nous,
le Supirieur gen6ral ne pent faire la visite canonique de toutes
les maisons ; il se reserve souvent celle des Visiteurs ; pour les
autres, il est suppli6 par les proviiciaux. Le rapport parlant
des doyens leur recommande de fiquentes visites'pastorales, de
vraies visites on chacun puisse avoir le temps de leur parler A
cceur ouvert.
La troisime' partie du rapport parle des remedes : i* un
esprit ; 2° une formation dans les Grands s6minaires ; 3* un
cadre de vie.
1* Un esprit. - Le rapport fait remarquer que chaque famille religieuse possede une spiritualite qui lui est propre, que
cette spiritualit6 fait sa force, il*souhaite qu'il y en ait une
pour le clerg6 dioc6sain. Le rapport demande qu'tn fasse un
directoire spirituel. Plusieurs rdponses font justement remarquer que la composition de ce directoire sera difficile. D'autres
font remarquer que les principes de ce directoire sont ddjA exposes en differents ouvrages. Mais le rapport voudrait une spiritualitd dont l'6veque serait le centre et qui consisterait A vivre
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la vie de l'6glise particuliere du diocese, en la protegeant contre
les tendances activistes, etc... Quelques-uns trouvent qu'il faut
relier directement le sacerdoce du prdtre au sacerdoce du
Christ, plut6t que de le relier directement ha J'dvque. Nous
i'avons pas A entrer dans ces discussions. Contentons-nous de
conclure que nous avons une spiritualit6 vincentienne qui a Wte
tres bien expos6e dans la these de doctorat de Louis Deplanque,
Saint Vincent de Paul sous l'emprise chretienne, dans les Lettres et les conferences de notre bienheureux PBre, dans le livre
troisieme de la vie de saint Vincent, par Abelly, qui traite des
vertus de notre fondateur. Tachons devivre cette spiritualit6,
le plus possible.
2* Formation dans les Grands seminaires. - Ce chapitre
est la piece de resistance de tout le rapport, peut-etre le but
principal du rapport. Comme ii nous interesse sp6cialement A
cause de nos Grands saminaires, nous allons l'analyser en detail.
Trois objections ont ete faites contre ce chapitre : 1* Pourquoi parler de la formation dans les Grands sdminaires alors
qu'on desire la revalorisation du clergd diocesain ? Ces deux
choses sont absolument distinctes. Le rapporteur estime que
non. On pourrait objecter a cette r6ponse que, plus haut, le
rapport a constat6 que le clerg6 peut etre bien formd dans les
s6minaires et n'etre pas suivi dans les euvres et que, de la,
vient le mal. Les deux choses peuvent done etre distinctes ;
2* on paralt vouloir rendre les s6minaires responsables des deficiences constatees dans le clergd. Le rapporteur jure ses
grands dieux que telle n'est pas son intention, que I'ceuvre des
seminaires a 4tW admirable depuis trois siecles, etc., mais il
s'appuie sur le volume France, pays de mission, pour dire qu'il
faut faire quelque chose. Nous parlerons plus loin de ce livre
France, pays de mission, et nous dirons quelle est sa valeur,
Mais ceux qui ont attendu la parution de ce livre pour constater
la ddchristianisation de la France n'ont Rtudi6 ni le xv*, ni le
xvir, ni le xvnr, ni le xix', ni le xx' siecles.
Le rapporteur dit que nos seminaires ont 6td institubs en
pleine societ6 chr6tienne. Hdlas ! nous qui lisons souvent comment saint Vincent a institu6 ces seminaires en France. nous
voyons que la societe n'6tait pas une pleine societe chr6tienne
et dans tous les pays du monde oii nos confreres ont fond6 des
s4minaires, dans les trois derniers siecles, nous savons que la.
socit6 ot il lses tablissaient n'6tait pas du tout. une pleine
socitt6 chrdtienne, et nous savons d'autre part que la methode
que nous avons suivie a fait un bien immense pour la r6g6neration d'une socie6t chr6tienne. L'histoire de chacune de nos
provinces de l'Amdrique du Sud en est une preuve 6vidente.
Le rapporteur declare que la question n'est pas de savoir
si les s6minaires ont fait du bien autrefois, mais s'ils en font
maintenant. Vu les taches nouvelles de l'appostolat xx* sitcle,
comme ces taches ont 6et donn6es par le Saint-Siege, il parait
beaucoup plus sage d'attendre que le Saint-Si6ge decide si, vu
ces laches, il y a lieu ou non de changer ce qui se fait au seminaire et la manirre de le faire.
Quant A ce que ]'on dit des vocations tardives qui apportent leur ardeur conquerante et leur exp6rience, it y a du vrai
en cette remarque et nous connaissons des exemples admirables
de vocations tardives : cependant, ii ne semble pas que l'on
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doive changer les methodes pour ce qui restera toujours le petit
nombre dans les seminaristes. II ne faut pas non plus exagerer l'importance de ces nouveaux venus ; le gros de l'armee
sera toujours les seminaristes qui viennent au s6minaire apras
avoir mari leur vocation ; aux autres, il manque quelquefois
bien des choses. - Quand on parle du souci d'une incarnation
de la doctrine dans leur vie reelle, du bonheur d'aimer le
Christ, etc., ce sont des mots qui leurrent souvent sur la realit6
des choses, et au milieu de ces grands sentiments dans leur
imagination, on les trouve quelquefois bien petits, bien laches
pour faire les sacrifices requis. Notre-Seigneur a dit : Si quis
rult post me venire, abneget semetipsum. La est la vraie marque, et non dans les discours, les conferences, etc...
La troisieme objection est ainsi formulee : mais alors, c'est
toute une revolution que I'Episcopat veut oprrer dans les sdminaires. Et aussitOt de distingues directeurs de nous repondre
que des reformes profondes dans les mlthodes d'enseignements
de la thdologie ne sont pas opportunes. Tel ou tel eminent Superieur a manifesto son inquietude 6 la pensee que l'enquete
paraissait envisager des reformes de structure dans, les seminaires.
Nous sommes heureux de cette troisieme objection car elle
montre qu'il y a dans le clerge de France des esprits sages qui

ne se laissent pas emballer par toute sorte de courants. 11 y a,

grace & Dieu, des pilotes qui tiennent ferme la barre du gouvernail, au milieu de la tempete. Le rapporteur repond qu'on
se prioccupe des r6formes de structure dans 'organisation du
ministere, mais non dans le chapitre des siminaires. Dont acte,
a condition bien entendu qu'on n'aille pas faire la chose en supprimant le mot. On veut seulement, dit le rapporteur, faire
quelques petites reformes dans le cadre des instructions de la
Sacrie Congregation des S6minaires et se borner, sur ce point,
a examiner les moyens de mieux appliquer les reformes.
L'ceuvre de formation envisag6e sera une formation intellectuelle, spirituelle, apostolique.
A) Pour la formation intellectuelle, qu'on' nous permette
une remarque prealable. Puisqu'on voulait signaler ce qui etait
de nature a preparer un clerge capable d'etre le levain de la
masse d6christianis6e. pourquoi s'est-on contente de la theologie ? II me semble qu'il eit et6 plus sage de voir ce que l'Eglise
demande dans le Droit canon h ce sujet, de signaler ce qui
parait neglige dans les s6minaires. On doit supposer que l'Eglise
s'y connatt autant que nous, sur ce qui est requis du pretre
xx" siecle. On eft trouvd dans cet examen de conscience une
rdponse plus sage et mieux acceptee de tous. Voyons rapidement
ee que 'Eglise requiert. D'abord, deux ans de philosophie scolastique avec les sciences annexes. Or, que fait-on dans les
dioceses ? Tres souvent, tres peu de scolastique, beaucoup d'universitaire, histoire de la philosophie tres dotaillde, et puis dans
un certain nombre de dioceses, la fondamentale du dogme et de
la morale. Ce que l'Eglise veut. c'est la scolastique ; on parle
d'dtudier les encycliques pontificales ; que l'on n'oublie pas de
relire ce que Leon XIII a 6crit a ce sujet. Si 'on avait ob6i au
Pape, nous n'aurions pas eu depuis soixante ans un clerge si versatile, un clerg6 entrain6 par le premier discoureur on phraseur. Nous manquons de philosophie, non pas de la philosophie
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universitaire mais de la vraie philosophie, de celle qui forge
l'instrument qu'on appelle le jugement. Ce dont nous avons
besoin en cette annee 1945, c'est d'une bonne purge scolastique
qui purifie notre organisme intellectuel. Apres cela, nous serons
plus h m6me de voir plus clair, de juger plus sainement.
Apres la vie purgative, la vie illuminative. Au moins quatre ans entiers d'un cours thdologique qui compremne le dogme,
la morale, I'Ecriture sainte, I'histoire eccldsiastique, le droit canon, la liturgie, I'eloquence sacrie, le chant ecclesiastique avec des cours de thIologie pastorale, des exercices pour apprendre a faire le cat6chisme, h entendre les confessions, A visiter les malades, a assister les moribonds.
Tout est l4. Si l'on observait exactement ces prescriptions,.
nous aurions un clergd a la page, un clerg6 apte A remplir son
office de sauveur des honmnes, de sel de la terre, de lumiere
du monde. Evidemment it ne convertirait pas tous les paiens,.
tous les incredules, tous les pecheurs. On s'imagine aujourd'hui
que notre clerg, n'est pas ce qu'il doit etre, puisque ii y a encore
tant de brebis perdues. H6las ! a toutes les 6poques des vingt sie-

cles passes, ii y a toujours eu un pusillus grex, un petit troupeau,

une elite peu nombreuse, un groupe de pratiquants un peu plus
fourni et une masse immense en dehors de I'Eglise. Actuellement, aprms vingt siecles, it y a encore plus d'un milliard de
palens, ii ne faut pas pousser de hauts cris, comme si l'Eglise
avait manque A son devoir, comme si Ie sacerdoce et 1'6piscopat
avaient fait faillite. Gardons-nous de pareils proddes. Prions
pour que le regne de Dieu arrive. Travaillons le plus que nous
pouvons, pai notre zMle apostolique, et puis admirons les mysteres de Dieu. Ils nous seront rve4les dans !'autre vie et nousverrons combien ont Rtd infinies la sagesse, la bonte, la misdricorde, la toute puissance de Dieu.
Et maintenant, passons en revue ce que le rapport dit de
la formation intellectuelle. L'auteur signale loyalement quetrois rapports ont manifestd de l'inquietude : on craint un enseignement trop pratique qui serait prejudiciable a une formation profonde de l'esprit. II rdpond que ron veut faire seulement de la th6ologie une science un peu pius vivante, sans la
d6pouiller de sori appareil scientifique, sans tomber dans le praticisme.
Retenons cette affirmation, elle vaut d'etre rappelde souvent car quelques jeunes d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup le
goOt du travail intellectuel et se montrent impatients de l'action, avides de realites toutes faites ct de procedds techniques ;
ils veulent un enseignement utilitaire. Nous sommes menaces
du danger de la vulgarisation qui entrainerait an abaissement
du niveau des sciences th6ologiques, du danger de deformation
par une specialisation prdmaturde. Bourges montre qu'avant laguerre on nous invitait A axer toute notre th6ologie sur la personne humaine, maintenant on veut l'axer sur la vie communautaire ; c'est s'assujettir, dit sagement Bourges, aux condi-tions changeantes d'une actualit4 deja vieillie, & peine exprimde. Si nous suivons ces variations, dit Cambrai, quand nos seminaristes auront trente-cinq ans, ayant voulu etre a I'avance, a
l'avant-garde. ils auront un esprit vieillot. On ne prdpare pas Al'action, dit Chalons, par la trepidation des questions actuelles :
ii faut au seminaire la reflexion calme et prolong6e. Nancy dit
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qu'il ne faut pas au sdminaire trop de fen&~res trop souvent ouvertes sur la vie apostolique. Cela donnerait le degout de la vie
-actuelle. Nous remercions le rapporteur d'avoir expose loyalement les avis si sages que l'on vient d'entendre. Ajoutons tout
has qu'ils nous consolent des critiques que l'on fait pleuvoir
sur nos seminaires. Tenons bon contre vents et marees. Parmi
les excellentes remarques faites par les dioceses, mentionnons
celle de Mgr de Bourges : a Je me rappelle un directeur d'cuvres r6clamant un jour qu'on cesse de fatigauer les siminaristes
.avec l'arianism'e,le pelagianisme, le semi-ptlagianisme, le donatisme pour les instruire de la technique des weutres. Le brave
•homme n'avait pas l'air de soupxonner que Renan dtait un arien,
nos laicistes modernes des p6lagiens, qu'il etait peut-etre luimWme teinte d'un peu de semi-pelagianisme et que le racisme
aaait quelque degre de parent6 avec l'herdsie de Donat. , Ces reflexions sont plus opportunes que d'autres qui les coudoient et
oih, dans un langage h l'emporte-pice, on avalt dit qu'il faudrait
obtenir ( une theologie qui ose descendre de la plus haute spdcialisation technique dans l'arene du monde, pour marcher dans
les etables et fouler le sol des usines ou des mines. a Oh ! oh !
cela sent le club des Montagnards ; on croirait entendre un conventionnel ; et cependant ce n'est pas, Dieu merci, un Fran*.ais. Pareil langage n'est pas heureusement d'un usage courant,
meme parmi les Frangais un peu exagerds. Suivent, comme c'est
de bon ton en pareille matiere, des critiques contre les manuels : on les trouve insuffisants, mal construits, sans partie
-ducative, ni formation, traitant, les theses comme au temps de
saint Thomas, n'ayant pas l'air de connaltre les positions actuelles de la physique par rapport a la matiere, de la biologie
par rapport a la vie, de la paleontologie par rapport h l'humanite, ayant une thdologie morale plus negative que positive,
montrant la limite du pech6 au lieu de pousser i la pratique des
yertus, donnant des cbs de conscience d'un autre age, etc... Heureusement que les braves manuels ont bon dos, depuis la Somme
Ithologique de saint Thomas qui fut mise a l'Index par les
superieurs du docteur angelique, en passant par les manuels
de saint Alphonse de Liguori qui furent attaquds comme relachlis, etc... Pourquoi cette manie de tout critiquer ? Nous savons
bien que rien n'est parfait ici-bas, pas meme les critiques de
ce rapport, mais nous ne devons pas oublier que la France a
produit un grand nombre de manuels qui ont rendu des services immenses au monde entier et nous devons ajouter que la
Compagnie de Saint-Sulpice, A ce point de vue, a Wtd admirable, qu'elle a Wtd et qu'elle est toujours une des gloires les plus
pures de la France et du clerg6 frangais.
Nous sommes drOles, nous autres eccl6siastiques frangais ;
nous avons la memoire courte et il faut le dire au risque de
-choquer quelques-uns, il faut avouer que nous avons une petite pointe de jalousie inconsciente, particulierement entre congregations et clergd seculier - ou entre congregations elles-memes.
Ce qui suit dans le rapport sur la formation du travail intellectuel contient d'excellents conseils qui ne datent pas d'au.jourd'hui et qu'on trouve dans les livres de p6dagogie, particuiierement dans les rapports annuels des anciennes reunions des
,directeurs de Grands s6minaires. Ils 6taient une v6ritable mine
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d'or, car ils 6taient composes par des gens compitents qui vivaient dans les s6minaires, qui connaissaient leur m6tier.
Parmi d'excellentes choses remarquees dans ce chapitre de
la formation au travail intellectuel, comme l'usage toujours actuel de la traditionnelle maieutique, I'emploi des fiches, des classeurs, I'importance des dissertations ecrites que I'on a tendance
a negliger, les inconvinients qu'il y aurait A dieter un cours
tout entier que l'on se contenterait ensuite de faire reciter par
coeur, il y a d'autres moyens proposes qui sont sujets i caution
comme le travail en 6quipe. Evidemment ce sont les mouvements specialises qui suggerent cette petite rdforme. Cq qui est
bon pour les mouvements specialises est-il aussi bon pour les
Grands Seminaires ? L'avenir le dira. On recommande des seances acad6miques plus solennelles. Le rapporteur insinue que
I'argumentation gagnera beaucoup A ktre faite en frangais. Je me
permets de n'etre pas de son avis, et je crois qu'un des griefs qui
s•,nt fails par Rome a nos dtudes thdologiques, est precisement
de ndgliger beaucoup l'emploi de la langue de P1Eglise, le latin.
Concernant le choix judicieux des professeurs, nous avonsdans le rapport d'excellentes remarques de S. E. le cardinal Suhard qui peut parler en connaissance de cause, car ii a Wtd professeur de Grand sdminaire. II y a lh matiire a examen pour les
directeurs et aussi pour les SupCrieurs majeurs qui doivent
faire un choix judicieux. Que les directeurs aient done la justice, la sincerite, la bontd, le ddvouement, le don de soi, la comp6tence scientifique, la conviction dans I'enseignement sans rdticence ni dilettantisme, le soin d'aider les 616ves par des rd6ptitions particulibres quand ceux-ci 6prouvent des difficultis k
suivre, la fermete.
Un dveque voudrait une 6cole normale pour les futurs professeurs de Grands s6minaires reguliers on s6culiers, car. dit-i;,
les dipl6mes ne donnent pas l'art d'enseigner et la pralique
seule ne suffit pas toujours ii faire acquerir cet art difficile.
Quelqu'un pourrait repondre que les Instituts catholiques de
France et surtout les grandes universitds de Rome sont une
cole normale, car non seulement elles donnent des diplon~-s
qui supposent une science profonde, premier stade, .nais en
outre elles mettent en contact avee des intelligences supdrieures
qui ont I'art de rdpandre cette science profonde, second stade
On acquiert de precieuses qualites en deoutant, jugeant, comparant les dominicains, les jesuites. etc... La seconde formation
pour laqucils le rapport appeile des modilications. c'est la formation spirituelie. Trois choses sont sugg6rdes : 1' un novic:at
de spiritualite au ddbut du Grand sdminaire. Nancy et Mdulins
proposent un mois, X... demande s'il ne serait pas bon de consacrer les quatre ou les six premiers mois du sdminaire a une
sorte de noviciat. Pendant ce temps on ne ferait que de la spiritualite. X... fait cette remarque: Si le temps consacr6 aux
etudes se trouvait etre un peu rdduit, quels avaitages n'y
aurait-il pas au point de vue spirituel ? Cette derniere rdflexion est a examiner de pres. On avoue que I'on reduit le
temps consacrd aux etudes. Mais a-t-on le droit d'agir ainsi ?
Nous avons vu que dedj ces deux annees de philosophie sont
amputees singulierement, on les couperait encore d'un mois,
deux mois et demi et meme de quatre ou six mois. Il me semble
qu'agir ainsi c'est s'exposer . une intervention de Rome, qui
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tient a des etudes faites selon le temps prkvu. Qu'on se rappelle
la r3glementation de Pie X. Quant au bien spirituel qu'on escompte
de ce noviciat, il me parait tout a fait aleatoire. On veut soidisant jeter en pleine spiritualitd les jeunes seminaristes. Un
iois ne suffit pas. II faudrait I'ann6e de noviciat des rellgieux.
Apres ce mois de spiritualitd, les s6minaristes ne seront pas suffisamment impregnds de vie spirituelle ; ils croiront qu'ils le
sont ; ils s'imagineront qu'ils n'ont plus besoin de tant de spiritualitd, ils seront portes i ndgliger la spiritualitd pour les
4tudes ; ils mettront une cloison 6tanche entre science et saintetd. Le procedd recommandd par rEglise est plus adapt6 A la
nature humaine ; il marie harmonieusement ]a science et la
saintetd et ii habitue les 6lBves 4 maintenir toute leur vie ce
mariage. L'Egiise dvite les extremes. Faisons comme elle. Le
mieux, on ce qu'on croit le mieux, est souvent l'ennemi du bien.
Ne soyons pas plus royalistes que le roi, ni plus papistes que le
Pape.
2' On propose un cours de spiritualilt pendant les annees
du Grand sdminaire. Constatons que le droil canon demande un
directeur spirituel dans chaque Grand s6minaire, une retraitý
spirituelle chaque annde, pendant quelques jours continus, une
fois la semaine une instruction sur les choses spirituelles qui
se termine par une pieuse exhortation. Constatons que c'est un
vieil usage de nos Grands seminaires de faire tous les jours
une lecture spirituelle sous la prdsidence du supdrieur. Qu'estk'e qu'on veut encore ajouter ? Ne quid nimis. Est modus in
rebus. Au lieu de proposer toujours de nouvelles choses, tAchons
d'am6liorer celles qui existent.
3° On voudrait que les s6minaristes connaissent et aiment
mieux la messe et le brkviaire. Rien de mieux et sur ce sujet
nous avons de beaux et substanriels travaux composes par les
directeurs des Grands sdminaires d'il y a cinquante ans, les
Bacuez, les Fillion. Qu'on les lise, qu'on les fasse lire. Qu'on
etudie les psaumes, les hymnes du br6viaire. Voila une exceilente lecture spirituelle tous les soirs. Le rapport souhaiterait
une pictd plus personnelle. II ne faut pas toutefois exagerer.
En toute piCdt de seminaire et de communaut.6 et de chanoines
et de grands ordres religieux, it y aura toujours du conventionnel. L'esprit humain n'est pas ainsi fait par Dieu qu'il puisse
voler de spontan6it6 en spontaneit6. Nous sommes joliment jans6nistes dans nos appreciations des prieres des seminaristes, et
nous sommes passablement aveugles, car les defauts que l'on
signale ici sont les ddfauts communs, non seulement & des sdminaristes mais a des prdtres, A des directeurs de seminaire,
i des cur6s, A des doyens et A des Vicaires gdn6raux. Si Dieu
manifestait les consciences d'un chacun, que de surprises. Par
consdquent n'allons pas jeter la pierre A des jeunes qui ddbutent, ne parlons pas de pharisaisme, encourageons-les, stimulons-les. Nous manquons bien souvent de psychologie, de justice A I'6gard de nos sdminarisles. On propose une certaine latitude pour le choix de l'oraison. A quoi bon ? Que tous aient le
m6me livre. Que, dans leur int6rieur, ils hinditent ce que leur
conseille le directeur. On propose mdditation en cellule. Cela
presente des inconv6nients. On ne veut pas que 'action de
grFces se termine pour tous A la meme heure. Nous aurions la
foire. Au lieu des examens pour tous, on voudrait quelquefois
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un examen impose par les directeurs de chacun. Quel avantage
y aurait-il ? On voudrait varier les formules de prikres recitees
chaque jour pour dviter formalisme et routine. Nous tomberions dans un autre formalisme, etcLa troisieme formation est la formation apostolique. Le
rapporteur note avec fiddlitd que ce chapitre a provoqud trois
objectiois. : I* II ne faut pas trop pousser les seminaristes vers
la conquele de peur de 1'exterioriser ; 2*" force de parler de
conquete on ddtournera les s6minaristes de s'occuper des bons
1idiles ; 3* ii faut plutt. freiner les jeunes. Qu'on donne aux
s6minaristes un esprit apostolique ? C'est trbs bien, c'est 1'esprit de Notre-Seigneur, de I'Eglise, des saints. II ne faut pas
croire que notre 6pr'ue soit une anomalie dans l'histoire de
1'Eglise. A toutes les 6poques il y a eu des multitudes ignorantes, sous saint Martin, les campagnes dtaient paiennes, pagam,
payen. Sous saint Benolt, des contres entieres etaient loin du
Christ : sous saint Francois, saint Dominique et sous les Barbares, 1'Eurone Otait bien bas ; sous les protestants, au xvii'
siecle, la France etait presque comme I'Allemagne et les autres
pays centraux. Le rapporteur nous dit que les seminaires ont
etd fondds au xvir siecle dans une sociitR chrdtienne ; est-ce
bien vrai ? Le clergd etait bien scandaleux et le peuple 6tait
*bien ignorant (sauf quelques villes). Par consequent les conditions sont les mdmes au xx* sicle qu'au xvir siecle, et meme
elles sont meilleures. On dit que dans les pratiques religieuses
c'est plus affaire de routine et d'accoutumance que de conviction profonde. Toujours la manie de d6nigrer le temps prtsent
et de louer le temps passe. Bossuet, Bourdaloue, Massillon ont
des phrases terribles contre les hypocrites du xvir, du xvm*
siecle. Une grande partie du xix* siecle a Bti une pbriode d'incrddulit6 universelle oia pas un homme ne pratiquait. Quelle
difference aujourd'hui. J'aime mieux ce que disait Pie XI au
cardinal Verdier, que nous devions 6tre fiers d'appartenir h une
sociWt4 ou ii y a tant d'Ames gne6reuses. Nos cantiques populaires renferment- bien des mensonges sur la foi des anciens
jours.

Sans doute, nul professeur, m6me dans les Instituts, n'est
parfait - et c'est une verit6 que les rdformateurs oublient souvent. Ils lancent de grandes phrases qui requitrent des pretres
parfaits, des sdminaristes parfaits, des vicaires parfaits, des
cur6s parfaits, des doyens parfaits, des chanoines parfaits, des
aum6niers parfaits, des directeurs de smiinaires parfaits, des
confesseurs parfaits, des pr6dicateurs parfaits, tout le monde
parfait, et malheureusement la perfection n'est pas de ce monde.
Les rdformateurs ont beau jeu quand ils rkclament la perfection, mais ils oublient une chose c'est qu'eux-memes ne sont pas
parfails. Faisons le bien que nous pouvons faire avec les dldments dont nous disposons. Tirons le meilleur parti de ceux
que la Providence met i nos cct6s et puis a la grace de Dieu.
Les apotres n'dtaient pas parfaits et cependant Notre-Seigneur
a dte leur directeur de Grand sdminaire. Dans lesaeuvres de
Dieu, ne soyons pas des pdlagiens, ni des semi-pelagiens, comptons que le Saint-Esprit est I'Ame de 1'Eglise, qu'il supplde a
bien des deficiences et que c'est un chef-d'ceuvre de la toute
puissance de Dieu de voir que l'euvre de Dieu s'accomplisse,
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bien que les fid&les, les clercs, les religieux, les pretres soient
loin d'etre parfaits.
A propos des professeurs, le rapport 6tudie une question
tout a fait actuelle. Les professeurs doivent-ils se spdcialiser
dans leur matiere et etre entierement dochargds de tout autre
ininistere ? Premiere r6ponse : plusieurs dioceses se prononcent
nettement pour qu'il en soit ainsi. DeuxiBme reponse : d'autres .diocses accepteraient un certain contact. Troisieme rgponse : la plupart des dioceses demandent une collaboration
6troite entre professeurs et hommes d'action. Quatrieme rdponse : plusieurs dioceses voudraient concilier harmonieusement les trois methodes precidentes. Nous avons IA une grande
varite6.
La premiere methode qui est selTn la tradition sulpicienne
et aussi vincentienne, au moins avant ces dernieres annees, estime que le professeur doit etre entierement, uniquement A sa
tache intellectuelle qui exige de lui, 6tude, r6flexion. Alors que,tout autour de lui, les pretres sont exposes A une vie trepidante qui les empeche d'Rtudier. qui en fait des barques ballottees par les vagues, ilconvient que le directeur de seminaire
soit comme le phare immobile mais dclairant. Nos directeurs de
seminaires deviendraient vite non 'pas des minus habentes ait
sens pejoratif qu'on lai attribue d'ordinaire, mais r6ellement
des minus habentes qui, par suite de leurs occupations au dehors, n'auraient plus le temps de preparer leurs classes, de d6velopper leurs connaissances, de se tenir au courant des livres
et revues et seraient ainsi r6ellement ayant moins ce qu'ils devraient avoir. Minus habentes.
Une seconde raison qui postule l'interdiction de tout travail
ext6rieur, c'est la n6cessit4 d'etre constamment a la disposition
des s6minaristes et de les suivre de pris. Voila une v6rit6 qui
creve les yeux ef qui ne devrait pas avoir besoin d'etre prouvde
ni meme soulign6e. Et cependant, il en est ainsi. La formation
des pretres est l'oeuvre la plus importante qu'il y ait sur la
terre. II faut former I'iatdrieur, pour faire grandir ces petites
plantes, il leur faut- un tuteur, il leur faut une bonne terre, it
leur faut de 1'eau, il leur faut du soleil. Le directeur du s6minaire est au s6minariste ce que la mere est au petit enfant. II
doit etre toujours lA, jour et nuit. Dans la conscience du jeune
seminariste, il y a, comme dans une montre, des ressorts extremement d6licats qui se couvrent souvent de poussieres, qui se
detraquent souvent ; ii faut que le seminariste puisse toujours
aller pr6senter sa montre A I'horloger spirituel, autrement dgo9t, ti6deur, relachement, perte de vocation ou vocation mal
aiguill6e qui souffrira toute sa vie..
Une troisibme raison qui s'oppose aux oeuvres extdrieures,
c'est le danger de s'exposer A se detendre de la tAche aust6re
du Grand s6minaire pour se laisser attirer par un minist.re
ext6rieur, plus vari6 et plus attachant. Cette raiSon est tris
forte et si l'on constate dans quelques directeurs un peu moins
de gout, de ddsir du m6tier bien fait, cela vient de ce que les
jocistes, les jacistes, les 6tudiants, les infirmieres, les j6cistes,
tout cela est plus attirant que le s6minariste.
On objecte A cela que, par I'expdrience des Ames, on'enrichit
sa pens6e, sa vie spirituelle. La pens6e, oui, mais cet enrichissement se paie trop cher et n'est pas n6cessaire. La vie spiri-
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tuelle, j'en doute, je crois meme qu'elle flichit, car elle ne se
nourrit plus du pain substantiel du sacrifice.
Ce qui suit est tres utile et mdrite I'attention des directeurs. Signalons quelques remarques. Habituer les sdminaristes
A bien lire. Combien de pretres ne savent pas lire en chaire
d'une manibre intelligible, ni precher d'une maniere vivante.
Un grand avocat de Paris me disait : a Qu'est-ce que vous faites
dans vos sdminaires ? La plupart des pretres parlent de faVon A
n'Atre pas compris. y Catdchisme. Combien ne savent pas se mettre A la portde des enfants, emploient des mots qui ne disent
rien aux petites intelligences, font de la haute thdologie. Autrefois dans nos missions, il n'y avait pas de grands sermons
comme actuellement ; it y avail le grand et le petit catkchisme.
Si on reprenait cela et si on le faisait d'une facon intelligible,
peut-4tre qu'il y aurait plus de nourriture spirituelle donnie
aux Ames. Le cardinal Lidnart attire l'attention sur la formation h la direction au confessionnal ; il reconnait que c'est tres
necessaire et ii avoue que cela ne se fait guere. Alors que faiton dans les Grands seminaires ?
Quelques-uns suggerent une sixieme annde dans laquelle
on reverrait toute la theologie dogmatique, morale, pastorale,
ascetique, et on pr4parerait immrdiatement a l'action. 11 y a
lieu de mettre beaucoup de points d'interrogation pour cette
sixieme annee, comme pour le noviciat du debut, etc... Je crois
que nous assistons en France A une eruption du Vdsuve intellectuel. Pourvu que la lave spirituelle ne d6truise pas trop d'Herculanum et de Pompei.
Un certain nombre de rapports font remarquer justement
que pour la formation A la technique des oeuvres, il faut accueillir avec une extreme prudence ce qui peut donner aux sdminaristes l'occasion de s'evader de leur vie de seminaire. C'est
tres sage. On a l'impression que beaucoup des rdformes proposees le sont par les directeurs des meuvres A I'encontre des directeurs du seminaire. LA est peut-etre le ver rongeur qui reduira A rien la bonne volont6 de faire quelque chose de solide.
On dit encore que ce ministere donne aux professeurs de !'autorit6 aupres de leurs eleves. C'est une chose qui demanderait
h etre prouvde par des t6moignages. Ce que j'en sais c'est que
les Bl ves murmurent de ce que leurs professeurs ne sont pas
1A, les blaguent d'etre bien avec Mile la militante, Mile la responsable, d'aimer mieux les filles que les gargons, et se proposent d'en faire autant, quand ils seront dans les oeuvres. Le directewr de Grand seminaire doit etre le conseiller du clerg6 du
diocese et aussi des hommes d'oeuvre. Mais cela ne requiert pas
qu'il sorte. Qu'on vienne le voir, qu'on le consulte, tres bien.
Qu'il regoive ceux qui viennent, pas de mal A cela, A condition
qu'il ne passe pas tout le temps A recevoir et que les seminarisLes ne le trouvent jamais dans sa chambre. Son devoir d'4tat
de professeur et de directeur passe avant tout le reste, dit justement le rapporteur et si l'on veut qu'il rdalise ce devoir d'elat,
it faut absolument interdire tout minislýre extirieur : soit recherche des vocations, soil denier du sdminaire, soit e<.Ilecte
des l1gumes, soit toute autre chose. Dans nos semninaires nous
n'a.vons pas tenu ferme A cela et nous en avons etd punis par
des chutes scandaleuses.
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Le rapport dit un mot de quelques oeuvres a l'int•lieur du
seminaire : t* des conf6rences faites par des sp6cialistes. On
fait remarquer que quelquefois elles ne servent pas a grand
chose parce que les sdminaristes ne prennent pas de notes, sont
dans une attitude passive et pluldt paresseuse et paree que les
specialisies restent souvent dans le domaine des principes et
repteent la meme chose ; 2* Les cercles d'6tudes. Ici les opinions se divisent en deux groupes : pour les uns ce peut-etre
utile en ce sens que cela forme a I'art de la parole et donne le
sens de l'adaptation au reel ; pour les autres, les r6suitats ne
donnent pas, les cercles ne sent pas formateurs, ce sont des
parlottes. On tourne en rond, disait un grand archeveque.
Quant aux ceuvres a l'extlrieur des s6minaires (patronages,
colonies de vacances), 1'ensemble des r6ponses manifeste une
grande reserve ; il y a des avantages mais les inconv6nients et
les dangers sont plus nombreux : temps perdu pour doplacements, preparation, surmenage avec rdpercussion sur la santd
et les eludes, dissipation, danger de s'int6resser beaucoup plus
a ces oeuvres qu'aux 6tudes du seminaire, suffisance, presomption, attaches sensibles.
II est question du travail en dquipe pendant le temps du
sdminaire. Ici encore l1s avis sont diffdrents ; a Cambrai on a
constat6 que pour les 6tudes le travail en commun a donnd peu
de resultats, que *pour la vie spirituelle la methode s'est montrde bienfaisante. A X..., c'est un dloge dithyrambique de ce travail en dquipe ; or, d'apres ce qui m'a Wtlassur6 par des directeurs de ce seminaire, c'a Wtd un fiasco complet k X... Alors I ! t
Le chapitre trois du rapport est moins pratique pour nous :
il suggrre pour le clerg6 dans les oeuvres un cadre de vie qui
soit mieux adaptd aux besoins de la sanctification personnelle
et aux exigences de l'apostolat. La liberation de certaines tAches, sports, ne souffre aucun inconvenient et on ne comprend
pas que le clergd perde une grande partie de son temps a ces
tiches matdrielles ; la liberation de certaines tAches comme les
services funebres est tres delicate car la priere pour les morts
est une fonction toute sacerdotale, le culte des morts reste un
des rares points de contact par ou I'on puisse atteindre I'immense majorit6 des Frangais. Le rapport fait toute sorte de
consideration sur la vie commune des pretres. A propos des retraites sacerdotales que quelques-uns de nos confreres prechent
parfois, on dosirerait que les predicateurs traitent davantage
des sujets de pastorale, ou s'inspirent d'une spiritualitd plus
proche du clerg6 diocdsain que de la vie religieuse ; on ddsirerait aussi plus de silence, pas de commereants dans les couloirs, un temps de reflexion personnelle aprbs chaque instruetion.
Le rapport se termine par ce que nous appellerons la partie
officielle. C'est-&-dire par les Vceux de I'assemblde.
II y en a quatorze qui sont tres sages et pratiques. Evidemment la rdalisation de ces venux depend surtout .de 'Eveque du
diocese qui est libre de les appliquer ou non, selon qu'il le juge
a propos. Nos confreres des Grands sdminaires n'ont qu'i suivre
les directives qui leur sont donndes par I'Ordinaire du lieu
qui, en definitive, est le premier supdrieur du Grand sdminaire.
Le 24 fevrier, nous avons la grande joie de recevoir ciuq
de nos confreres jusqu'ici travailleurs en Allemagne et qui vien-
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nent d'etre exempt6s de leur travail et rendus a la patrie et a
la maison de Dax. Nos deux freres coadjuteurs, Pdchin et Groi.
,viennent de subir une operation dangereuse, qui, heureusement,
a bien rCussi.
Le 25 fdvrier, le PBre Olmez, dominicain, preche dans notre chapelle la retraite aux Dames ie la Charite. A partir de ce
jour nos cloches ne peuvent plus sonner de dix-huit heures i
'huit heures.
En mars. notre cher frere Deledalle a tid envoyd au camp
de Brenne ; M. Couralet a et6 place au pavilion des tuberculeux a I'h6pital Saint-Joseph : M. Jean Fromentin a 6td frappo
de congestion cdrebrale : les aumOniers des prisonniers se sort
reunis chez nous le 17 mars ; un service a eu iieu chez les
Filles de ia Charitd pour la mere Chaplain rdeemment d&-edde
A Montolieu ; M. Castelin a chantA la messe, M. Robert a donne
I'absoute : le 19, M. Jean Fromentin- rend son Ame & Dieu sous
la protection de saint Joseph, patron de la bonne mort.
Le 26, nous fetons la cinquantaine du bon frere Bernier.
qui est charge de la propretl depuis si longtemps et qui est
avantageusement connu non seulement des confreres mais en*core des eveques et des retraitants pour lesquels il a mont6 et
descendu des milliers de fois les escaliers de Saint-Lazare. Seul
son ange gardien sail le nombre de marches qu'il a gravies. Le
30, Son Excellence le Nonce nous fait I'honmeur de loger chez
nous.
En avril, paralt un livre qui a fait sensation, France, pays
de mission, par Godin et Daniel. L'abbM Gudrin, aum6nier general de la J.O.C., a fait une preface a ce livre qu'il appelle a un
magistral rapport ,. II declare qu'il faut atteindre surtout la
-societ6, parce que, dit-il, si a la societ6 est malade, tandis qu'on
s'efforce de convertir un individu, la societe gangrende en ddchristianisera mille autres. AA!ors, il ne faudrait plus essayer
de convertir individuellement, ii ne faudrait que convertir en
-masse ; le salut est chose individuelle ; on n'a pas le droit
d'attendre que son voisin se convertisse pour se convertir soimeme ; de plus, on pourrait demander & M. Gubrin comment
I'Eglise a proced6 dans les trois premiers si6cles. N'a-t-elle pas
converti individuellement et n'est-elle pas arrivde par la, au
bout de trois siecles seulement a convertir la socidet ; en general, sauf exceptions rares, I'accroissement se fait non pas par
des peuples en masse qui se convertissent d'un seu! coup, mais
par des individus qui renoncent a leurs erreurs et a leurs pechhs
et qui s'attachent a 1'Eglise, malgre la societd gangrenee dans
laquelle its sont. S'il faut attendre que la societe ne soit plus
gangrenee pour operer les conversions individuelles, nous attendrons longtemps. L'abbe Gu6rin r6clame quatre choses : i* un
'clergd qui ait une doctrine commune. II me semble que, grace
aux papes et aux eveques, le clerge, sauf quelques exceptions
indvitables, a toujours eu une doctrine commune ; et quand une
partie du clerge semblait fldchir sur ce point, les papes ont toujours agi avec vigueur. En sommes-nous actuellement & ce point
de decadence que le clerg6 xi'a plus une doctrine commune ?
-C'est 4 d'autres que moi a dire si c'est bien exact ou si c'est vraiment exagdrd. L'abbd Guerin reclame en second lieu : un mouvement ouvrier d'action catholique qui soit generalise. Pour entrainer la masse, dit I'illustre aum6nier, ii faut dtre nombreux.
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ii y a IA une tautologie ; pour etre beaucoup, il faut 6tre beaucoup.
Passant hardiment plus outre, I'auteur attaque dans ce paragraphe la paroisse telle qu'elle existe a peu prbs partout, et ii dit
que toute paroisse qui ne collabore pas avec le mouvement ouvrier
le detruit. C'est li le grand cheval de bataille de MM. Godin et
Daniel. L'abbe Gubrin declare en troisieme lieu que le point de
ddpart doit etre pris de la mesure objective des laics et que
cette mesure ne depend ni de leur caprice ni du notre. Cela est
tres vrai thdoriquement ; mais la question sera de voir si dans
le livre des abbes Godin et Daniel, on ne prone pas beaucoup
de manibres de voir qui sont des caprices de nos deux apotres
zdl6s, et si on n'attribue pas au clerg6 des caprices qui ne sont
pas du tout des caprices des cures. Enfin, l'abbd Gudrin r6clame
en quatriime lieu, un mouvement fortement 6quipd. Pour ce
qui est de l'1d6ment sacerdotal, il declare qu'on doit y mettre
le prix et que de fait un tres faible concours a dtd apportd de
ce chef. On peut dire qu'on doit mettre le prix partout : dans
les administrations diocdsaines, dans les Grands sdminaires, dans
les Petits sdminaires, etc.. L'abb6 Gudrin affirme qu'un tres
faible concours a 4td apporte de ce chef : cela peut venir ou
de ce que les administrations diocdsaines n'ont jusqu'ici rien fait
ou de la faible valeur de ceux qui actuellement sont employds A.ce
mouvement. II ne nous apparlient pas de dire si cette double
critique est justifiee ou non. La critique est aisde, mais l'art
est difficile. Peut-etre aussi les pr4tres qui se sont consacrds
au mouvement ouvrier ne seraient pas flatt6s de s'entendre dire
qu'un tres faible concours a 6te apportd de ce chef.
La prdface se termine par un grave reproche a I'adresse
des paroisses actuelles. a II semble, dit-il, que la communautd
paroissiale n'est pas prdparee A les accueillir. ) a Les ouvriers,
dit I'abbe Gudrin, doivent se plier a des coutumes qui sont &
l'opposd des leurs. , Mais la question est de savoir quand on
entre dans l'Eglise, dans ses dioceses, dans ses paroisses, si c'est
l'Eglise, le diocese, la paroisse qui doivent changer pour s'accommoder aux nouveaux venus ou si ce n'est pas a ceux-ci A
se convertir, A changer leurs id6es, leurs coutumes pour s'intdgrer dans la socidtd chr6tienne. Cela coifte sans doute mais la
conversion exige des sacrifices. Celui qui veut venir apres moi
doit se renoncer.
Dans une alfaire si grave, il faut attendre les directives du
Saint-Siege.
Dans le chapitre premier, I'auteur partage la France en
trois sortes de pays : i* les pays de chretientd ou la plupart
pratiquent ; 2* les pays non pratiquants de culture chrdtienne
qui paraissent a I'auteur la plus grande partie de la France ;
3* les pays de. mission oh il n'y a plus rien, oi I'amour de I'argent a tout rongd, oi la politique a tout saccage.
1* Pour les pays de chr6tientd, I'auteur signale qu'ils sont
menaces par l'usure, la presse, le cinema, la radio, et que certains esprits estiment qu'ils ont besoin d'etre rechristianises. II
faut sonner le tocsin, dit l'auteur. Nos missions peuvent contribuer A ce renouveau. Peut-etre faut-il les orienter dans ce sens.
2* Pour les pays non pratiquants, mais de culture et de
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civilisation chretienne, I'auteur estime qu'en France, ics grandes vilies mises A part, il n'y a plus qu'un dixieme de pratiquants. On va & la messe aux grandes fetes, aux grandes saisons
de la vie ; il y a encore des vertus familiales solides. Les missions et 1'Action catholique peuvent faire du bien en ces pays
et les relever. Grace & Dieu, nos missionnaires missionnants y
contribuent beaucoup.
'
3" Pays paiens. Pays de mission, on ne salt pas d'o lon
vient, oi I'on va, pourquoi on est sur la terre. Pas de morale
chretienne, ni souvent de morale naturelle. Rien, avec la civilisation en plus. Les sermons des missions doivent Wtre approprids aux besoins de la population.
Dans le chapitre II, I'auteur se demande ce que c'est qa'une
mission. 11 affirme trois choses : t° une mission n'est pas destin6e h un pays oi il y a d6jk quelques chr6tiens ; 2" une mission n'a pas pour but de rendre chritiens des individus mais
des communautes ; 3* une mission n'a pas pour but de franciser ou d'europ6aniser mais de christianiser. Pour le 1°, on
peut ne pas admettre la dilinition qu'il donne du nom de mission. Mission vient de missus qui veut dire envoy6 ; on peut etre
envoy6 meme aux fideles, il ne faut done pas restreindre ce
mot au ministEre A l'dgard des infideles. Notre nom de missionnaires nous vient des prddications faites au peuple de France
qui n'etait pas un peuple infidele, mais un peuple ignorant..
Pour le 2° on peut aussi ne pas admettre ce que dit l'auteur.
Avant de constituer des communautes chritiennes, il faut convertir et faire des individus chretiens. Saint Paul A AthBnes n'a
pas fait une communautd tout de suite, il a converti deux ou
trois personnes
1l'ArBopage. On ne convertit pas des peuples,
des tribus, des villes d'un seul coup ; on les convertit en convertissant les individus. II y a des exceptions a cette regle : le bapteme des Francs de Clovis, de m4me en Angleterre, mais c'est
extraordinaire ; 3° pourquoi l'auteur reprend-il cette vieille calomnie qui veut faire passer les missionnaires pour des agents
de leur gouvernement ? Qu'il y ait eu quelques cas particuliers,
e'est possible ; il faut cependant se rappeler que, sans les gouvernements europeens, I.s missionnaires n'auraient pas pu penetrer en Chine, ni ailleurs ; on comprend des lors qu'il fallait
m6nager ces Gouvernements ; I'Eglise a agi ainsi ; elle tachait
de se rendre favorables les empereurs, les princes ; elle ieur accordait des privileges pour faciliter I'apostolat missionnaire ;
elle prkchait des croisades ; elle faisait appel aux armes des
princes pour combattre les infideles. En agissant ainsi, elle condescendait un peu aux Gouvernements, mais pour un but surnaturel : christianiser. Ainsi ont fait et font la plupart des missionnaires. II n'y a pas lieu de leur jeter la pierre.
Dans le chapitre III, intitul6 : Masse et Mission, I'auteur dit
que le mot masse a trois sens : i1 le plus grand nombre ;
2° les proldtaires, les pauvres, les non dduques, les rudes qui
manquent de tout : de s6curit6, de. reserves, de traditions, de
culture ; 3* ceux qui ne sont pas militants, qui se laissent mouvoir.
Rijouissons-nous de ce que notre lot est la masse des pauvres. Hilas ! il y aura toujours des pauvres ; par consequent la
Congregation sera toujours d'actualit6.
Le chapitre IV est intituld le Milieu, I'auteur le d6finit :
une moyenne. Dans le milieu, il y a la masse et les meneurs.
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11 y a diffdrents milieux : travail, quartier, loisirs, religion.
La deuxieme partie est intitulee : le probleme des pays de
mission en France.
Le chapitre premier de cette deuxieme partie est intituld :
Description des pays, des milieux de mission. L'auteur dit que
1'ennemi principal, c'est I'ambiance paienne. L'auteur montre
que r6gne partout l'eugenisme, la mauvaise conduite, la sterilit6 volontaire, les fausses couches, I'habitude du vice solitaire
chez les jeunes filles, peut-etre plus specialement dans les centres de jeunesse, et jusque dans les Ccoles de cadres, dans les
sanatoria. On excuse les voleurs qui ne se font pas prendre,
ceux qui se font une grosse fortune en se d6brouillant par des
moyens douteux, ceux qui font du marchd noir. 11 y a aussi
des orgueilleux, des surhommes, il n'y a plus d'espdrance d'une
autre vie. Union libre, divorce, vie en meuble, pas d'enfants.
Une course a lieu, un bombardement fait deux cents morts,
quatre cents blesses ; la foule reclame la continuation des courses. L'avortement est chose courante. En plein proletariat
I'avortement s'6tale. Tentatives immorales sur les fillettes par
]e pere, le beau-frere, le frere, un voisin. Le nu est admis en
photographie. Ambiance des institutions. Cinema, camping, auberges de jeunesse, gueule, fric, femmes. Le tableau parait bien
sombre. Est-ii exact ?
L'auteur conclut que, il ne faut pas se contenter de faire
de la peche a la ligne, il faut transformer le cinema, la radio,
les journaux, les bistros, les rues. II ne dit pas quelle est la
bombe atomique qui operera ce changement. Saint Vincent dirait
qu'il n'y a que la saintetd et le zele des missionnaires qui puissent opdrer ce miracle, avec la grace de Dieu.
Le chapitre II est intituld " Pays de Mission et pays chrdtien.
L'auteur reproche aux chritiens de ne pas frequenter assez
le milieu populaire : il reproche aux Enfants de Marie de frdquenter les offices paroissiaux et de ne pas aller avec les jeunes
filles de leur milieu de vie. II dit que les enfants chr6tiens fr6quentent I'ecole chratienne mais ne fr6quentent pas la rue. II
dit que les jeunes gens vont au patronage mais ne vont pas
avec les camarades. II dit qu'on va au cinema pa-roissial, aux
fetes paroissiales. Il reproche aux jeunes gens, jeunes filles
chrdtiens de ne pas aller avec ceux qui s'en vont i la campagne. II reproche aux catholiques de placer leurs enfants dans
des maisons catholiques, etc... Voilk un chapitre qui parait subversif des bonnes mceurs. Alors, il faudrait quitter 1'ecole chrdtienne, l'Eglise, les bons cindmas, les bonnes fetes, pour aller dans
la -ue pour frdquenter les mauvais, pour aller au cindma mauvais. C'est A n'y pas croire.
L'auteur compare ensuite les pays de mission avec nos pays;
dans les premiers, dit-il. on ne melange pas los Europeens etles indigenes chrdtiens, de m6me, dit-il, on ne devrait pas obliger les paiens qui se convertissent A se melanger aux chritiens
de la paroisse - ii y a confusion dans cette comparaison ; les
EuropBens ont leur messe h part parce qu'ils ne connaissent pas
la langue du pays, les indigenes aussi parce qu'ils ne connaissent pas la langue des Europdens - ce qui n'est pas le cas en
France.
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L'auteur parle ensuite des difficultds

qu'dprouvent

lea

palens pour entrer dans le milieu chretien paroissial et itcite
l'exemple d'un champion de boxe arr6td dans sa marche vers
Dieu parce qu'il y a des patrons chretiens qui font travailler
les ouvriers douze heures et plus, parce que les mariages et les
enterremeits des riches sout plus solennels, parce qu'il y a des
bigotes qui disent du mal de la voisine, parce que les pretres
se font marchands de solennit6 exterieure. On a souvent repondu
a pareilles objections et on en a montr6 I'inanit6.
Nous ne suivrons pas les auteurs dans chacun de leu's
chapitres que nous avons eu le courage de lire deux fois l,
plume a la main. Nous ne croyons pas qu'il y ait beaucoup de
profit i retirer de la lecture de ce livre pour nos Missionnaire'
missionnants II nous semble que nos chers confreres peuvent
continuer sans scrupule ce que l'on a toujours fait dans nos
Missions.
ielivre contient beancoup de choses qui paraissent
exagdrees, inadmissibles. Le temps dira si la rdforme proposde
par ces auteurs est viable. II appartient aux evdques de dire s'il
faut lancer I'Eglise de France dans la nouvelle vole propos.de ; et
si par crainte de rester dans iide voie de garage, on ne lance pas
les missionnaires dans une voie de precipice.
Le 19 avril, quatre des n6tres, travailleurs requis en Allemagne, sont revenus.
Le 21, bombardement terrible qui ddtruit la maison des
sceurs de la rue Championnet. Les soeurs, rdfugides A la cave,
ont couru de grands dangers, mais ont eu la vie sauve.
La belle statue de saint Vincent par Falguiere qui se Irouvait au Pantheon, a etd donnie par le Gouvernement au cure de
Clichy ; elle a dt6 plac6e & la jonction de la vieille 6glise avec
la nouvelle.
Le 23 avril, fete de la translation des reliques de saint Vincent ; le cardinal Suhard vient dire la messe chez nous et dine
avec la communautd. M. Antoine Lampe donne 'e panegyrique
de saint Vincent. On lit au refectoire, saint Vincent de Paul sous
l'emprise chritienne, par Ddplanque, tres belle thbse de doctorat, oil j'auteur montre bien la spiritualitd de saint Vincent.
Le 25 avril, un des deux pauvres qui dinent avec nous meurt
subitement au refectoire-meme. II dtait al16 le matin faire ses
devotions au Sacrd-Cceur de Montmartre. On eut le temps de lui
administrer les derniers sacrements.
Le 30 avril, les Universitaires se reunissent dans notre chapelle. Le soir, les Petits Chanteurs & la Crois de bois viennent
rehausser par leurs chants, parfaitement executds, une r6union
de la Sainte-Agonie.
Le 1" mai, pour annoncer solennellement le debut du mois
de Marie, quatre alertes de jours, une alerte de nuit, nous procurent le doux concert des sirenes unis aux bombardements.
Le 5 mai, M. Andr6 Girard, missionnaire du Grand Retour,
nous raconte sa mission. La statue de Notre-Dame de Boulogne
est promende de ville en ville, de village en village. Elle est
partout accueillie avec .ferveur ; elle determine des retours & la
foi, ktla pratique ; il paralt que c'est un spectacle on ne peut
plus touchant. Nous espdrons que Marie, reine de France, acclamee par son peuple, le ddlivrera bientot de la dure occupation.
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Le 21, de grandes prieres ont lieu & Paris. On organise une
procession sur le parvis de Notre-Dame. Le 25, trois alerte,. Le
26, deux alertes. Service pour Mgr Chaptal. Le 28, jour de la
Pentec6te, sept alertes qui nous mettent en garde contre les
bombardements des hommes, tout differents des sept dons du
Saint-Esprit. Le 29, elections de deux OfficiBres a la Communautd : sceur Varin et sceur Crdtenet. Le 30, bombardement terrible a Saint-Etienne : cinq Filles de ia Charitd sont tuees. Le
31. deux alertes encadrent la procession traditionnelle dans le
jardin de la Communautd. Nous renouvelons la consecration
de Pie XII au Cceur Immaculd de Marie.
Le 2 juin, trois alertes. Le 3 juin, deux alertes la nuit,
quatre le jour. Le 4, cinq alertes de jour. Le 6, huit alertes.
C'est le debarquement des allies en Normandie. Le 8, trois
alertes de nuit. Les nerfs commencent k trouver qu'on les fait
un peu trop marcher.
Le 10, alertes de jour et de nuit. On ne dort plus ni le
jour ni la nuit. Le 11, accalmie qui nous a permis de faire la
procession a la Communault le matin, A Saint-Lazare le soir.
Le 12, cinq alertes et aussi les cinq jours suivants. Le 18, nouvelle accalmie qui nous a permis de faire la seconde procession.
Le 21, alertes. Le 22, des bombes sent tombres sur la maison des sceurs de Saint-Denis, boulevard Ornano, six mortes.
Le meme jour, la maison'de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire revoit des bombes qui n'atteignent que les bAtiments, sans faire
de victimes. On nous signale de diff6rents endroits (Marseille,
Evreux, Amiens, etc.), que les confreres se sont montres tres
devoues et ont couru secourir les victimes au risque de leurs
vies. Voila certes une belle conduite, tout a fait sacerdotale ;
on nous signale d'autre part que plusieurs des notres portent
les secours spirituels aux maquisards, sans craindre les represailles des Allemands. Que Dieu les recompense et les garde.
Dominus conservet eos et non tradat eos in animas inimicorum.
Le 24, six alertes. Le 25, les dirigeants de la jeunesse feminine se reunissent I la communaut6 sous la prdsidence du
cardinal Suhard. Le 28, un seminariste est tud A Dax pendant
qu'il montait la garde.
Le 6 juillet, sept alertes. Le 8 juillet, huit alertes. Le 10
juillet. retraite b la Communaute maigre les bombardements et
les restrictions. On fait comme on peul. La retraite ne dure
que six jours ; les sceurs vont loger en ville. A la guerre comme
a la guerre. Le 12 juillet, des sceurs sont tu6es a VilleneuveTriage et a Coulanges-sur-Yonne. Le 13 juillet, cinq alertes.
n ferveur. Tout le monde
Ie 19 juillet, saint Vincent est f&t avec
chante aux offices. M. Collard parle de l'imitation de JesusChrist qui a Rti comme ]a caracteristique de la spiritualit. de
saint Vincent de Paul. Le 27 juillet, mort de ma sceur Delaunay, la premiere soeur qui ait et6 A l'infirmerie de Saint-Lazare.
M. Castelin chante la messe pour ses fundrailles, le 29, et M. le
Vicaire gendral donne I'absoute. Le 30 juillet, fete traditionnelle
de Sainte Marthe. Le frere Pechin est le porte-parole des sentiments des frrres presents et des frBres absents, nos chers
prisonniers.
Le 2 aout, grand bombardement a la maison de Saint-Ouen,
cinq sceurs et trente enfants sont tuds. Le 5 aout, ont lieu les funerailles solennelles des victimes. Mgr Beaussart preside et cede
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an Vicaire gendral de la Mission le douloureux honneur de donner I'absoute aux trente-cinq cercueils emplissant la nef princi
pale de l'dglise. Le 13 aout, le metro est fermi.
Cela va mal pour
nos occupants; cela va bien pour nous. Le 15 aout, on prie
Marie avec ferveur. On sent que quelque chose de grave va se
ciouler dans Paris. Les occupants fortifient toutes les artires
de la capitale ; ils mettent partout des fortins, des barrages
anti-chars. Nous r6citons avec ferveur le succurre miseris, secourez les maiheureux Parisiens, en cette octave de votre As,somption qui s'annonce tragique ; juva pusillanimes, aidez
les Aines pusillanimes qui redoutent les combats dans la rue ;
refoce flebiles, raniinez ceux qui pleurent ; ora pro populo.,
priez pour votre cher peuple de Paris ; interveni pro clero, intervenez en faveur du clerg4, des aumOniers militaires, des pretres mobilis6s, dcportls, prisonniers, internes ; intercede pro
devoto femineo sexu, intercedez pour les femmes et les filles
emmenees en Allemagne, pour les religieuses cloitrees qui
prient et se sacrifient, pour les seurs religieuses qui se devouent au service des sinistrds, des orphelins, des veuves, des
pauvres.
Le 16 aoCt, plus d'lectricite. Le 18 aout, le couvre-feu est
annonce.! Le 19 aoit, on se bat un peu partout dans Paris, onentend les mitraillettes autour de nous. Le 20, la bataille continue dans Paris. Le 21, les Allemands qui ont fortifid et mure
tous les coins de Paris sont presses par lea F.F.I. qui sortent
de partout, et qui deroutent la tactique savante des occupants
par leur furia francese. Le 22, par une sainte audace, les soeurs
entrent en retraite a la rue du Bac. Celles qui viennent de dehors ont couru de grands dangers pour venir ; mais NotreDame de la Medaille les a proteges et M. Henrion preche les
v6ritds 4ternelles, au son des canons et des fusits. Le 23 aott,
le Grand-Palais brile. On voit tres bien la fumde dpaisse qui
s'echappe de ce bAtiment oh se defendent d'h6roiques jeunes
gens. Le 24 aoft, des barricades s'el6vent partout, meme dans
notre rue de Sevres. Chacun porte sa pierre, son sac de sable,
les enfants portent leur poupee, leur jouet, les femmes leur
cage d'oiseau, les hommes leur brouette ; on coupe les arbres
et on les place dans la rue pour arreter les Allemands. Le soir,
M. Crapez nous telephone que I'armde Leclerc est & Gentilly. On
entend les cloches de quelques 6glises. Nous sonnons celles de
Saint-Lazare a vingt-deux heures trente. On se bat toujours au
Luxembourg, a la Chambre des deputes, a l'Ecole militaire. Des
Allemands, perches sur les toits, tirent sur les passants. Les
troupes frangaises entrent dans Paris aux acclamations de tous;
on arbore les drapeaux aux fenetres. Le 25, fete de saint Louis,
les Allemands se rendent. On sonne les cloches a quatorze heures. La ville de Paris contemple avec joie les tanks de I'arm•e
Leclerc, on enl6ve les barricades.
Le 26 aott, au Secretariat et aux appartements du Supdrieur gdenral, sous scell6s depuis le 26 juillet 1940 (quatre ans
et un mois), quand les scelles entendirent les cloches de la lib6ration, ils firent comme les tours de Jericho entendant les trompettes de Josud, ils tombbrent et les appartements du Secretariat furent libres ainsi que ceux de M. le Sup6rieur general.
Notre maison de Dax a 6td occupde pendant toute la guerre.
II a fallu un miracle de la toute puissance de Dieu pour que la
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presence de nos chers jeunes gens, patriotes ardents, et de l'ar.
inee d'occupation ne produisit pas un violent orage qui aurait
disperse notre spes gregis. La sagesse de M. Pardes a calms les
temprtes naissantes. Pour diminuer le plus possible les points
de friction et aussi pour permettre a la jeunesse de se nourrir
un peu mieux, on a accord6 des vacances dans la famille. A la
guerre comme & la guerre I GrAces & ces mesures et A la protection de la sainte Vierge, nous avons gard6 notre maison. Dieu
soit beni I
Aujourd'hui, grand dWfil6 depuis 1'Are de Triomphe jusqu'a
Notre-Dame oh le gendral de Gaulle vient remercier Dieu de la
liberation. Pendant tout le parcours, on tire encore des coups
de fusil du haut des toits et souvent la foule s'abrite derriere
les tanks. Dans )'6glise Notre-Dame il y a mmme des coups de
feu tires des tribunes ; plusieurs sont blesses ; on chante cependant le Magnificat'; la croix de Lorraine est arborde partout. Le soir, deux alertes. Les Allemands, chassds de Paris, y
reviennent par leurs avions et, n'ayant pu emporter le vin
qu'ils avaient recueilli en abondance, ils bombardent la Halle
aux Vins. Un grand incendie dclaire Paris toute la nuit.
Le 27, un lazariste, aum6nier militaire amdricain, vient
nous donner des nouvelles des Etats-Unis ; on chante un salut
solennel d'actions de graces.
Le 29, nouvelle alerte (ce fut la derniere). Les smurs qul
avaient continude eur retraite au milieu de ces dvdnements sensationnels et du fracas des canons et des avions, sortent tranquillement de la solitude dans la rue du Bac et s'en vont, messageres de paix, porter la charit4 du Christ a tous les malheureux.
Le 3 septembre, M. Goidin revient d'Herblay ; il a Ctd pris
dans la bataille et en est sorti sain et sauf.
Le 4 septembre, nous accueillons Mgr Th6as, dvdque de
Montauban, qui a Wtd prisonnier des Allemands depuis le 2 mal
Le 14 septembre, retour de M. Victor Bieniasz, qui avait
Rtd arretd par les Allemands pendant qu'il disait la messe ; it
Fresnes et on l'emmenait en Allemagne lorsqu'a
fut deportd6
Bar-le-Duc ii fut delivr6 d'une maniere extraordinaire. IU tait
dans le train avec les autres ; une voix cria : Bieniasz ; ses
gardiens crurent que c'dtait la Gestapo de Bar-le-Duc qui le
reclamait ; ils le firent descendre ; !e train repartit, et M. Bieniasz se trouva seul sur le quai de la gare ; ii s'empressa de
s'dchapper, alla se rdfugier dans une communautd religieuse et
c'est de la qu'il nous arriva, grAce & 1'avance des Amdricains.
Le meme jour, meurt A la Maison-Mere un digne missionnaire, M. Briffon, dont le visage dtait rongd d'un horrible cancer depuis plusieurs mois. II a beaucoup et bien travaille pour
la double famille de saint Vincent, soit dans les seminaires
d'Italie, soit en France dans les Grands s4minaires et dans les
retraites aux pretres, aux sceurs, aux Enfants de Marie. II s'est
laissd conduire par ie Saint-Esprit et le Seigneur l'a conduit
par des voies droites. II 6tait profondement surnaturel, it exergait une fascination sur les Ames aussi bien par son regard pdndtrant que par ses idees profondes et par la maniere persuasive avec laquelle il les exposait. Que Dieu nous donne beaucoup
de saints missionnaires comme l'excellent M. Briffon.
Le 18 septembre, ouverture de la retraite.
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Au sortir de notre retraite, pendant le mois du Rosaiue.
alors que nous envoyions des roses mystiques A la sainte Vierge.
les Allemands nous envoyaient des engins qui n'avaient rien de
commun avec la rose, les fameux VI, avec lesquels ils pensaient
obtenir la victoire.
Le 5 octobre, pendant la messe de six heures trente, notre
chapelle et secoude fortement ; c'est un Vi qui est tombd tout
proche de nous ; personne ne s'emeut ; on ne court pas i la
cave conme le bon prdlat ktranger qui vint loger chez nous une
nuit et qii, le lendemain pendant sa messe entendit un coup
formidable et se hAta de gagner les abris. Le 19, reunion des
cardinaux et archev4ques. Le 22, centenaire de la paroisse SaintVincent-de-Paul. L'dglise a dte bAtie sur 1'emplacement de Fancien Saint-Lazare, sur ce qu'on appelait la butt'e Le 30, 1'abbe
Rodhain peut aller it Rome exposer an Saint-Pere la grande misere des d6portis politiques.
Le 1" novembre, A quatre heures trente, Paris reCoit un VI.
qui ne vient ni du ciel oii se trouvent tous les saints que nous
fetons aujourd'hui, ni du Purgatoire oil sounirent de belles et
bonnes Ames.
Le 10 novembre le cardinal Tisserant reCoit rue SaintGuillaume tous les grands personnages acclsiastiques, religieux, cures, militaires de Paris. On est dans les salons comme
dans le metro ; on ne peut faire un pas sans ecraser les pieds
des voisins. Tous ddfilent lentement devant le cardinal ; on Jui
baise l'anneau ; on decline ses noms, qualitls ; on passe et
c'est fini.
Le t1 novembre. ar.niNersaire de l'armistice de 1918. Messe
A Notre-Dame ; grand defild o6 Churchill est tres acclam6. Le
14, a lieu dans nos murs le Congr&s des ceuvres. Aujourd'hui,
c'est Mgr Courbe qui preside. On d6finit ce qu'il faut entendre
par politique et quelle politique doit faire le prdtre. Le 15, seconde journ6e des oeuvres, presidee par le cardinal Suhard. On
y parle du vote des femmes. Le cardinal dine chez nous. Le
19 novembre, on nous annonce l'arrivee prochaine d'une dizaine
de confreres polonais ddlivrds de l'enfer de Dachau. .e 24, on
sonne les cloches pour la prise de Strasbourg. On a sonne trop
tot. Strasbourg ayant et. pris et repris, on sonne de nouveau les
cloches. Le 27 novembre, le cardinal Suhard vient dire la meess
A la communautd ; on le fdlicite d'avoir pendant l'occupation
tenu bon pour d6fendre la J.O.C. M. Girard prkche. Le 29, rdunion des eveques A l'Institut catholique.
Le 1" ddcembre, A 1'dglise Saint-Vincent-de-Paul, une explosion fait trois victimes : le-curd, un vicaire, le sacristain.
Ee 13 decembre, le nonce du Pape, Mgr Valeri quitte la
France. Nous le voyons partir avec grand regret ; il a toujours
etd si plein de bienveillance pour nous, et en mdme temps il
nous a toujours donn6 I'exemple d'une vie profondement sacerdotale. Nous prions pour lui et nous espdrons et souhaitons
que la Providence le mettra bientut dans un poste oi it sera.
plus encore qu'a Paris, A meme de travailler utilement pour
i'Eglise.
Voici la lettre que S. Excellence a daignd nous ,crire lors
de son depart.

-

35 -

Paris, 13 decembre 1944.
.
general,
Vicaire
Monsieur le
m'ont profondVd'adieu
vwux
et
vos
Vos aimables paroles
ment touchJ et je tiens d vous en exprimer toute la plus vive
reconnaissance, dont vous voudrez bien faire part A vos tres dignes collaborateurs.
C'est chez vous, dans votre maison si hospitalibre et si fen.
rente, que 'ai toujours trouve 'accueil le plus aimable et le plus
empresse, et c'est chez vous enfin que jai passd les journaes les
plus belles, au point de vue spirituel, de ces dernieres annaes.
Je vous en dis toute ma plus profonde 'gratitude, tout en vous
assurant que 'en garderai le souvenir le plus fidele devant le
Seigneur.
En me recommandant aux bonnes prikres de votre double
famille, je vous renouvelle, monsieur le Vicaire general, I'assurance de mon plus vif et sincere ddvouement en Notre-Seigneur.
t* Valeri VALERIO.
Cette circu!aire est uniquement pour les missionnaires de
France ; de plus, elle ne doit pas dtre communiquie aux personnes qui ne sont pas de la Congregation.
II est bien entendu que pour toutes les rdformes A operer
dans les s6minaires, ii faut suivre : i* Cc que reglera le SaintSiege ; 2* ce que dira 1'6v6que du lieu-pour les s6minatres ofj
nous sommes.
Les families de nos jeunes ayant Rt6 tres eprouvees par les
bombardements, destructions de maisons, executions, morts, otages emprisonnds et fusillds, prisonniers, etc., on pourra permettre
sur avis conforme du supdrieur et du directeur, jusqu' la prochaine assemble, un petit sejour en famille pendant les vacances. J'ai consultd Rome et I'on m'a dit que la guerre Atant un
temps anormal, on pouvait provisoirement autoriser certaines
choses qui peuvent paraltre anormales. Le futur Superieur gdneral reglera toutes choses avec sagesse et prudence.
Messieurs et mes chers freres, j'arrAte la ma circulaire, je
vous communiquerai en temps opportun des nouvelles certaines de nos diffdrentes provinces.
En terminant, je me recommande, moi aussi, & vos bonnes
prieres, vous assurant des miennes, tous les jours, pour votre
sanctification, pour vos ceuvres, pour les defunts.
Je demeure dans les coeurs de Jesus et de Marie, votre tout
devoud confrere et serviteur,
Edouard ROBEaT.

CIRCULAIRE
POUR LES MISSIONNAIRES DE FRANCE
a l'occaion de 'Armistice.
Paris (h6pital Saint-Michel), ce 8 mai 1945.
Messieurs et mes bien chers frares,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et jusium est.
Tout b I'heure, les cloches ont carillonn6 ; les sirbnes ont mugi
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pour la derniere fois : le general de Gaulle nous annoa•ait en
meme temps d'une voix sore d'elle-mnme. pleine de fiert6 et de
joie, la fin de cette guerre, de cette terrible guerre, qui a fait
couler tant de larmes et tant de sang.
1'hupital, abandonn6 a la
Aussi, bien que je sois couch6e
bonne Providence de Dieu, ii me semble de mon devoir a pareil
jour et a pareil instant de la vie de la petite Compagnie en
France de faire entendre ma modeste voix dans tout ce concert
de joie et de demonstration, voix qui, je le sais, concorde avec
vos sentiments et ne fera que traduire ce que vous sentez dans
vos coeurs.
Gratius ayamus Domino Deo nostro. Pourquoi rendre grAces
& Dieu ? La sainte liturgie nous l'apprend d'une facon incomparable dans le chant solennel qui precede la consecration a la
sainte Messe. Diqnum et justum es, acquumu et salutare, nos tibi
semper et ubique gratas agere, Domine sancte, Pater omnipotens
aeterne Deus.
Digium : il est digne de remercier Dieu. Notre-Seigneur
nous en a donn6 1'exemple. Quand il a institue le grand sacrement de 1'Eucharistie, le sacrifice de la messe, it a rendu graces
i son PBre et il a voulu que jusqu'a la fin du monde, dans toutes les parties de notre pauvre terre, tous les jours, des milliers
de sacrifices soient cl6ebris, des milliers d'actions do graces
soient rendues a Dieu, et, ne l'oublions pas, la messe est I'acte
princibal de la liturgie, celui auqiiel tous les fideles doivent
assister au moins !e dimanche. C'est done une chose digne de
rendre graces. Tout l'ancien Testament est rempli de chants,
de cantiques d'actions de grAces, particulibrement le livre des
Psaumes, et la sainte Eglise nous, le fait r6citer toutes les semaines A nous, prrtres. au nom de toute I'Eglise, de tous les
fideles. C'est done une chose digne de rendre graces.
Le nouveau Testament contient dans ses premieres pages
trois cantiqiies d'actions de graces que 1'Eglise nous oblige a
reciter non seulement toutes les semaines mais tous les jours :
le Benedictus de Laudes, le Magnificat des Vdpres, le Nunc Dimittis de Complies.
Dans le premier, le pere du precurseur remercie Dieu d'avoir visit6 et sauvd son peuple, d'avoir suscite une come de
salut dans la maison de David, d'avoir delivr6 Israel de ses ennemis, d'avoir fait misdricorde au ppuple Blu, de s'etre souvenu
de son alliance avec Abraham.
Dans le Magnificat, la Vierge Marie remercie Dieu d'avoir
regarid la bassesse de sa servante en sorte que toutes ies generations I'appelleront bienheureuse, d'avoir fait en elle de grandes choses ; d'avoir disperse les orgueilleux, d'avoir d6tr6nd les
puissants superbes, d'avoir exaltd les humbles, d'avoir rassasid
les affames, d'avoir appauvri les riches, d'avoir pris sous sa
garde Israel, son enfant, d'avoir realis6 les promesses faites a
Abraham.
Dans le Nune Dimittis, le vieillard Simeon remercie Dieu
de lui avoir permis de voir le salut, le Sauveur pr6parde
la
face de tous les peuples, lumiere pour les Gentils, gloire pour
Israil. C'est done une chose digne de remercier le Seigneur.
A ces chants inspires, la sainte Eglise ajoute presque tous
les jours le Te Deum, magnifique hymne d'action de graces que
les fidoles aiment A chanter dans les grandes circonstances et
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qui va retentir ces jours-ci & Notre-Dame en actions de grces
pour la victoire. C'est done une chose digne de remercier le
Seigneur.
C'est aussi une chose juste. II est juste, equitable de remercier Dieu. Quand nous faisons le moindre bien au prochain,
nous aimons qu'il nous dise merci. Nous estimons que c'est
juste, non pas sans doute de la justice stricte entendue au sens
theologique, mais de la justice large comme l'entend tout le
monde. Qui a donne doit recevoir. L'dquitd, I'dquilibre des choses demande cela. II faut que les deux plateaux de la balance se
correspondent
d'une certaine facon, sinon parfaitement. Or,
le bienfaiteur a donnd un bienfait physique ou intellectuel ou
moral : il est juste, il est equitable qu'il recoive quelque chose,
au moins un acte d'intelligence qui reconnaisse le bienfait, un
acte de volontd qui remercie pour ce bienfait. Qui a regu doit
donner, non pas 1'equivalent strict comme dans les affaires commerciales, mais quelque chose d'analogue, quelque chose qui
mette un peu d'6quilibre ; ce quelque chose, c'est la reconnaissance, c'est le merci du coeur, c'est notre affection. II est done
juste et equitable de remercier Dieu, de lui donner notre coeur
en retour de ses bienfaits innombrables 4 quoniam in aeternum
misericordia ejus ,.
L'Eglise a toujours estim6 qu'il 6tait juste et equitable de
remercier le Seigneur. Qu'est-ce que I'annee liturgique depuis
I'Avent jusqu'au dernier dimanche apres la Pentecote, sinon le
rappel continuel de cette grande verite ? Les deux cycles de
Noel et de PAques nous rappellent les bienfaits de 1'Incarnation
et de la Redemption et nous invitent tous les ans a rernercier
le Seigneur. Au temps de l'Avent, avec les patrihrches et les prophbtes, nous remercions Dieu de ne pas avoir abandonn. I'humanite apres le pechd originel. Au temps de Noil, avec Marie,
Joseph, les anges, les bergers, les Mages, nous remercions Dieu
d'avoir envoyd son Fils pour etre notre Sauveur. Au temps de
la Passion, nous admirons la bontW infinie du Sauveur qui s'est
fail obeissant jusqu'A la mort de la Croix et qui a tud la mort
par sa mort. Au temps de PAques, nous benissons le Christ,
auteur et modele de notre resurrection future. Au temps de
1'Ascension, nous nous rdjouissons de ce que Jesus est monte
au ciel nous preparer une place. Toute I'annee nous remercions.
Toute l'annde I'Eglise estime que c'est juste et equitable de remercier le Seigneur.
Remercier Dieu n'est pas seulement digne, juste et
Aquitable, c'est aussi salutaire. Cela se comprend facilement : Dieu
ne se laisse jamais vaincre en gdndrosit ; plus nous lui donnons, plus it nous donne et comme il est Dieu, il nous depasse
toujours. S'il voit une Ame reconnaissante, il ouvre pour elle
le canal par oi decoulent les graces ; plus 1'ame est reconnaissante, plus le canal s'dlargit, plus le canal d6borde. Si au contraire 1'Ame ne temoigne aucune reconnaissance, Dieu sans
doute est toujours bon, toujours misdricordieux, mais, dit saint
Bernard, u ii y a comme un obstacle qui, d'une part, tarit la
source, et, d'autre part, I'empdche de .parvenir jusqu'd nous ,,.
Dieu, en verite, est toujours maitre de ses dons et il les distribue A qui il lui plait. Mais Dieu harmonise merveilleusement
ses perfections : il sait unir la justice A la bonti, la sagesse A
la nisericorde, et, en loi gdndrale, qui est reconnaissant reVoit
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beaucoup. qui ne 'est pas revoit peu on ne regoit pas. L'Eglise
a done raison de dire qu'il est salutaire de remercier le P•re
tout puissant, le Seigneur saint, le Dieu 6ternel. Ces six perfections sont la cause des effets salutaires de la reconnaissance.
Dieu est notre Pere, il nous aime, plus nous sommes vraiment
fits, c'est-a-dire reconnaissants. Dieu est tout puissant, il peut
nous combler de graces. Dieu est le Seigneur, il commande aux
biens physiques, intellectuels, moraux. Dieu est saint et comme
la reconnaissance est un acte saint, il aime specialement les
Ames reconnaissantes ; il est Dieu, ii est le crdateur de tout, il
peut tirer du ndant des milliers de faveurs ; il est teernel, it
peut nous assurer pour l'Hternit6 la grace de.la beatitude. II est
done vraiment salutaire de remercier le Seigneur.
Done reconnaissance envers Dieu qui a dt6 si bon pour
notre pays pendant ces annees de guerre, si bon pour la double
famille de saint Vincent. Nous avons senti si souvent la main
paternelle de la Providence sur nos maisons : nous avons sans
doute connu bien des miseres, bien des vicissitudes ; mais notre
confiance a etd toujours. recompensee. Nos deux maTsons meres
sont intactes ; en est-il beaucoup qui puissent dire la mdme
chose, faire la meme constatation ? Elles ont sans doute souffert des miseres nationales, elles ont subi les restrictions, les
difficultls des temps ; mais ne devons-nous pas constater que
nous avons eu le centuple promis par Notre-Seigneur h ses disciples. Et cette r6flexion, je suis sur que vous la faites pour
toutes vos maisons. Meme notre ravitaillement, grace A la divine Providence, n'a pas manque. Et si je pense A nos diffdrentes
maisons qui ont connu l'occupation, elles peuvent, je le sais,
remercier Dieu de sa main si paternelle a leur egard.
Mais Dieu s'est servi de ses crdatures pour nous faire du
bien, en particulier de la sainte Vierge, de saint Michel et de
sainte Jeanne d'Arc, de nos prisonniers.
Reconnaissance done aussi envers Marie : la paix nous
arrive en plein mois de mai, mois de Marie. Nous aimons A voir
dans cette coincidence la protection maternelle de la sainte
Vierge ; nous sommes obliges de reconnaitre que, depuis la consecration du monde au cceur immaculd de Marie, en octobre
et decembre 1942 par le Souverain Pontife, la guerre a pris un
autre cours et nous a.permis d'espdrer encore plus fermement
la victoire. Je dis espdrer, mais ne devrais-je pas dire, confirmer notre espoir. A la Maison-MWre, nous nous encouragions
mutuellement B la confiance ; nous avions notre petit foyer
de rdsistance, et chaque soir une Ame ardente ranimait inlassablement la flamme de l'espdrance. Dans vos diverses maisons,
je sais qu'il en dtait de meme. Sans doute, ii fallait 6tre prudent et malgre cette prudence nous avons eu a ddplorer quelques emprisonnements. Mais, apres avoir tdmoignd nos condol1ances aux victimes innocentes, nous sommes fiers aujourd'hui
de pouvoir les compter parmi nous. La petite Compagnie .a eu
ses victimes rddemptrices. Meme dans ces moments difficiles et
je dirai surtout dans ces moments difficiles la Vierge Marie
s'est montrde notre Mere : je songe a la maison de Notre-Dame
du Pouy qui, un jour, fut menacee d'expulsion : la Vierge de la
Mddaille miraculeuse veillait, cette Vierge que nous avons pride
d une -faon si fervente lors de nos heures saintes a la rue du
Bac, cette Mere & qui nous recommandions toutes nos intentions
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le soir au chapelet A la Maison Mere. Reconnaissance h NotreDame de Boulogne que plusieurs d'entre nous - je suis heureux de les feliciter publiquement aujourd'hui - ont accompagnee sur les routes de France dans son Grand Retour. Reconnaissance a Marie, qui a protegd nos prisonniers, qui nous les
ramne aujourd'hui, ayant gardd leur vocation et leur sante
et qui a efoigne de nous les fleaux devastateurs.
Reconnaissance A saint Michel dont nous celdbrons la fete
aujourd'hui, heureuse coincidence : Paris elait libdrd le jour
de la saint Louis ; nous celebrous saint Michel Je jour de la
paix, saint Michel dont nous disons les louanges, au saint brdviaire. En lisant les legons, les capitules, les hymnes, ma pensee
s'4garait avec ma pribre et je me prenais & dire combien ces
prieres provoquent en moi des dchos : a Centre Le prince de
I'oryueil, suivons ce premier vainqueur .. (C il viendra un temps
tel qu'il n'y en a pas eu depuis les commencements des peuples
jusqu'alors... n
" Que I'ange de la paix, Michel,
" Du ciel nous arrive, avec ic paix sereine ;
a Qu'iI emporte, reLiguant aux enfers,
i Les guerres et leurs laivmes... a
N Michel, 'Archange, est venu au secours du peuple de
Dieu... , Comme ces accents de la liturgie rdsonnaient dans mon
action de graces de' ce soir. Oui, reconnaissance a saint Michei
que nous honorons tant en France, au nom duquel nos croisds
partaient en guerre, qui a mend J6anne d'Arc . la bataille et
a la victoire.
J'ai nomme Jeanne d'Arc : mais a. elle aussi notre reconnaissance doit aller. Avez-vous songd, Messieurs et mes bien
chers Freres, qu'aujourd'hui c'dtait I'anniversaire de la deli'rance d'Orleans et n'avez-vous pas remarqud que la capitulation avait eu lieu pros de Reims oif Jeanne faisait sacrer son
roi ? Oui, saint Michel et Jeanne d'Arc ont droit apres Marie et
apres Dieu h notre action de grAces.
Reconnaissance enfin b nos chers prisonniers : pendant cinq
ans, ils ont souffert de la faim, du froid souvent, de I'isolement
et de I'exi! presque toujours, de I'absence de nouvelles de leur
chkre congregation. Mais dans leurs oflags, dans leurs stalags,
dans leurs kommandos, ils ontetd prktres et victimes ; ils offraient leurs sacrifices pour la petite Compagnie ; ils en cel6braient dans leur coeur les divers anniversaires... vraiment dans
le grand sacrifice de la guerre, ils 6taient pretres et victimes.
Ils nous ont meritd par leurs sacrifices de nombreuses grAces ;
ils nous ont convid A tenir comme eux, k ne jamais disespdrer
de la patrie pour laquelle its souffraient parfois atrocement a
Dachau ou ailleurs. Oui, grande reconnaissance i nos chers prisonniers ; accueillons-les comme nos bienfaiteurs vivants ; recevons-les avec respect, avec compr6hension ; refaisons leurs
forces et rendons-leur un peu tout ce qu'ils nous ont merite.
Cette action de graces, nous la devons pour les motifs que
je vous ai signalds : protection de nos maisons, de nos vies.
J'ajout~ que nous la devons pour nos ceuvres. Ces oeuvres, elles
out continud pendant ces cinq anndes si sombres. Nos Grands
seminaires, malgrd I'absence de nos chers prisonniers, malgIr
des mobilisations, ont form6 des s6minaristes selon 1'esprit de
notre saint fondateur, Nos maisons de Missions, au mipris de
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nombreuses difficultls, ont donnd retraites et missions : il fal-

lait se rendre au lieu des exercices spirituels en bicyclette
comme dans le Nord, par des moyens de locomotion de fortune,
et ainsi Loos n'a pas renid ses glorieuses traditions. La maison
de Lyon a pu Wtre renforcee et elle a pleinement rdalisd les
espoirs que nous mettions en elle. Les maisons de Rennes, de
Toulouse, de Toursainte, de Limoux, de Bordeaux, de SainteAnne d'Amiens, de Valfleury, de Sainte-Rosalie, de La Teppe
ont dt6 admirables de z1ee. Je les en remercie, particulierement pour avoir procure un grand nombre de petites retraites
aux Filles de la Charitd. Nos ecoles apostoliques, dont le recrutement dtait entrav4 de mille manieres, ont cultiv6 l'esprit, fagonnd I'ame de nos futurs missionnaires de demain, pendant
que plusieurs de nos confreres pr6paraient avec une ardeur que
je ne saurais trop louer diverses licences... et pour clkre ces motifs, je vous annonce qu'avec la bienveillance de notre gouvernement, nous avons pu envoyer deux de nos missionnaires a
Madagascar. Tous deux venaient de rdcole apostolique de CuYry qui a gravi son calvaire pendant ces cinq annees de prdtendue annexion. Ces deux confreres etaient le timoignage de la
fdcondit4 de la Lorraine dont je saluais tout kl'heure l'heroine,
dont le souvenir nous est rappeld par cette eroix de Lorraine
qui orne si souvent, depuis quatre ans, notre drapeau, celui
qui nous a apporte avec notre libdrateur, le gendral de Gaulle,
la victoire d'aujourd'hui. Cette ecole apostolique, elle va se relever de ses ruines et son ddvoud supdrieur espere ouvrir quelques classes en octobre. Les juifs, apres 1'exil de Babylone, reconstruisaient le temple de Jdrusalem, 1'rp6e dans une main et
la truelle dans I'autre : M. Rivals n'a nul besoin de l'epde, mais
il prend parfois la truelle, car il dolt se faire couvreur et constructeur. Souhaitons-lui de nombreuses et bonnes vocations,
comme celles qui nous permettent dedj aujourd'hui de rdpondre aux besoins immenses de nos missions lointaines.
Pour tous ces motifs, Messieurs et mes bien chers Frbres,
il est digne, il est juste, ilest dquitable, il est salutaire de rendre grices a Dieu ; nous lui devons cette reconnaissance
semper et ubique ,,sans doute, el je dirai en empruntant mes paroles a la liturgie : ( sed in hac potissimum die ).
Comment manifesterons-nous notre reconnaissance ? D'abord comment le ferons-nous i Saint-Lazare ? Saint Vincent,
vous le savez, a dit quelque part, qu'il fallait mettre autant do
temps & remercier Dieu d'une grace qu'on en avait mis a la solliciter. Nous avons recitd pendant soixante-huit mois le chapelet tous les soirs a la Maison-Mere pour la paix, pour nos prisonniers, pour la Maison-Mere, pour la petite Compagnie et je
dois dire que j'ai edttres ddifiB par la fid6lit6 de nos confreres
a venir a ce chapelet ea commun. Alors, il semblerait que nous
dussions remercier Dieu en continuant a reciter le chapelet
pendant soixante-huit mois. Nous nous contenterons d'imiter
ja conduite de feu Notre TrBs Honor6 PWre Monsieur Verdier :
apres la derniere guerre, dtant Vicaire g6ndral, il nous a invites
a continuer notre action de graces jusqu'A I'Assembl6e g6ndrale.
J'espBre qu'elle n'aura pas lieu dans soixante-huit mois. Avec
cceur, avec joie, nous prierons tous les soirs dans notre chapelle, et nous remercierons Dieu par 1'entremise de Marie, de
la paix, du retour de nos chers captifs, de la preservation de
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Paris et de nos deux Maisons-MWres, et de toutes les autres

graces insignes dont nous avons L6 les b6neficiaires.
Dans toutes les maisons de la Compagnie, la Maison-MWre
et les autres, nous remercierons Dieu : i* comme Marie. Devant la grace incomparable qui vient de lui etre octroyee elle a W6tchoisie pour etre la mAre de Dieu - elle repasse dans
son Magnificat toutes les perfections de Dieu. Elle rernercie Ie
Dieu tout puissant et publie les misdricordes du Seigneur ; elle
proclame la saintetd de Dieu et sa fiddlitd a rdaliser des promesses ; elle fait dclater. enfin la justice de son Seigneur. Nous.
Messieurs, et mes bien chers FrBres. nous nous attacherons aussi
aux perfections de Dieu : saint Vincent ne disait-il pas : it ne
faut que s'appuyer fortement et solidement sur quelqu.'une des
perfections de Dieu comme sur sa bont, sur so providence, sur
sa veritd, it ne faut que s'etablir sur ces fondements divins pour
devenir parfait en peu de temps n (XI,31). Oui, Rtablissons notre spiritualitd, notre vie intdrieure sur ces perfections de Dieu,
mdditons-les ; dans nos missions, prkchons cette misdrieorde
de'Dieu, cette saintete, cette toute puissance. Nous magnifierons
cette misdricorde et cette justice en parlant du Sacr&-Caeur, de
la Medaille miraculeuse. Dans nos Grands sdminaires, nous 4difierons la. vie intdrieure de nos seminaristes en insistant dans
nos lectures spirituelles sur ces perfections de Dieu. Les psaumes de notre brdviaire ne sont qu'un hymne continuel aux perfections de Dieu ; ils dibordent d'une confiance absolue dans la
toute puissance et la misdricorde de Dieu. Voilk de la bonne
spiritualitd. Toute la prima pars de la somme thdologique de
saint Thomas est consacrde aux attributs de Dieu. Comme cela
aidera nos s4minaristes et nos 6tudiants dans leur sacerdoce ;
ils compterbnt davantage sur I'aide et le secours de Dieu ; cela
leur fera dviter les dangers du ddcouragement dans leurs cuvres. Dans nos deoles apostoliques, cous saurons aussi ne pas
ddsespdrer de l'avenir de nos enfants. II faut s'appuyer sur le
secours de Dieu, sur sa grace pour leur transformation, pour
leur perfectionnement ; soyons de bons dducateurs et travailIons, en vue de l'avenir, tout en comptant sur ]a grace de Dieu
pour l'acheminement vers le sacerdoce, en c6loyant la Providence qui ne rend pas parfait en un jour, qui travaille toute
notre vie a notre perfectionnement. Combien de nos anciens
lBAves dont nous ddsespdrions et qui sont aujourd'hui de bons
ales creatures comemenpr6tres ! Saint Ir6ene a dit sagement :
cent nacessairement par un dtat d'imperfection et d'enfance dont
elles ne sortent que difficilement. - Gomme Marie,, gloriflons Ies
perfections de Dieu, rdalisons la premiere demande du Pater :
,, que votre nom soil sanctifid. ) Remercions Dieu en faisant
bien dans nos maisons tous les exercices de piWtd, par lesquels
on sanctifie, c'est-.-dire on glorifie le nom sacr6 de Dieu, ce
nom pour lequel les juifs avaient un si grand respect. Que ce
nom divin soit glorifi6 chez nous par une oraison faite fidelement, pieusement, par la sainte messe c616br6e vraiment pour
les quatre fins : latreutique, eucharistique, satisfactoire, impdtratoire, par le brdviaire rdcite le plus possible en commun,
digne, attente ac devote. Si sur ces points, il y a eu de la ndgligence, promettons a Dieu qu'en action de grAces, en esprit de
reconnaissance, nous allons faire un effort pour sanctifier vraiment le nom de Dieu, comme la tres sainte Vierge Marie.
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SRemercions Dieu 2* comme saint Michel en disant e Quis
ut Deus ). Qui est beau comme Dieu, qui est vrai comme Dieu,
qui est sage comme Dieu, qui est grand comme Dieu, qui est
parfait comme Dieu, qui est bon comme Dieu. Comme saint
Michel, glorifions les perfections de Dieu, faisons en sorte que
son regne arrive sur la terre comme saint Michel I'a fait arriver
dans le ciel en terrassant le demon. Pour faire arriver le regne
de Dieu en nous et chez les autres, il faut terrasser par la simplicitd le demon du mensonge, ii faut chercher Dieu avant tout;
il faut terrasser par I'humilitd le d6mon de forgueil, rendre
gloire a Dieu de nos succs, reconnaitre que sans Dieu nous ne
pouvons pas faire de bien solide, durable, accepter nos insuccAs en souhaitant que le regne de Dieu arrive quand meme.-11
faut terrasser par la douceur le demon de la haine, de la colere,
de I'impatience. Nous venons d'avoir, pendant cinq ans, le regne
de la cruaut6, de la barbarie, des chambres de torture, du massacre des otages. Nous sommes les disciples du Christ qui a
dit : , Apprenez de moi que je suis doux de coeur
; ii faut
terrasser le demon de la barbarie par la douceur du Christ ;
il faut travailler A la paix entre les hommes. , Gloire i Dieu.
paix h la terre, bonne volontW aux hommes ,, c'est le souhait
des anges de Bethldem. II faut terrasser par la mortification le
demon de la paresse qui nous detourne de ce qui est penible,
qui nous fait refuser ce qui ne cadre pas avec nos goats, qui
trouve mille pretextes pour ne pas faire le devoir, qui ne veut
que ce qui lui plait dans les offices, dans les placements, qui
ne cherche pas le regne de Dieu, mais son rAgne, ses commodites, ses aises, sa maison, ses predications, ses confessions, ses
retraites. Terrassons enfin par le z&le de Dieu le demon du ddcouragement qui nous detourne du bien par la vue'de nos pretendus insuccAs, par le peu de reconnaissance qu'on a pour nous.
qui nous suggere que nous n'avons pas ce qu'il faut. Nous ne
cherchons pas notre rAgne, mais celui de Dieu et souvent le
regne de Dieu s'dtablit mieux dans les ames par des moyens
faibles, par des sermons qui ne sont pas aussi beaux, aussi dloquents que d'autres, mais qui sont plus simples, mieux compris,
par un enseignement qui n'est pas aussi 6ievd, aussi savant que
d'autres, mais qui est plus a la portee des Blýves. Ce n'est pas
]e regne du pr6dicateur, le regne du professeur, c'est le regne
de Dieu qu'il faut cherchep. C'est en imitant saint Michel. en
glorifiant les perfections de Dieu comme saint Michel que le
rAgne de Dieu s'dtablira par la petite Compagnie en France,
dans les missions de Chine, de Madagascar, et d'ailleurs. a Adveniat regnum tfum. , Soyons tous des saint Michel.
Glorifions les perfections de Dieu 3* comme Jeanne d'Arc.
Elle avait pour devise a Dieu premier servi ,.Elle estimait qu'il
faut avant tout glorifier la souveraine'.6 absolue de Dieu. Grande
veritd trop oublide de n6s jours, et qu'il faut rappeler. Dieu
est le mattre de la vie et de la mort. Nous dependons entierement de lui ; nous ne pouvons rien faire sans lui. Aussi notre
grand devoir est de faire la volontd de Dieu ici bas comme elle
se fait dans le ciel. Jeanne d'Arc a realis6 ce programme ; elle
n'a pas rdsist6 l sa vocation 6trange ; elle a quittd ses parents,
ses champs et pourtant elle disait avec une pointe de nostalgie : a J'aurais prdferd rester aupres d'eux, filer et coudre *,
mais elle a declard aussi : a Dusse-je user mes jambes jusqu'aux
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genoux, je serais partie e. Elle a vdcu, jeune fille, dans lei
camps ; elle a support4 les contradictions, les jalousies, lcs trahisons, la mort, et la mort du feu qui faisait frdmir sa sensibilit6 feminine : tout cela pour honorer Ie souverain domaine
de Dieu, pour faire la volont6 de Dieu comme elle se fait dans
le ciel.
Marchons sur les traces de Jeanne d'Arc. Ayons h coeur de
reconnaltre que nous ne somnmes pas des Otres independants, ne
disons pas a,Non serviamn,

mais, aii contraire, mon essence de

creature est de dopendre de Dieu, do lui obeir. Nous I'avons
compris plus que les simples chretiens, voilA pourquoi nous
sommes entrds en-communautd, nous avons embrassd une r6gle
qui nous assujettit du matin au soir, qui nous p6nbtre de cette
idee que notre gloire, notre destinde est de nous soumettre.
Obdissons a Dieu, a la cloche qui est la voix de Dieu. Uevons-nous
fidolement a I'heure fixee. Pendant cette guerre, le changement
lJgal des heures a troubl6 notre organisation. Quatre heures ldgales ont etd tantot deux heures, tantot trois heures solaires. II
out t6dimprudent de nous lever 6 de pareilles heures, surtout
apres tant de nuits agitdes. Aussi nous avons pris la resolution
de nous lever t cinq heures Idgales qui ont detsouvent quatre
heures solaires, quelquefois meme trois heures solaires. Comme
il y a encore un d4calage d'heures, nous pouvons garder comme
heure de lever cinq heures 1dgales, actupllement, c'est quatre
heures solaires. Le futur Supdrieur gnderal fixera ce que, dans
sa sagesse, il jugera le mieux, et nous lui obeirons.
Satan a cru trouver son bonheur en Rtant maitre de lui : ii
y a trouv6 le malheur'ternel.
Les anges du ciel avec saint Michel ont resolument embrassd I'obdissance pour l'eternitd ; ils
y ont trouvd le bonheur 6ternel. Faisons ici-bas la volontd de
Dieu comme les anges la font dans le ciel, ne demandons rien,
ne refusons rien, suivons les ordres et les ddsirs des superieurs
En soi, c'est4 une humiliation, une dependance et perte de notre
personnalit , mais si nous nous rappelons que nous sommes crea-

tures, et si nous faisons cela parce que c'est la volont6 de Dieu,
c'est une grandeur, une noblesse, ua d6veloppement merveilleux de notre personnalit6 ; nous serons libres Bternellement,
landis que les desobdissants ici-bas seront csclaves eternellement. Fiat voluntas tua. Glorifions les perfections de Dieu
comme Jeanne d'Arc en accomplissant ses volontes.
Et ainsi, Messieurs et mes bien chers Freres, cette reconnaissance que nous tomoignerons A Dieu nous sera salutaire :
Dignum, justum, aequum et salutare gratiasagere, Domine sancte.
Pater omnipotens aeterne Deus. Cette reconnaissance amenera
un renouveau de ferveur dans nos ames, nous fera chercher
davantage le regne de Dieu dans nos oeuvres, nous incitera a
faire sa volont6 partout et toujours. Son nom sera sanctifid, sa
volontW sera faite et son rbgne arrivera dans notre pays et dans
nos ceuvres. Dieu, en retour, nous donnera bientOL un excellent
Supdrieur gdenral qui r6parera les betises du pauvre Vicaire
gendral actuel. lequel vous remercie de votre patience A le supporter, des prieres que vous avez faites pour sa gudrison, des
lettres que vous lui avez envoydes, des visites que vous avez
eu la bont6 de lui rendre A I'hdpital, et se recommande a vos
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prieres, tandis qu'il demeure dans les saints cours de Jesus
et de Marie Immaculde,
Votre tres reconnaissant et devoud confrere,
Edouard ROBERT, I.P.D.L.M.

CIRCULAIRE DE M. EDOUARD ROBERT
Vicaire general de [a Congregation de la Mission
Paris, ce i' janvier 1946.
Messieurs et mes bien chers FrBres,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais.
Bonne et sainte annee. J'aurais voulu pouvoir vous annoncer
que cette annee serait celle de I'Assemblee gdenrale. H6las !
I'homme propose et Dieu dispose. Quand je suis alle a Rome en
1942 et que j'ai interrog6 la Sacree Congregation des Religieux
au sujet de notre Assemible g6nerale, it m'a 6t6 rdpondu que
je devais attendre la fin des hostilit6s, la signature de la paix
et la reprise des conditions normales permettant a toutes les
provinces de se reunir.
La fin des hostilites semble realisee par la grace de Dieu et je
vous ai envoye une circulaire en mai 1945 pour vous inviter
a remercier Dieu. J'aurais voulu egalement vous envoyer le rdcit
des evenements qui se sont passes dans les maisons de la Petite
Compagnie depuis 1939 ; mais, hdlas! la crise du papier, les
restrictions d'dlectricite, les greves des ouvriers m'en ont empeche. Le numnro des Annales de 1943-1944 est sous presse depuis
1'armistice. J'espere qu'il paraitra bientot et sera suivi des
Annales 1944, 1945, si les rgglements et les evdnements nous
le permettent.
La paix n'est pas encore signee. Le monde entier attend
ce grand 6v6nement qui inaugurera un ordre nouveau. Fasse le
ciel que cet ordre soit un ordre et non un ddsordre, un ordre
de vraie paix, de paix des ames, le regne de la v6ritd, de la
justice, de toutes les vertus sociales, le regne de la vraie libert6,
le regne de la charitd. J'espere que cette paix sera signee en
1946. En vue de cette paix, j'ai interroge les Visiteurs des
provinces pour savoir a quelle 6poque ils estimaient que 'on
pourrait tenir- I'Assemblee gendrale. Quelques-uns ont r6pondu
que juillet 1946 leur paraitrait la date possible. Plusieurs provinces sont dans un grand embarras, ne pouvant pas tenir leurs
assembl6es provinciales, a cause des circonstances dans lesquelles
elles se trouvent. D'autres provinces, enfin, declarent qu'elles
pourraient tenir leurs assemblees provinciales, mais qu'elles
ne pourraient venir A cause de la chertd et de ia difficulte des
voyages. II r6sulte done que si je convoquais I'Assemble gen6rale pour juillet 1946, il n'y aurait pas I'unanimit6, peut-Atre pas
meme la majoriti des provinces. Notre Assemblee g6enrale ne
serait ni licite ni valide.
L'election du Sup6rieur gendral ne serait pas faite par une
Assemille representant toute la compagnie; I'elaboration de
nos Constitutions ne serait pas operee par une assemblee parlant
au nom de tous les confreres, ce qui pourrait avoir de graves
consequences au point de vue du bon esprit et de I'union dans
la Compagnie.
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Pour ces motifs, le Conseil de la Congregation a estimd
que I'on ne pouvait pas convoquer I'Assemblde pour juillet
1946. A cette epoque, le Conseil examinera de nouveau la question de la date de 1'Assemblde et, selon les rdponses des Visiteurs, selon les circonstances, on decidera a quelle epoque
!'Assemblee pourra se reunir en 1947 et je ferai la convocation
officielle.
En attendant, je vous invite a bien reciter I'Expectatio
Israel.
Expectatio Israel. Dieu a toujours etd l'attente d'Isra6l:
les Juifs attendaient le Messie, les Gentils aussi, au timoignage
de la Genese : Expectatio gentium. La petite Compagnie attend
que le Seigneur 1eve les difficultes qui s'opposent encore A la
tenue d'une Assemblde gendrale. Elle prie dans ce sens. Elle
attend son Messie, son Superieur gendral et dans un sens accommodatice, elle peut rdpiter la priere que l'Eglise noiis fait dire
dans l'Avent: Rorate coeli desuper et nubes pluant justum.
Cette priere est dans Isaie, au chapitre XLV.-Le proph6te annonce Cyrus, le futur liberateur d'Israel, et quand ii a fini sa
prophetie, ii crie vers le ciel : Rorate coeli desuper; I'Eglise
I'applique a juste titre au lib6rateur spirituel d'Israel, a JesusChrist, le Messie, I'Oint du Seigneur. Nous pouvons l'appliquer
au futur Sup6rieur general qui sera pour nous ce que Cyrus
a etd pour le peuple d'Israil.
Salcator ejus in tempore tribulationis: nous venons d'expirimenter ce temps de tribulation : guerre, alertes, bombardements, destruction des bAtiments, morts, blesses, restrictions,
etc... Le Seigneur a edi notre sauveur en ce temps de tribulations; il a pr6serv6 la Maison-mbre, il a donne les grAces
necessaires pour supporter les maux de la guerre, il nous a
sauv6s. Deo gratias!
Propitius de caelo respice. Mais lous les maux ne sont pas
6loign4s. Que de difficultes subsistent encore pour les pays ofi
i'oni se bat encore, comme la Chine, pour les pays occup6s comme
la Pologne, etc. Pourrons-nous avoir une Assemblee generale,
quand done ? Seigneur, regardez du haut du ciol. Vous voyez
tout, Yous 6tes present partout, nous vous demandons de regarder
d'un- regard bienveillant, propitius; vous dtes tout puissanf;
vous pouvez aplanir les difficults ; regardez, propitius. Propitio
ac sereno vultu respicere digneris.
Visita vineam istam. Dans la Sainte Ecriture, dans les
proph6tes, dans les psaumes, Israel est souvent compare A une
vigne qui doit rapporter des raisins a son maitre:
Dieu reproche souvent A son peuple de ne rien produire de
bon; la vigne du Seigneur est souvent ddpeinte comme une
plantation saccagde par les animaux malfaisants, brOlte par le
feu, ravinde. Exterminacit earn aper de silva et singularis ferus
depastus est earn. Incensa igni et suffosa (Ps. 79, v. 17).
Notre petite Compagnie est-elle dans I'dlat lamentable oft
s'est trouve le peuple d'Israel ? Je ne le crois pas. 11 me semble,
au contraire, que la guerre a dlev\les Ames, qu'elle leur a fait
produire des actes heroiques ; nos prisonniers ont etc magnifiques; les confreres diminues en nombre, affaiblis par I'age et
les restrictions, ont tenu bon ; les jeunes gens ont poursuivi leur,
formation malgr6 l'occupation, malgrd le travail forc ; les frBres
coadjuteurs ont bien travaiil
pour nous ravitailler ; bref, 10,
Compagnie est une belle vigne. Sans doute le Seigneur nous a
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4prouves par les morts, les blessis, les prisonniers ; mais tout
cela a tel
pour nous une somme de mnrites, et la vigne a produit
beaucoup plus de raisins et de beaux raisins.
Cependant, nous avons raison de dire : Visita vineam istam;
que sans la gr~ce de Dieu nous ne pouvons rien, comme
a vigne materielle ne produit rien sans le soleil et la pluie.
Rivos ejus inebria. Enivre ses ruisseaux, abreuve ses sillons; c'est h I'oraison que Dieu repand ses graces; que tous
soient fideles A cet exercice du matin; que les superieurs y
veillent; que les confreres fassent effort, malgre le froid, qu'ils
se r6unissent comme les apotres au Cenacle et le Saint-Esprit
descendra sur eux, et les ruisseaux, les sillons seront abreuves,
enivrds.
Multiplica genimina ejus. Multiplie ses fruits, dit la Vulgate. L'hibreu a un sens un peu different : a<Tu visites la terre,
tu I'arroses ; tu 1'enrichis abondamment, le ruisseau de Dieu
est plein d'eau ; tu fais croitre le blW. quand tu la prepares ainsi,
quand tu abreuves ses sillons, quand tu aplanis ses mottes,
quand tu la d6trempes par des pluies, quand tu benis son germe. o
Que nous prenions le sens de la Vulgate, 4,Multiplie ses productions n, ou celui de .'hUbreu, 4 Tu aplanis ses mottes, tu
nivelles ses glebes n, dans les deux sens, ii y a une v6rit6 profonde. Pour que les productions de la vigne ou du blB soient multipliees, il faut aplanir les moffes de terre, il faut niveler les
gl6bes du sol, c'est-A-dire il faut se faire violence, ii faut se
renoncer, il faut se mortifier; on n'a rien sans peine; et plus
on travaille, plus on souffre avec patience, plus la rdcolte est
abondante pour les Ames, dans les Missions, dans les Grands seminaires, dans les coles apostoliques, dans les etudes, au Snminaire
interne ; plus on se mortifie, plus le bien se fait.
Et perfice quam plantavit dextera tua : affermis, perfectionne, fais prosperer celle que ta droite a plantee. Nous pouvons
appliquer A la petite Compagnie ce verset du Psaume I qui est
dit d'lsrael. Notre Congregation a Wt1vraiment plantee par la
droite du Seigneur, Dieu s'est servi de saint Vincent de Paul
pour nous, comme it s'6tait servi de Moise pour Israel ; saint
Vincent et Moise n'ont Wtd que des instruments entre les mains
de Dieu ; c'est la main. c'est la droite de Dieu qui a fait cette
ceuvre. Que Dieu continue ce qu'il a commenc6 ; qu'il affermisse
chacun des membres de la Congregation de la Mission dans
l'observance des regles et des ceuvres; qu'il nous perfectionne
tous; qu'ik nous sanctifie. Que Dieu fasse prosperer nos ceuvres
pour sa gloire, pour le bien des Ames.
Messis quidem multa, operarii autem pauci. Cette phrase
se trouve dans I'6vangile de la messe de saint Vincent. Saint
Matthieu, au chapitre ix, nous raconte que Jesus parcourait
les villes et les bourgades, enseignant, prechant 1'Evangile du
royaume, gunrissant toutes sortes de maladies. A la vue des
foules, il en eut compassion parce qu'elles 6taient harassees,
abattues, A la maniere des brebis sans pasteur. Alors it dit a
ses disciples: La moisson est abondante, les ouvriers sont peu
nombreux. Aujourd'hui, en 1946, apres plus de dix-neuf siicles,
nous pouvons rep6ter la m6me plainte. La moisson est abondante. Combien de paiens, de juifs, d'hdr6tiques, de schismatiques,
et parmi les catholiques combien d'indifftrents, de non pratiquants: La moisson est abondante. Ce spectacle dolt provoquer
en nous les mnmes sentiments qu'en Jesus-Christ: it faut
avoir

farce
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compassion de ces foules ignorantes, 6garees. C'est un mystere
qu'apres dix-neuf siecles, les catholiques restent le pusillus grez
de I'Evangile. A qui la faute ? i y a peu d'ouvriers; il y a
toujours eu peu d'ouvriers ; surtout, il y a peu de vrais ouvriers;
peu de vrais moissonneurs, peu de vrais scmeurs. El actuellement il faut ajouter : it y a peu d'ouvriers en bonne sante,
beaucoup sont malades, Ages; les jeunes, les valides, ont dtd
pris par la guerre, par les prisons, par le travail force. Le nonde,
la France est un grand pays de mission. II faut moissonner ; il
serait peut-6tre plus vrai de dire: ii faut semer. Nous avoris
besoin de moissonneurs et de semeurs pour la France, pour
I'Europe, pour 1'Asie, pour la Chine, pour la Perse, pour la
Syrie, pour I'Afrique, pour 1'Ethiopie, pour Madagascar, pour
le Congo, pour I'Alg6rie, pour I'Egypte, pour les deux Amdriques. Quelle moisson abondante ! Quelles terres immenses a
ensemencer ! Videns turbas misertus est. Misereor super turbam.
Sept pour cent du monde sont idolAtres, dix-sept pour cent
sont confucianistes, taoistes, un pour cent est shintoiste, huit
pour cent sont boudhistes, quatorze pour cent suivent la religion de I'Inde, douze pour cent sont musulmans, un pour cent
est isradlite, huit pour cent sent orthodoxes, douze pour cent
sont protestants, dix-neuf pour cent sont catholiques.
Un cinquieme seulement de I'humanite a la vraie foi. II
faut des ouvriers pour maintenir ce cinquieme dans la foi et
la charitd. Quatre cinquibmes sent hors de la foi. Le Pape Pie XI
a dit que l'apostasie de la classe ouvriere dans les milieux catholiques est le scandale de notre epoque.
Parmi ceux qui constituent le cinquieme soi-disant catholique, combien ne le sont pas. La Fiance est regardee comme
un pays catholique. Combien de Frangais n'ont de catholique
que le nom et souvent ne sont m4me pas baptises. Messis Multa.
Le Pape Pie XI a appeld tous les catholiques a Otre ap6tres,
missionnaires, moissonneurs, semeurs, par I'action catholique,
par les mouvements specialisds. Entrons dans les vues du SaintSiege ; favorisons ces mouvements. Ils pourront Wtre pour nous
une source de recrutement. Que les Missionnaires prechent
I'Action catholique, qu'ils encouragent la J.O.C., la JA.C., la
J.E.C., etc., lorsque l'occasion leur sera offerte. C'est la mission
actuelle, c'est notre mission.
Rogamus ergo te Dominum messis ut mittas operarios in
messem tuam. En faisant cette priere, nous obdissons a l'ordre
de Notre-Seigneur. Priez le Maitre de la moisson qu'il envoie
des ouvriers dans sa moisson. Comment le Maitre de la moisson
envoie-t-il des ouvriers ? C'est quelquefois lui-meme qui les
appelle comme les ap6tres, comme saint Paul ; c'est souvent par
le moyen d'autres ouvriers. La parabole des ouvriers de la
vigne est suggestive. Elle nous montre une foule d'ames qui
attendent I'appel ; elles sont sur la place publique ne sachant
que faire, que devenir ; voici Dieu qui se prdsente par un
livre, par un sermon, par une conversation, que faites-vous ja
oisifs Allez A ma vigne. Dieu se sert done des protres, des
circonstances, des revues, pour appeler. Une foule d'ames out
les qualites requises, mais personne ne les a appelees; elles
vont dans une 6cole apostolique et Dieu les appelle par leur
confesseur, par leur professeur, par leur supdrieur. Elles entrent
au sdminaire. Dieu confirme leur vocation, leur appel, par le
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Directeur, par le Conseil, par le Visiteur, par le Superieur gineral Prions done le maitre de la moisson.
Recourons A Marie, a Joseph, le pourvoyeur et le patron do
nos s6minaires internes, a saint Vincent, h tous les saints missionnaires du Ciel. Et puis soyons les collaborateurs de Dien
dans cette recherche des ouvriers ; distingubns les enfants qui ont
la' sant6 necessaire, les qualites intellectuelles et morales indispensahles, intbressons-nous A eux, envoyons-les dans une de
nos 6coles apostoliques et prions pour leur pers6verance. Que
les professeurs de nos pdpinieres de Lazaristes se convainquent
de plus en plus de leur responsabilit6. 'Qu'ils entourent de soins
ces plantes, ces petits arbustes, ces germes deposes en terre, qu'ils
aient la patience; qu'ils suivent les lois de la pddagogie ; un
chene ne croit pas en un jour; une vocation ne s'affermit pas
en une semaine, en un inois, en un an; ii faut du temps et de la
patience. Que de germes dtouffes. que d'arbustes ddracinds parce
qu'on a manqu6 de cette patience, plus utile, dit le fabuliste, que
la force et que la rage. Et puis formons ces ouvriers a leur
travail futur, comme Notre-Seigneur a forme ses apotres. MWditons le saint Evangile, la maniere dont Jesus-Christ s'est comporte avec ses apotres, voil le plus beau Directoire des Ecoles
apostoliques, du s6minaire interne, des Etudes.
Multiplica gentem et magnifica laetitiam. Notre texte ne
suit pas celui de la Vulgate qui declare que la nation a WtC
multipliee et que la joie n'a pas td6 augmente ; notre texte suit
le sens de l'hdbreu qui concorde parfaitement avec ce qui precede
et ce qui vient apres : ( Le peuple qui muirchait dans les tenMbres
a vu une grande tlumikre; pour ceux qui habitaient dans les
r4gions de l'c-mbre de la mort une lumiere s'est levie ; tu as
multiplie la nation et tt as augmentu la joie ; ils se rejouiront
comme se rejouissent les moissonneurs, cotmme exultent les vainqueurs. , C'est une grande joie pour nous lorsque de nouveaux
enfants entrent dans la grande famille de saint Vincent ; c'est
une joie pour toutes les families lorsqu'il y a un nouveau-ne ; ce
fut une grande joie pour le monde lorsque Notre-Seigneur naquit
& Bethleem. Nous embrassons avec amour ces fils de saint Vincent lorsqu'apres leur reception, ils sont conduits chez le Superieur general, chez MM. les Assistants. Ecce quam bonum et
quam jucundum habitare fratres in unum.
Ut aedificentur muri Jerusalem. Quelques maisons materielles de missionnaires ont W6tdetruites, comme a Naples, a
Genes, a Cologne, etc.; on les rebAtira grace a Dieu; au sens
moral les murs de la petite Compagnie n'ont pas besoin d'etre
rd6difies, car, par la grace de Dieu, its ont tenu hon jusqu'ici depuis 1625, malgrd la grande Revolution, malgrd les guerres de
1914 et 1939, malgr6 tous les bombardements du diable. Cependant, ii est bon de temps en temps de revoir les murailles, leurs
fondations, leurs contreforts, et c'est ce que va faire la prochaine
Assemblee gendrale, soit en elisant un bon architecte, un bon
entrepreneur, soit en revisant les Constitutions pour les mettre
en harmonie avec le Codex.
Peut-etre, par-ci par-la, constatera-t-on quelques breches a
la muraille. L'Assembl4e y remediera par ses decrets ; le nouveau Superieur g6ndral y pourvoira avec l'aide des nouveaux
Assistants par des circulaires, des ordonnances.
Ayons confiance ea Dieu, en Marie, en saint Tincent, et
laissons faire la Providence. II ne faut pas enjamber sur elle
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par des cabales, pour faire elire tel ou tel, pour dcarter tel qu
tel. Dans les dernieres Assembldes de 1914, de 1919 et de 1933,
il y eut des demarches qui n'dtaient pas selon l'esprit de saint
Vincent et qui sont blAmdes soit par nos constitutions, soit
par les assemblees et les Supdrieurs. Prenons la rdsolution de
c6toyer la Providence, de nous laisser conduire par elle et de
ne pas vouloir la conduire. C'est i cette condition que nous
:aurons vraiment I'homme de Dieu, celui qui r6parera les br6ches
de nos murs et qui fortifiera leur solidite.
II faudra se grouper autour de lui et se rappeler qu'il est
notre Sup6rieur ; que nous ddpendons de lui et non des dveques,
qu'il faut recourir a lui et non aux eveques pour tout ce qui
concerne la vie de communautd, que nous devons nous adresser
a lui et non aux 4veques si nous avons quelque plainte B faire,
soil contre nos confreres, soil contre notre supdrieur local, que
m~me pour ce qui concerne les oeuvres exterieures, lesquelles
dependent de l'evAque, nous devons toujours passer par notre
superieur local, lequel traitera directement avec 1'eveque ; ce
n'est pas aux confreres A dire a l'6veque ce qui se passe dans
la maison, dans le s6minaire, dans les missions, c'est au supdrieur
que revient ce droit, ou plutOt cette obligation, quand it s'agit
des euvres exterieures. Nous ne sommes pas des prdtres s6culiers nommes par l'dveque pour les missions, pour les sdminaires;
nous ne pouvons pas accepter de nous-memes un ministbre qui
:nous est confid par l'4veque; il faut toujours renvoyer & notre
supdrieur local, et celui-ci devra, s'il y a lieu, recourir au
visiteur on au Supdrieur g6ndral ; faute de quoi nos maisons
deviendraient des cours du roi Pdtaud ou des abbayes de Thdlme oh tout le monde commande, exceptd celui qui doit commander, oh tout le monde fait sa volonte propre et attire sur la
Congregation les plus graves inconlvenients. Les murs de la
petite Compagnie sent surtout I'obdissance et la pauvretd. Veillons a ce qu'ils ne soient pas dbrdchds. C'est par les breches
que l'ennemi pdnetre dans la place et tue ou blesse i'esprit de la
Congregation.
Domus tua haec, Domine, domus tua haec. Notre Congrdgation, chaque province, chaque maison doivent rdp6ter ce verset
et se I'appliquer. Nous sommes la maison dc Dieu, et ce que
l'on disait du temple de Salomon, domus tua haec, on peut et
on doit le dire de notre petite Compagnie. C'est la maison de
Dieu, la maison bAtie par Dieu, la maison consarede & Dieu, la
maison ou ont vdcu les saints de Dieu, la maison oh )'on fait les
oeuvres de Dieu, la maison oh l'on travaille pour la gloire de
Dieu. Qu'il en soit ainsi. Que chaque maison de notre Congrdgation soil vraiment la maison de Dieu, une maison ou I'on prie,
oil 'on fait l'oraison en commun, ou I'on recite le breviaire en
commun, une maison de priere et non une maison de negoce,
comme disait Notre-Seigneur, non pas une maison oil 'on cherche
h gagner le plus d'argent, oi I'on racole des honoraires de
messe, oil 'on s'approprie de prdtendus intuitu personae qui
ont dtd arrachds a la simplicitd des bienfaiteurs, lesquels ignorent
toutes les subtilites des thdologiens en matiere de justice; que
notre maison soit la maison de Dieu, un temple oh l'on fait des
sacrifices, o~ I'on s'immole, oh I' on ne regarde pas continuellement si le thermometre ou le barometre nous permettent de nous
lever comme les autres, d'aller aux exercices avec les autres,
Sde faire les sacrifices de la regle. Domus tua haec Domine. Ah I
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vraiment, qu'il en soit ainsi, et que Dieu regarde avec complaisance chacune de nos nlaisons. Donmus tua haec.
La Maison-mire doit 4tre, plus que les autres, la maison
de Dieu, inaison modele sur laquelle doivent se former les
autres. Il faut done que tous les exercices prevus par la Regle
s'y fassent exactement. Je rappelle aux confreres qui ne font
pas partie de la Maison-mere qu'ils n'y peuvent venir qu'avec'
une permission du Vicaire gineral et que, lorsqu'ils y sont, ils
dependent de 1'assistant de la Maison-mBre, qu'ils ne peuvent
sortir et surtout ailer diner en ville qu'avec sa permission; je
recommande A l'assistant de la Maison-mere d'etre sid•re pour
ne point permettre ces diners en ville, soit chez des parents, soit
chez les soeurs, soit chez des particuliers ; de plus, je specifie
que lorsqu'on vient A la Maison-mnre on doit en suivre le reglement; on n'est pas autorisd a s'absenter de l'oraison, du breviaire en commun, de la conference, de la rep6tition d'oraison,
du chapitre. Quand j'accorde la permission de venir A la Maisonmere, c'est A condition qu'on vienne A tous ces exercices ; je
n'autorise pas A aller coucher dans une maison de seurs, a y
aller diner, A moins que l'on y priche une retraite on y exerce
un ministere qui demande que l'on agisse ainsi. Notre Maisonmere est la maison de Dieu.
Non sit in ea, quaeso, lapis quem manus tua sanctissima non
posuerit.
La Congregation est la maison de Dieu, c'est un temple qui
doit Wtre construit avec des pierres de Dieu; nous sommes une
armee de volontaires, non pas un troupeau de gens rdunis par
force; nous entrons librement dans la Compagnie; nous y entrons parce que nous voulons etre les soldats, les officiers de
Dieu; nous nous engageons dans celte arme ; nous n'y sommnes
pas enrolds par suite d'un service obligatoire ; nous sommes les
croises, les chevaliers de la grande croisade qui veut, non pas
reconquerir les Lieux Saints. mais dilater le rbgne de Dieu,
saurer les Ames, les arracher A 1'enfer, les sanctifier. Voilk notre
but ! Nous marchons, non pas pousses par I'interdt, par I'egoisme,
par le desir de gagner de 1'argent, d'acquirir des honneurs, nous
meprisons tout cela: terrena despicere; nous nous enr6lons
parce que Dieu fait appel a notre generosite, A notre vaillance,
A notre disintdressement, notre cri de guerre, c'est Dieu le veut.
Noire solde, c'est le Paradis.
Quos autem vocasti serva eos in nomine tuo. Ceux que vous
avez appeles, ceux qui ont r6pondu a votre appel, Seigneur;
ceux qui veulent etre les aputres, les missionnaires du Christ,
gardez-les. Ces paroles et celles qui vont suivre sent tirdes de
la belle prinre du chapitre xvn de saint Jean, la priere sacerdotale, la priere pour l'unitd. Notre-Seigneur disait de ses ap4tres
A son Pere : Je ne vous demande pas de les retirer du monde,
ils sont dans le monde et its doivent y etre, parce qu'ils sent
le sel de la terre ; mais je vous demande de les garder de l'esprit
du monde. a Pere Saint, conservez en votre nom, gardez dans votre
nom ceux que vous m'avez donnds, afin qu'ils soient un comme
vous et moi. Quand j'dtais avec eux, je les gardais dans votre
nom ; je les conservais en votre nom et aucun d'eu• ne s'est perdu,
si ce n'est le fils de la perdition. , Je fais la meme priere pour
vous, mes chers confreres, que Dieu vous garde, corporellement
et spirituellement. Serva eos. 1I nous a gard6s corporellement
pendant ces six annees de guerre. Il m'a gardd corporellement
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et j'en remercie le Seigneur; je vous remercie des prieres que
vous avez faites pour ma pauvre santl. J'etais prdt A mourir,
par la grace de Dieu, je n'ai pas 461 jugd digne de la recompense ;
11 me faut encore expier sur la terre mes negligences, mes offenses; non recuso laborem, et par la grace de Dieu, j'ai pu travailler tous les jours de cette annee, mnme le jour de mon op6ration; je vous remercie de m'avoir, par vos merites, obtenu
cette grace et je me propose, tant que Dieu le voudra, d'emplover
au service de vos Ames, les forces que Dieu m'a conservees.
Quand Dieu me fera signe de deposer les armes, je transmettrai
a I'elu de Dieu l'autorit6 qui m'a 4t communiquee par le P&re
Souvay et je m'assure que vous ktes tous dans cette disposition;
j'en ai pour preuve le spectacle admirable qui a et6 donne cette
annee par les Superieurs a qui j'ai d , pour obdir au Droit
Canon et aux directives de la Sacrie Congregation des Religieux,
enlever leur charge ; je vous avoue, messieurs et mes chers
confreres et freres, que c'est la un exemple digne de louange et
bien propre i attirer sur la petite Compagnie les bdendictions du
Ciel. Serva eos in nomine tuo. Gardez-nous tous corporellement
et spirituellement.
Sanctifica eos in veritate. Sanctiflez-nous tous en verite. II
y a une prdtendue sanctification qui n'est pas la vraie sanctification ; c'est celle qui nous ferait croire qu'il suffit de bien precher pour 6tre vraiment saint. II ne suffit pas de bien prAcher,
il faut encore pratiquer ce que nous enseignons aux autres.
Sanctifica eos itr veritate.
11 y a une pretendue sanctification qui n'est pas dans la
v6rite, c'est celle qui nous ferait croire qu'il suffit de faire de
bonnes actions, quand mme ces bonnes actions ne seraient pas
-dansj'obdissance, A plus forte raison contre l'obdissance, actions
bonnes en soi mais faites par notre volontM propre, par notre
amour propre; if leur manque le cachet divin, le sceau de Dieu,
la marque du Maitre; c'est de la fausse monnaie ; ce sent de faux
billets de banque, ce n'est pas la sanctification en v6ritd.
II y a une pretendue sanctification qui n'est pas dans la
v6rite, c'est quand on se contente de prendre de bonnes rdsolutions, c'est quand on promet tout h ses sup6rieurs, et que malheureusement on ne fait rien, on ne ddsobdit pas formellement,
on desobeit par inertie, et l'inertie est une des formes les plus
subtiles de la d6sobeissance; il vaudrait mieux, dit Notre-Seigneur, dire carrdment: Non, je ne le ferai pas, et puis, apres,
pris de repentir, le faire, plutbt que de dire: oui, et de ne
rien faire. Ce ne sont pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur,
qui font la volonte de mon pire.
Sanctifions-nous dans la vdrit6, sanctifions-nous par la
verite. Notre-Seigneur disait & ses apbtres : Je me sanctifie, afin
qu'ils soient sanctifids. Les commentateurs expliquent que, dans
cc passage, le mot saint rappelle surtout I'idWe de consecration
a Dieu, d'immolation pour Dieu. Je me sanctifie, disait NotreSeigneur; c'est-a-dire je vais me sacrifier, m'immoler; je suis
prktre et victime ; je vais me sacrifier sur I'autel de la Croix; je
vais m'immoler sur le Calvaire afin que ines ap6tres, mes disciples, tous ceux qui croiront en nmoi soient eux aussi des saints
comme moi, c'est-a-dire des sacrifits, des immoles, des pretres,
des victimes. Je suis une hostie pure, une hostie sainte, une
hostie immaculde. Heureux ceux qui s'efforceront par leur regularit6, par leur d6vo•ement, d'4tre eux aussi des hosties pures,
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des hosties puriflies du pdchd, au moins du pdch6 grave, du
p6che bien volontaire; des hosties saintes, des victimes ornees
des vertus de l'tat, des victimes simples, humbles, douces, mortifides, zelies, enfln des hosties immaculdes, des hosties toutes
p6ndtrdes de la grace, pleines de foi, d'espdrance, de charit ;
c'est ce que nos confreres qui sent morts pendant la guerre, nos
confreres qui ont etB prisonniers ont t6 par rapport h Dieu : des
hosties pures, des hosties saintes, des hosties immaculdes, la rantraces et sancCon de la petite Compagnie. Marchons sur leurs
tifions-nous comme eux dans la veritd, par la vdritd.
Recitons avec ferveur I'Expectatio Israel; c'est mon souhait pour 1946.
Permettez-moi maintenant de vous donner quelques nouvelles
de la Compagnie.
de la Maison-mare et des differentes provinces
la
La Maison-mere n'a pas eu a subir de dd6gtsa pendant
visit6e
6t6
Elle
tout.
c'est
paves,
quelques
recu
guerre. Elle a
de bonne
par les Allemands qui nous ont pris quelques lettres
aiment bien
annbe, dans lesquelles ils ont pu voir que les Soeurs par
les 6vleurs supdrieurs, les feuilles de pouvoirs concedds
ques de France, un Larousse mensuel, un travail de M. Guichard
bref
sur les Archives des bibliothAques municipales de France,
tous les 41ements necessaires pour se convaincre que la Maisonmere ne constituait pas un danger contre la suret6 du grand
Reich ; nos visiteurs nous ont affirm6, en voyant nos cartons:
Autriche, Pologne, Yougoslavie, que tout cela n'existait plus;
ils ont mis les scellds sur le Secretariat,su, les portes seulement,
ce qui nous a permis de passer par les fenetres et d'utiliser,
toute la guerre, les papiers du Secretariat, sans briser les cachets.
Ils ont

tdi corrects et je crois bien qu'ils out emportd quelque

ecrit uniquement pour ne pas s'exposer a des peines de la part
de la Gestapo.
Notre maison de campagne de Villebon a 6t6 occupde successivement par des soldats franVais, par des soldats allemands
qui ont coupd un certain nombre d'arbres, et par des F.F.. qui
ont chassd les Allemands. Pendant toutes ces occupations, nos
freres sont restds, ont travailld le jardin, nous ont apportl des
legumes, sous la direction de M. Mollex. Actuellement, M. Wentzler dirige I'exploitation.
La maison de vacances de Beaucamps a Wt6 occupde par le
petit Seminaire du diocese d'Amiens, par les refugids, par les
Allemands. II reste tres peu de portes et de fendtres. II ne reste
rien du vaste dortoir de 70 metres de long : plancher, poutrelles,.
fenetres, tout a disparu. Meme chose pour une salle de 30 metres
de long; vingt-quatre chambres lambrissdes ont Mt4 entierement
enlevdes. Les degats sont ivaluus k 2 millions. Le mobilier a.
completement disparu. II sera difficile, pour ne pas dire impossible, h nos jeunes gens d'alier cette ann6e pendant les vacances.
Heureusement, Villebon est la.
Les reliques de saint Vincent qui avaient dtd transportees
& ChAteau-l'Eveque en 1940, ont did ramendes A Paris, le 3 juin
1945, par MM. Piet et Pachier, dans un camion mis k notre
disposition par soeur Lamothe, de la rue du Chevaleret. Elles
sent arrivees a 18 h. 30. On a sonn6 toutes les cloches. Les reliques ont 6t0 depos6es a la salle des (Euvres. Le 6 juillet, on a
fait la reconnaissance des reliques dans la petite sacristie. Puis
elles ont Wd6 transferees dans le salon rouge- On a lavd le rochet,.
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arrang4 la soutane. Nous nous sommes excitds h mieux honorer
les venerables reliques de saint Vincent qui comprennent tout
le squelette de notre bienheureux Pere. Nous avons pris la rosolution de connaitre et faire connaltre saint Vincent, le vrai saint
Vincent, non la caricature des historiens modernes, de le prier
par les offices, la messe, les litanies, les oraisons, de I'imiter
dans ses vertus d'humilitE, de simplicitd. Comme les critiques
d6sirent une vie de saint Vincent moins longue et plus littlraire,
j'ai fait appel aux Ames de bonne voloitd. On y travaille Dieu
merci. Le it juillet, on a reportd solennellement les reliques
du salon rouge a la chapelle. Saint Vincent a parcouru nos corridors, a monte nos escaliers. Que cette pens6e nous aide k sanctifier ces lieux par le silence. La petite procession comprenait la
croix, les acolythes, les pretres en surplis, le representant de
I'archeveche. Les reliques dtaient port6es par MM. Combaluzier,
Piet Lasserre et Pachier. On a chantd Magnificat et Quis novus
pendant le parcours. Le 19 juillet, office pontifical par Son
Eminence le cardinal Suhard. Les ceremonies dtaient dirigdes par
M. Bonjean, les chants dtaient exdcutes par les enfants de Gentilly. Tout a Rtd tres bien. Tout le monde chantait, ce qui est
bien plus beau que les chants les plus beaux de n'importe quelle
schola. Les cerdmonies ont Wtd faites avec aisance, sans cette
lenteur et lourdeur excessives qu'on remarque parfois en pareille
occasion et qui faisaienL dire a un prdlat que les ex6cutants
n'dtaient que des poitrinaires au troisieme degrd. Au diner,
outre Son Eminence, nous avions Mgr Beaussart, Mgr Chevrot,
les representants des Congr6gations, le P. Merklen, notre m6decin; aux VJApres, M. Sackebant nous a parld de la foi de saint
Vincent. Pendant I'octave, M. Collard a prech6 tous les jours
aux pOlerins qui sont venus. Nous espdrons que les soeurs reprendront les pllerinages qu'elles faisaient autrefois avec leurs
enfants.
cceur
Pendant cette annde, nos cloches s'en sent donn6d
joie. d'abord pour remercier Dieu de n'avoir pas eti emiences
en Allemagne, comme tant d'autres de Belgique, de Hollande et
d'ailleurs, et aussi pour feter les grands dvenements, en particulier le 8 mai, fin de la guerre.
Le nouveau nonce apostolique, Son Excellence Mgr AngeJoseph Roncalli, a Wtirecu chez nous le 29 janvier, A la Salle des
Reliques. Apr&s un chant de circonstance et un petit discours
de salutation, le Nonce a rdpondu par une allocution empreinte
d'affection et de simplicitd. II a ensuite visitd la maison. Son
Excellence est revenue, le 15 avril, officier pontificalement pour
la Translationdes reliques de saint Vincent ; il a dind chez nous
avec Mgr Calvet, les reprdsentants des Socidtds pontificales de
la Propagation de la Foi, de la Sainte-Enfance, et, le soir, M. Triclot a prchd le pandgyrique, et, pendant la neuvaine, M. Philiatraud a parld aux pelerins.
Nos deux v6ndrables octogdnaires, M. Hottin et M. Lambert,
nous edifient par leur regularitd. Ils confessent encore beaucoup,
particulibrement M. Hottin. Que Dieu les conserve A notre affection.
La guerre etant finie, la Maison-mBre a repris sa physionomie
d'antan, avec les s6minaristes (trente-et-un), les philosophes
(vingt). M. Loubere et M. Florin, tous deux revenus de captivitd, dirigent le sdminaire et les Etudes. Il y a quarantedeux frbres coadjuteurs (Paris et Villebon). Cela peut paraltre
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beaucoup; mais nous en preparons pour les maisons particulibres. Nous avons vu revenir dgalement nos bons freres coadjuteurs prisonniers ou requis : Malassagne, Herault, Matran, Savart,
et nous avons recu onze confreres polonais 6chappes a 1'enfer de
Dachau et de Bergen.
Nous avons revu avec grand plaisir notre confrrre Mgr Gounot, archeveque de Carthage. Un de nos confreres, M. Sotty, a
decor6 notre parloir d'une maniere tres artistique par les portraits de saint Vincent, des bienheureux et des missionnaires
illustres de notre Congr6gation.
La Maison-mere s'apprete & recevoir les deputes qui viendront de toutes les provinces d1ire un Sup6rieur g6enral, et constituer notre petite Constituante.
Ajoutons que plusieurs de nos confreres sont partis de chez
nous, de notre chapelle, apres avoir prid les bienheureux Clet
et Perboyre, pour la Chine et 'Indochine, d'abord comme aum6niers militaires, puis comme missionnaires: MM. Aguid, Cassan,
Tr6morin. D'autres sent simplement aum6niers : MM. Planchou,
Le Gu6rinel, Saint-Ldger.
Parcourons maintenant les provinces de la Compagnie en
suivant l'ordre alphabetique.
L'Algeite a etd le point de depart de la liberation de la
Mdtropole; cet honneur lui avait enlevd plusieurs confrkres
mobiliss ; it a fallu boucher. les trous, renforcer les effectifs.
Nous avons envoyde Alger-missions, M. Mollex et M. Doussi ;
& Alger-snminaire, M. Joppin, Supdrieur, MM. Florkoswski, Roche et Saudran. Ce n'est pas commode de voyager, meme pour
aller simplement en Algdrie: il en faut des demarches, des
passeports, des visas, de la patience. Mais enfin, grAce A la Procure g6ndrale, i M. Pachier, on y arrive. Constantine a perdu un
bon sujet en la personne de M. Chastres; M. Guenez, ddmobilise,
y est retourne, aprbs avoir et6 aumOnier militaire. A Tunisseminaire, M. Marc Lampe et M. Planchou, demobilis6s, ont remplace MM. Schilling et Muscat. L'Ethiopie fait partie de la province d'Algerie. Nos confreres italiens ont etd faits prisonniers
ou expulses. Le Saint-Siege nous a demand6 d'envoyer
du monde. Nous y avons actuellement, outre abba Tesfa-Sellassid
et abba Atsbeha, M. Sournac et M. Marsay. Ce dernier reside k
Addis-Abeba oi il s'occupe d'un orphelinat, en attendant la venue
des soeurs. On nous dit qu'il y aura peut-Atre des circonscriptions indigenes avec des Ordinaires indiganes de rite ghdez, et
que nous serons lA comme nous sommes en France et ailleurs
avec des maisons et missions et des s6minaires. Nous ferons
ce que le Saint-Siege nous dira de faire, heureux de travailler
dans cette rude mission ou tant de confreres se sont sanctifies
depuis le bienheureux Justin de Jacobis jusqu'A I'inoubliable
M. Baeteman qui aimait tant sa noire fiancee. Plusieurs confreres sant prets a partir, en particulier I'ancien Vicaire apostolique.
M. Gimalac, actuellement aumonier A la rue du Bac. Quand Son
Eminence le cardinal Tisserand est venu & Paris apres la Liberation, ii m'a entretenu de ses ddsirs, nous les rdaliserons dans
la mesure du possible, car nous sommes pen nombreux et on
demande du monde partout.
La province d'Allemagne a eu sa maison provinciale detruite
a Cologne. Le visiteur a rdside d'abord chez les saeurs de Cologne-Nippes; il dolt etre maintenant dans une maison distincte.
Pas de nouvelles de la maison d'Hildesheim que dirigeait M. Steu-
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besand, lequel est venu en France pendant la guerre a titre
d'aum4nier. Lippstadt subsiste. Niederprum avait Wtivendu aux
nazis au d6but de la guerre ; vente forcee, la maison a 4t6 rendue
par les AmBricains. Schleiden est incendi6, d6truit. Tr6ves a regu
deux obus, d6gats insignifiants; la maison abrite des Benedictines, des Filles de la Charite, des Franciscaines; nous avons eu
des nouvelles de M. Vorage par son frdre qui 6tait cur6 dans
le diocese de Versailles et qui est maintenant aum6nier dans
I'aviation. Les confreres de Henri-Chapelle sont rentres en Allemagne. Les confreres de Jerusalem ont dtd arretes, emprisonn6s.
Pas de nouvelles de San Josd de Costa-Rica, de Limon, de Tegucigalpa. Sept confreres de la province d'Allemagne ont dt6 tues
pendant la guerre. Tous les confreres sont de retour, sauf un
pretre et cinq delves. Les sceurs ont six maisons detruites I Cologne, deux & Aix-la-Chapelle, deux I Dusseldorf. Trente et une
soeurs ont dtA tudes, dont vingt-deux a Dusseldorf. Actuellement,
elles travaillent beaucoup dans les hOpitaux. Les soeurs dvacudes reviennent petit A petit. II y a des maisons de soeurs dans
la partie occupde par les Russes. Les soeurs y sont respectees
.personnellement. On a l'intention de relever les soeurs de 1'est
a Berlin. Les sceurs de Furstenvale ont souffert de la faim et
des maladies, particulibrement le typhus. La municipalite de
Wittenberg (ville de Luther), d'abord opposee aux soeurs, leur
est maintenant favorable. Les soeurs evacudes & Salzbourg ontdtd tres bien traitees par la visitatrice soeur Koenigsegg. On espere
utiliser pour Noel la chapelle de la maison centrale. La vie renatt
dans les ruines. La visitatrice d'Allemagne, scur Gebsastel, s'est
montrde tres bonne pour les soeurs de Lorraine pendant la guerre.
Il y a sept petites soeurs au sdminaire.
Dans la province d'Am6rique Centrale, M. Lagraula nous a
donnd de bonnes nouvelles. Le s6minaire a dtd ramend a Guatemala. Par manque de clergd, on a dd accepter deux paroisses
d'Indiens qui donnent des consolations. L'ecole apostolique est
restde & San Salvador. A Panama, le superieiir, M. Beckmann,
est devenu archev4que ; le petit sdminaire a tdd fermnd, Monseigneur envoyant ses sdminaristes au s'minaire regional de San
Salvador. A Guatemala, les scours reconstruisent leur chapelle
qui sera plus grande, en I'honneur de Notre-Dame de la Mddaille
Miraculeuse.
Le visiteur de la province d'Aquitaine, M. Delobel, est actuellement en Espagne, oi il fait la visite des maisons de Madrid.
Au Bouscat, on donne des missions. M. Narguet, Procureur g6neral, y est en residence depuis 1940. A Angouleme, M. Bernitre
a rempla'c .M. Claverie plaed & Montauban. Le seminaire a etd
occup6 en partie pendant la guerre. Au Berceau de saint Vincent
de Paul, M. Pierre est redevenu superieur. La -maison a etd
occupee en partie pendant la guerre.
On avait dd, par charitd, accueillir des colldgiens; ceux-ci
sent retournes chez eux, et I'ecole ne compte que des apostoliques.
Treize confreres aident le sup6rieur dans les multiples travaux
de cette grande maison qui compte beaucoup d'oeuvres. A Dax,
M. Milleville a remplac6 comme superieur M. Pardes, place a
Albi. M. Milleville est aide par MM. Sabin, Darricau, Bayol, Droitcourt. 11 n'y a que les thdologiens; plusieurs d'entre eux sonM
des prisonniers ou des requis revenus au bercail. La maison a
cdlebrd cette annde le centenaire de sa fondation. Les Annales
raconteront ces fetes qui ont det tres belles. J'ai pu y assister et
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constater que la maison va tres bien. II y a quatre-vingts thdologiens, dont trente mobilisds et seize freres coadjuteurs. Quo
Notre-Dame du Pouy continue h veiller sur cette maison comme
elle I'a fait depuis le 21 novembre 1845. A Limoux, M. Sabatier,
ancien prisonnier, et M. Le Gallo, du Bouscat, donnent des
missions sous la direction de M. Meunier, avec l'aide de M. Arnaud. A Montauban, M. Houfflain a remplacd M. Triclot. M. Allain
a remplac6 M. Sylvestre, mobilisd. M. Houfflain a td. gravement
malade; il va mieux. Que Dieu lui rende la santd.
A Montolieu, M. Enjalbert est seul aumonier. A Perigueux,
M. Contassot est devenu sup6rieur, il est aidd par les anciens
directeurs et par deux nouveaux, MM. Dufranc et Andrd. A Chateau-1'Eveque, M. Hue a remplact les confreres de la Procure
gdndrale qui avaient gaidd les reliques de saint Vincent pendant
la guerre. A Toulouse, M. Bauthian est devenu superieur. Les
missions marchent tres bien sous la direction de M. Adam, aide
par MM. Bdcauvene et Maynadier. Monseigneur estime beaucoup
les confreres. La maison a perdu un excellent missionnaire,
M. Roux; j'espere que les Annales nous donneront une notice de
ce vrai enfant de saint Vincent. Deux confreres attaches a la
maison de Toulouse ont did aum6niers de I'Hdpital militaire de
Purpan : ce sont MM. Saint-Martin et Cassan. Ce dernier vient
de partir comme aum6nier militaire avee les troupes qui vont
en Indochine; de lh, ii pourra passer en Chine, a laquelle il est
destin6. A Madrid, nos confreres de Saint-Louis-des-Frangais ont
eti vaillants, soit pendant la guerre civile espagnole, soit pendant
la guerre mondiale. Leur dglise a td6 grandement endommagee.
Le college Saint-Louis dont ils sent aumOniers est tres florissant.
A Madrid encore, la maison de M. Moreno s'est peuplde de jeunes
gens qui ne pouvaient venir se former en France, a Dax et au
Berceau. Maintenant que la guerre est finie, on va reprendre
les traditions d'autrefois. M. Moreno est directeur des soeurs a
cornette d'Espagne. lesquelles vont retourner au Mexique, apres
une absence de soixante-dix ans. A Lisbonne, M. d'Aussac, supdrieur, et M. Dondeyne continuent le bon travail qui a Wt6 fait
par M. Mond pendant de longues annees. Je suis heureux de
remercier ce cher confrAre de tout ce qu'il a fait k Lisbonne. Son
successeur a dt6 tres bien accueilli ; lesaeuvres vont bien; il y
a de la vie ; nous allons envoyer un troisieme confrere, M. Jung,
qui s'est ddvoud comme missionnaire du Grand Retour. Nous
cherchons a envoyer un frere coadjuteur pour aider les bons
freres de Saint-Louis de Lisbonne.
La province d'Argentine a perdu pendant la guerre deux
excellents confreres : M. Bauden, visiteur, et M. Gimalac. M. Prat
a remplac6 M. Bauden. Les sdminaristes de la Province ont dtd
rappel6s du Pacifique en 1940. M. Polverini, de Montevideo, nous
a envoyd un secours dont nous lui sommes reconnaissants.
La province d'Autriche qui, d'aprbs nos inspecteurs de
1940, n'existait plus, existe toujours bel et bien. M. Spiegl, le
visiteur, reside a La Dult. La maison provinciale de Graz a souffert gravement; quelques parties sont encore habitables. La
maison provinciale des soeurs est entierement d6truite. A Salzbourg, la maison des sours est en partie d6truite, en partie
endommagde gravement. M. Reeh, le directeur, r6side dans le
voisinage. Trente confreres ont edt mobilis4s ; au 30 septembre,
six dtaient revenus. Quelques 6glises de confreres ont dtd transform6es en 6glises paroissiales. Mgr Orsenigo, nonce de Berlin,
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a beaucoup protdg6 les families de Saint-Vincent pendant la.
guerre. Nos jeunes gens qui ont td prisonniers ou requis en
Autriche nous ont fait grand 6loge de la charitd des missionnaires et des soeurs pour eux. A Vienne, la maison de la Kaiserstrasse a 4td occupee par la Gestapo; la maison Vinzenzgasse a
td6entierement dotruite; I'eglise seule a edi prdservee. Deux
confreres, MM. Niederhofer et Koza, ont 0t6 tuds par les bombes.
Les confreres de Saint-Georges k Istamboul ont Wtd internds &
Ankara, ainsi que les scours. Leur maison est toujours requisitionnde. M. Haider Jean, confrere de cette maison, est prisonnier
en France, aum6nier du camp de Foucarville. Un autre Autrichien, qui a td a&lI'eole apostolique de Vienne, est dgalement
prisonnier, A Aix-en-Provence. Nous les secourons, comme nous
le pouvons, par des colis.
Le Visiteur de la province d'Australie, M. Richard Macken,
nous a supplid de le docharger de son office, allguant le ddcret
641 de l'Assemblee gdndrale; nous avons fait droit , sa requete
et nous avons nomm6 a sa place M. Nicolas Rossiter. Beaucoup
de confreres ont td aum6niers a la satisfaction de tout le
monde; ils ont fait preuve de courage et ont produit un bien
immense. La province donne beaucoup de missions et retraites
paroissiales.
La province de Barcelone a cedlbr6 le vingt-cinqui6me anniversaire de M. Comellas, visiteur depuis 1920. dignum et justum
est. Au Pdrou, le vice-visiteur, M. Payeras, a etd remplac6 par
M. Juan Padros. La maison de Miraflores est passde a la province
de Madrid. En vue de I'Assemblde gendrale, la province de Barcelone a obtenu du Saint-Siege, ainsi que celle de Madrid, que
les maisons des Vice-provinces soient dispensdes d'aller a l'Assemblde provinciale d'Espagne, mais aillent seulement a une
assemblee vice-provinciale de leur vice-province, laquelle enverra
des reprdsentants a 1'Assemblde provinciale d'Espagne. Autrement, ce serait trop coilteux et nuisible aux ceavres.
La province de Belgique a connu les miseres de l'occupation
et la pluie diluvienne des VI et des V2 qui ont fait tant
de morts et de destructions. M. Peters a cedd son office de
supdrieur local de Lidge a M: Van Ginneken. A Louvain, M. Vandekerckhove forme les 6tudiants et les sdminaristes. La maison
vient d'acheter un terrain en dehors de Louvain pour bAtir et
abriter plus de jeunes gens. Ont pu venir en France, a Paris,
MM. Peters, Vandekerckhove et Walckiers. Au Congo, M. Windels, le Prdfet apostolique, voudrait plus de confreres ; on va
en envoyer d6s que les voyages seront possibles.
Au s6minaire acadomique de Lille, M. Edmond Lebacq a
remplac6 M. Dufrane. A Loos-missions, les prisonniers sont
rentrds, il y a une dquipe de quatorze missionnaires qui font
envie A bien des maisons de missions; M. Bdviere forme son
monde et il fait de sa maison une dcole normale de missionnaires
qui pourra venir en aide aux autres maisons. Voici les travaux
de l'anne : cinquante-six missions, vingt-quatre retours demissions, vingt-neuf neuvaines et retraites paroissiales, trenteneuf retraites d'adoration, quarante-six retraites de premiere
communion, trente-trois retraites de meres chrdtiennes et de
jeunes filles. Malheureusement, les santds de quelques missionnaires ne sont pas en harmonie avec leur zBae.. A Loos-6cole,
M. Andr6 Montagne a remplacd M. Edmond Lebacq. MM. Maury et
\
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Rolland. ex-prisonniers, ont renforce le personnel, ainsi que
M. Raad. II y a cinquante-huit aposloliques, mnaTs aucun en premiere ; il faudra encore attendre avant d'en voir venir a Par's.
A Strasbourg. M. Kieffer, avec un courage admirable, procede a
la restauration de I'oeuvre. Il est aidd par M. Ferla. A Metz,
M. Ozanne, sup6rieur, restaure son 6glise ddvastie, son presbytere
est dans un etat lamentable ; il y a eu pendant la guerre grande
devotion a saint Jude. A Belletanche, M. Joseph Girard s'occupe
des soeurs qu'il a soutenues pendant toute la guerre et l'occupation. Je le remercie de tout ce qu'il a fait. A Cuvry, M. Rivals
releve les ruines ; it a du se faire hrchilecte, entrepreneur, macon, menuisier, etc., avec ses confreres. ID6j quatre-vingts eldves
remplissent ce qui est restd habitable.
La province du Bresil a perdu son visiteur, le 15 avril 1941.
Ses funerailles furent honorees par la presence du Nonce du
Saint-Siege et de I'Amibassadeur de France. Le premier consulteur, M. Germe, a gouvern6 la province en attendant qu'un nouveau visiteur pOt Mtre nonmm. L'impossibilitd des communications avec le Bresil a retard6 cette- nomination jusqu'en mai
1945, oh M. Francois Godinho fut instalil visiteur par M. Germe.
Le nouveau visiteur a comme consulteurs MM. Germe, Van Pol,
Pelissid et Mourao. II y a trente-trois etudiants et douze s6minaristes. Le directeur des sceurs est M. Tobie Dequidt.
La Chine a Wttbien dprouvce. Dans la Chine du.Nord, M. Desrumaux tient bon, malgr6 ses trente-cinq ans de visiteur. A
Chala, M. Ferreux a pu maintenir son grand seminaire avec
cinquante-six 6e1ves. La nourriture est chore et peu abondante.
Trois professeurs ont 0t6 internes.
Au vicariat de Pdkin, Mgr Montaigne doit nourrir -des
orphelins tres nombreux; la Providence lui a procur6 des secours d'une faeon merveilleuse. Le Pktang a perdu son sup,rieur, M. Vanhersecke ; cette maison a abrit6 des confreres de
Yung-Ping-fu; P6kin a souffert de restrictions, le cout de la
vie etant hors de prix; mais il n'y a jamais eu de bombardements. En dehors de Pekin, toutes les campagnes sont infestdes
de brigands qui pillent tout. Rien ne laisse pr6voir que cet etat
change bientbt. A P6kin-Saint-Michel, M. Nauviole est mort.
Mgr de Vienne ecrit qu'a Tientsin on est tranquille, mais que les
campagnes sont remplies de bandits qui transforment les 6glises
en dortoirs, en salles de reunion. Le Vicariat a perdu -M. Tiberghien. Le Vicariat de Pao-ting-fu est ravagd par les bandits. Dix
paroisses sont compl6tement rashes, cinq a moiti6. Le pelerinage
de Tong-lu a 6etenti6rement detruit. Le supdrieur, M. Tr6morin,
qui se trouvait en France lors de la d6claration de guerre, n'a
pu rejoindre la Chine; il vient de s'engager comme interprete
dansle corps expdditionnaire franaais qui part pour l'Indochine.
Deux confreres de ce vicariat, MM. Corset et PdgouriM, sont
morts. Le supdrieur du Petit S6minaire, M. Erkelens, a dtd
intern6 depuis le 16 mars 1943 avec quclque truis cent cinquante
missionnaires et cent cinquante religieuses catholiques, avec des
pasteurs protestants, parmi les dix-huit cents h6tes du camp
de Waihsien, au Chantoung. Peu de nouvelles de la CAhie maridionale. La visitatrice des seurs a W6tbloquee six ans & Wenchow sans pouvoir rejoindre Shanghai; elle vient enfin d'y rentrer; on souffre beaucoup de la faim; plusieurs jeunes sceurs
sont en tris mauvaise santd ; le moral est excellent. Le vicariat
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de Hangchow a perdu MM. Bouillet et Legrand. M. Joseph Deymier a 0t6 separd du centre du vicariat pendant toute la guerre.
La situation est pr~caire ; les missionnaires sont tres dprouvds
par les privations ; les soucis, les difficultes sont inextricables,
les finances reduites a zero; le prix des denrdes necessaires atteint des hauteurs fabuleuses; par suite des epreuves morales,
des tracasseries, on est a bout de forces. M. Claessen a dtd interne.
En Colombie, M. Bernard Botero, superieur de Tunja, a 6td
promu eveque de Santa Marta. Le visiteur, M. Trujillo, nous donne
de bonnes nouvelles. II y a vingt 6tudiants, vingt-deux seminaristes, cent apostoliques. De nouvelles fondations out etd faites.
Mgr LarquBre a cdlebre ses noces d'or sacerdotales. M. Fourgans
est directeur des soeurs.
De I'Equateur, nous avons peu de nouvelles. On nous a dit
que M. Caballero 6tait en Espagne; s'il peut venir en France, il
nous donnera des details. Ce que nous savons, c'est que, IA comme
partout, manque le personnel.
La Province orientale des Etats-Unis a deux nouveaux
consulteurs : MM. Kieran Moran et Daniel Leary. Le vicariat de
Kanchow a Wt6 bien eprouv4. Mgr O'SLea a dO se cacher dans
les montagnes pour dchapper aux bandits. La Province occidentale
des Etats-Unis est chargde du vicariat de Yukiang. Le Vicaire
apostolique est Mgr Charles Quinn, sacr6 Je 3 octobre 1940, avec
un concours de cinquante-six dvdques et pretres, quarante-six
s6minaristes. II I eut deux alertes pendant le sacre. Le mandarin
sortit ; les autres resterent et ii n'y eut rien, dit la relation, grdce
a la Providence et au drapeau amrricain.Depuis, la mission de
Yukiang a t6d ddsorganisee; les dglises et les dcoles ont 6t6
bri•les. On va recommencer, le vicaire apostolique reclame du
monde. Ajoutons que les Etats-Unis, les deux provinces, sont
venus gendreusement a notre aide, nous les en remercions de
tout cceur, missionnaires et soeurs. Nous avons eu la joie de voir
a la Maison-mere quelques confr6res aumOniers militaires. La
devotion a la Medaille miraculeuse se rdpand beaucoup, grAce
au zble des confreres.
Province de France. Nous avons ddej parl6 de la Maisonmere ; parlons des autres maisons. Verdun a vu revenir M. Avinin, prisonnier de guerre ; a. Amiens, Sainte-Anne, M. Salendres
est devenu superieur pour satisfaire au canon 505. M. Hugueb
est restd cure a la grande satisfaction de tous, Eveque, Vicaire
g6ndral, population. A Beauvais, M. Duvaltier est revenu d'Allemagne; M. Sidarouss se prepare a aller en Ethiopie, quand le
Saint-Siege fera signe. Son Eminence le cardinal Tisserant, dans
son dernier sejour a Paris, m'a recommandd de preparer quelques
sujets pour cette mission, chore aux lazaristes. Nous y destinons
M. Gimalac. A Evreux, M. de Saint-Pol fait fonction d'econome.
A Gentilly, dix confreres s'occupent de quarante apostoliques.
LA reside M. Triclot qui est charge des Enfants de Marie sous
la direction de M. Crapez. A Sainte-Rosalie, M. ThBveny a remplacd
M. Chatelet qui a 6t6 bien malade, apros avoir bien organisd
les oeuvres de la paroisse. A Rennes, M. Doucet a remplacd
M. Lampe. II est aide par MM. Aubault, Leclair, Gonthier, sans
compter ceux qui 6taient avant. A Tours, M. Lampe a succede A
M. Calmet, malade. A Troyes, M. Schilling est venu renforcer
le personnel. A Elseneur, I'6veque, de passage a Paris, m'a dit
son estime et son affection pour les confreres. Nous avons eu le
bonheur de voir a Paris les trois confreres d'Isleworth. La Maison
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Internationale de Rome est toujours rdquisitionnie. M. Rycliewaert attend patiennent,de pouvoir revenir dans sa maison.
Les jeunes confreres que nous lui destinons, MM. Blanchandin
et M. Migaull, suivent !es cours de 'lnstitut catholique de Paris,
au lieu de ceux de r'Angelique de Rome.
La province de Hollande a 6t6 biea 6prouvee par la guerre
et l'occupation. M. Hubert Meuffels, son vaillant visiteur, a demandd d'etre decharge de son office. C'est avec peine que nous
sa demande. M. Meuffels est en effet comme le
avons accedde
pere de la province de Hollande. Nous avons pri6 M. Meuffels
de venir resider a la Maison-mBre ou ses connaissances des choses
de la Congr6gation nous rendront de tres grands services, surtout pour preparer I'Assembl6e g6n6rale. M. Joseph Lansu a etd
nomm6 visiteur A sa place. La maison de NimBgue a eu des
ddgats materiels. M. Vester est directeur des soeurs dont plusieurs
maisons ont et6 maltraitees. Plusieurs sceurs ont dt6 evacuees
dans le Nord de la Hollande et ont souffert de la faim, du froid,
des bombes, des inondations. La maison de Susteren a Wth endommagde. Celle de Wernhout a eu de grandes pertes. Les
confreres ont relevd une partie des ruines et I'6cole apostolique
compte cent soixante dlMves. A la maison de Rumpen, six grandes jeunes filles ont pdri de bombes incendiaires. La province de
Hollande a pros de quatre-vingts jeunes pr6tres qui attendent
que les routes de la Chine, de Java, d'Amdrique soient ouvertes.
Sept de ces jeunes pretres sent en France oi ils font un peu de
ministere et se perfectionnent dans le frangais, en attendant leur
depart. De la province de Hollande ddpend le vicariat de YungPing-fur Trente-cinq missionnaires et trois filles de la Charit6
ont dtd internds WVeihsien, au Chantoung,'de mars h ao*t 1943.
Le camp de concentration a Wttune vraie mosaique de peuples :
Anglais, Amfricain, Belge, Canadien, Hollandais...; tous faisaient
bon m6nage. II y eut des conversions de protestants.
Le camp occupait une ancienne Universitd amdricaine, qui
4tait tres bien situde, it y faisait moins chaud qu'd Pdkin, & cause
que tous les soirs on y sentait la brise de mer, malgrd une distance de quatre-vingts kilomitres. Les locaux des missionnaires
et des religieuses dtaient separes de ceux des civils. L'on avait la
libertd complete de religion ; tons les dimanches et fetes, il y
avait grand messe et benediction du Saint-Sacrement ; pas mal
de protestants y assistaient. L'auditorium de l'Universitd servait
tour a tour d'dglise, de temple protestant, de thedtre, de salle
de confdrences et de musique ; tout 6tait si bien rdgld que jamais
il n'y eut ni confusion ni dispute pour avoir la priorite du local.
Tous les mardis, apres le souper, il y avait confdrence entre les
missionnaires des divers ordnes, sur des sujets de missiologie,
et cela se faisail dans la cour des Lazaristes. Comme logement.
on 6tait un peu
l'Vtroi ; les confrdres disposaient de quatorse
chambrettes de 4 m. 30 de long sur 3 m. 30 de large, on logeait
en gdndral trois par chambre. Tous ceux qui n'avaient pas
soixante ans devaient fournir chaque jour quelques heures de
travail ; pour certains, c'etait fatigant : cinquante travaillaient
journetlement a la boulangerie, dans une atmosphere de 60 derds : entretien des feur des cuisines transport du charbon et
de la farine, pomper I'eau pour tout le camp, etc. L'administration
n'dtait pas tracassire ; tous leo matins, un contr6le par catdgore et, une fois par mois, contrdle gendral de tout le personnel
du camp, ce qui dtait plut6t burlesque. La nourriture dtait pas-
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sable, mais un peu insuffisante; il n'a pas fallu longtemps pour
y remddier ; se mettre en communication avec l'eextrieur etait
facile, de la a faire de ta contrebande it n'y a qu'un pas, qui fut
vite franchi, cela se faisait s6rieusement, jour et nuit; des
milliers d'eufs et d'autres comestibles passaient par-dessus le
mur d'enceinte, qu'on paouait ensuite se procurer d des prix
relativement bas, tous d pet pres en profitaient, et cela sans
scrupule ; la tdelgraphie cptique marchait a merveille, la police
ne pouvait faire un pas sans jtre signalde ; mais il n'etait pas
recommnand6 de se faire prendre ; mdme dans ce cas les sanctions n'gtaient pas fortes, en gednral c'etait la confiscation de
la marchandise. Tous les jours, le communiqu6 de la radio arrivait clandestinement, les lettres parvenaient ou partaient par la
meme voie; le service de renseignements marchait d merveille.
Au mois d'aoAt 1943, tous les missionnaires et religieuses ont
6tttransfdr6s a PNkin, dans les dtablissements des differents
ordres, les Lazaristes ont Rt4 recus au P6-t'ang, ce qui m'a permis
de repnendre mon travail d I'imprimerie; tout en itant internd,
dcpit le frere Van den Brandt.
Au PNtang de P6kin, les confreres hollandais ont form6 la
maison de Ming Tao et se sont fait remarquer par leur pidt6,
rdgularite, charitd et patience. Mgr Lebouile a pu rentrer dans
son Vicariat; il loge chez les Freres des Sept-Douleurs i Tangshan avec quelques confreres.
De la province de- Hollande depend 6galement le vicariat
apostolique de Soerabaia. L'ancien pr6fet apostolique, Mgr de
Backere, est mort le 4 juillet 1945. II a rendu de grands services
a la Congrdgation, ayant Wte directeur du Sdminaire interne de
Panningen, superieur de l'6cole apostolique de Vernhout, fondateur de la mission de Java. 11 a toujours RtB d'une grande
edification. Son successeur, Mgr Michel Verhoecks, a 6t6 sacr le
8 mai 1942. Les confreres ont eu beaucoup B souffrir. M. Gdrard
Van Ravesteijn, qui etait aum6nier sur un navire de guerre,
est mort en plein exercice de son minist6re ; il 6tait tres appr6cid
pour sa bontd, sa largeur d'esprit. La lutte contre les Japonais a
dur6 de decembre 1941 & mars 1942, dpoque of les Japonais occuperent I'le. Les confr6res furent internds du 4 septembre 1943
a septembre 1945, en cellules. A la capitulation des Japonais, ils
furent d6livrds. Mais les Indondsiens s'*tant revoltls contre les
Hollandais, quelques confrnres furent emprisonns ; la ville de
Soerabaia fut conquise par les Anglais, rue par rue; un tiers
de la ville est d6truit, I'Nglise de Kepandjem est brOlde; on est
sans nouvelles de onze confreres intern6s. Cinq confreres hollandais vont partir de Hollande a destination de Java, comme aum6:
niers de la flotte.
La province de Hongrie a Wt iuw champ de bataille pendant
plusieurs mois. La plus grande partie de Budapest est en ruines;
le palais royal est brfl6. La population a Wt6 priv6e du n6cessaire.
Les confreres et les soeurs ont eu la vie sauve. La maison centrale
des confreres est abimde pour un cinqui6me; celle des soeurs
pour trois cinquiemes. On a repris le travail. Tout est cher. II
y a beaucoup de victimes. Les pretres de Budapest se rdunissent
chez nos confr6res tous les mercredis pour la conference, tous
les mois pour la r6collection. On a heberg4 dans la maison des
confreres un grand nombre de fugitifs, hammes, femmes, jeunes
gens. jeunes filles, ce qui a donner
nos confr.res une trBs grande
popularit6. Il y a encore sept pretres et trois freres captifs.
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En Irlande, M. O'Connor, visiteur, a donnd sa demission et a

0t6 remplace par M. O'Doherty. Le college des Irlandais de Paris
a etC occup6 par des rdfugies americains ; il 'est actuellement
par des snminaristes polonais.
En Iran, on a cilebr la cinquantaine du veteran de Perse,
M. Berthounesque. La fete a Wetrehaussee par la presence de
M. Edouard Herriot et du Ministre de France. M. Berthounesque
a Wtd op6r6 des yeux. Le collbge de Teh&ran compte trois cent
cinquante 6leves. On rec!ame du personnel. On veut agrandir la
chapelle trop petite, mais la depense s'dlevcra a 3 millions. Les
soeurs, a leur ecole Jeanne-d'Arc, ont sept cents enfants. II y a du
bien a faire en Iran, mais peu d'ouvriers. A Rezaieh, M. Franssen dit que la chert6 de vie est exorbitante, qu'il faudrait deux
pr4tres et un frIre de plus. Mgr Zaya Abel, archevdque d'Ourmiah et eveque de Salmas, reclame des confreres. II dit que les
Busses sont disciplinds, doux conmme des agneaux pour leurs
amis, terribles comme des lions pour leurs ennemis.
La province de Madagascara perdu MM. Genouville, M. Fahia, et le frere Nogu!s, exemplaire, tant an point de vue apostolat qu'au point de vue religieux. Les scears ont perdu leur
visitatrice. Sceur Lagleize, vraie Fille de la Charitd, humble,
modeste. d'une abnegation constante, d'un esprit tres surnaturel,
d'un jugement str. De plus, M. Fromentin, impalud6, trait6 a
Fianarantsoa et a Tananarive. a di rentrer en France. Pour remplacer ces vides, j'ai envoyd deux sceurs et trois missionnaires :
MM. MWaux, Hertz et Wilmes. Pendant la guerre, on a failli manquer de farine pour les hosties. 11 y a une grande p6nurie de
medicaments. Des pluies, des cyclones ont occasionnd des inondations qui ont emportd riz, manioc, cafe. Fort-Dauphin a vu
pour la premiere fois une ordination sacerdotale.
La province de Madrid est florissante ; elle compte quarantetrois maisons, trois cent quatre-vingt-deux pretres, quatre-vingtseize 6tudiants, cinquante-huit sdminaristes cleres, douze seminaristes coadjuteurs, soixante-huit freres coadjuteurs, quatre
cent soixante-quinze apostoliques. Les ressources ont diminue, la
vie a quadrupl ; on vit du travail des missionnaires. On preche
beaucoup de missions. On a df accepter quelques paroisses, on
s'occupe d'action catholique. Grande disette de moyens de travail : livres, matriel scolaire. M. Orzanco s'occupe de la Medaille
Miraculeuse. 11 voudrait I'extension de l'office et de la messe
h 1'Eglise universelle. Plusieurs 6vqques espagnols le demandent
et veulent agir auprOs du Saint-Siege. Les deux provinces de
Soeurs sont trbs dOveloppees: celles
voile,
.
sept h huit mille;
celles a cornette, mille. CQes dernieres vont au Mexique d'oi
elles utaient parties en 1875. On travaille a faire cesser la diversite qui existe entre les deux provinces. Tous et toutes le d6sirent.
La province du Mexique a cdlibr cette ann6e le centenaire
de sa fondation. Les Missionnaires et les Sceurs sont arriv6s en
1846. M. Armengol a etc le premier visiteur en 1846, M. Sanz en
1853. En 1858, revolution et persecution. En 1862, exp6dition
frangaise an Mexique. Des sceurs frangaises viennent pour les
ambulances. En 1868, les confreres sent disperses, depouilles,
ranconn6s. La communaut6 des Filles de la Charite est
seule autorisee. En 1874, separation de l'Eglise et de 1Etat.
Suppression des sceurs: trois cents ,s'embarquent pour la France
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et diffdrentes missions; les missionnaires restkrent. Dames de
Charitd, Enfants de Marie continubrent les oeuvres des scours.
Actuellement, scour Ferrer va partir en avion avec quatre sceurs
pour reprendre les oeuvres.
Les missionnaires, grace & M. de las Heras, ont gard6 reurs
positions (pas de polittque, rien que la charitd). M. Ataun est
visiteur. Ily a vingt-deux apostoliques, quatre seminaristes.
La province de Naples a 6L6 bien 6prouv6e par- les bombardements. La grande et magnifique maison provinciale qui a 66t
detruite par trois bombardements se reconstruit; on a dejA restaur6 la chapelle qui est plus belle qu'auparavant; it faudra
vingt millions pour refaire le tout. 11 y a actuellement onze
pretres et six coadjuteurs.
B6dnvent a 6th a moiti6 detruit, il n'y a pas eu de victimes.
Ce qui restait, a dtd rdquisitionn6 par les allies. A Lecce, ii y
a quarante-sept apostoliques et vingt-trois 6tudiants. A Naples
(Chiaia), on s'occupe de !agrande maison provinciale des Sceurs,
dont la visitatrice a pu venir & Paris, ces derniers temps. A
Naples (Tolentino), il y a douze seminaristes. Oria a 6t0 occupe
successivement par les Allemands, les Italiens, les Allies; il
est h6pital militaire. A Palerme, sur la demande du cardinal
Lavitrano, qui est maintenant prefet des Religieux, on a acceptd
une paroisse et la charge de directeur spirituel au seminaire
diocesain. Le successeur du cardinal Lavitrano est le cardinal
Ernest Ruffini, autrefois secr6taire de la Congregation des Etudes. En Afrique, plusieurs confreres napolitains sont encore prisonniers; ils exergaient un ministere laborieux, bndi de Dieu;
M, Conte a fait construire une magnifique eglise pour les prisonniers.
La province du Pacifique se ddbat dans des difficultes financieres; elle est pauvre comme la Sainte Famille; elle souffre
galement d'une disette de personnel; olle a perdu son visiteur,
M.Standaert, et les vdndrables MM.. Gldnisson et Ourliac. La
maison de Nunoa a 6t6 vendue pour fournir les ressources necessaires. On a repris les missions. M. Felhoen, qui Atait vice-visiteur
h Lima, est devenu visiteur h Santiago. Les seminaristes du
Pacifique vont Utre envoyds en Colombie. II y a eu une visite
apostolique faite par ilgr I'archeveque de. la Serena, dBidgu6
de la Nonciature.
La province des Philippines a eu le grand malheur de perdre
son visiteur ; dix pr6tres et cinq freres sont morts en mars 1945
en administrant les blesses. Les pertes materielles sont tres
grandes. Plusieurs maisons de soeurs sont completement ddtruites. Trois sceurs ont 6dttudes.
La province de Pologne mdrite le nom de province martyre.
Voici quelques nouvelles ou plut6t bribes de nouvelles. A Bydcoszcz, les pretres ont t6d
.massacrds ou interns ; le supdrieur,
M. Wagner, a 6te tud. A Pabjanice, tous ont etd emprisonn6s,
puis exiles, sauf aeux le supdrieur, M. Szadko, est mort k
Dachau. Les confrbres de Wilno ont, t6d emprisonnds, exilds;
ils sont devenus valets de fermes, un est mort, un est devenu
aveugle. Dans la region du Sud-Est, les missionnaires ont souffert terriblement; bien que leur vie ait dtd en grand danger, its
ont continud a travailler au salut des Ames; leurs vies sent
menacdes par des bandes de brigands. A Cracovie, la maison
centrale Stradom a dt6 conflsqu6e; le visiteur demeure i Kle-
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parz ; 1'*cole apostolique est exilee a Nova-Wies, on est menacd
de perdre Kleparz. A Varsovie, les pertes ont ete graves et douloureuses. En aott 1944, jes Allemands ont fait sauter 1'eglise
Sainte-Croix, ce temple majestueux, tres beau, le premier foyer
des enfants de saint Vincent en Pologne: Varsovie est un cimetiere lugubre. Cinquante pretres et freres ont det emprisonnLs.
Plusieurs sont morts a Dachau. Quelques-uns, comme MM. Szvmbor, Rzymelka, etc., ont ete sauv6s par 1'avance des allies. Huit.
cents pretres polonais ont et6 emprisonnds; neuf lazaristes sent
morts, brflles dans les fours crematoires; vingt confreres ont
OtW tuds par les Allemands.
La province de Portugal a perdu son doyen qui etait aussi
le doyen de la Compagnie, M. Souza-Borba. Ce digne confrere
etait ne en 1854, ce qui lui fait quatre-vingt-onze ans; il l6ait
entr6 en 1875, ce qui fait soixante-dix ans de vocation; il avait
I'estime et la veneration de tous les 'Portugais : on I'appelait le
saint de Lisbonne. Quand j'ai fait la visite du Portugal, Son
Eminence le Patriarche m'a fait un grand l6oge de ce digne
confrere. On dit maintenant que, pour faire du bien, il faut
avoir le dynamisme d'un homme de vingt-cinq ans; M. SouzaBorba, par sa vie, par le bien immense qu'il a fail jusqu'A la fin,
proteste contre ce slogan; ce qu'il faut pour faire du bien. c'est
non pas le dynamisme des biceps et des jarrets, des dents et
des yeux, c'est la science, c'est la saintete, une science non pas
brillante, superficielle, qui touche a tout et n'approfondit rien,
mais une science comme celle de M. Souza-Borba, c'est-a-dire
solide, profonde, scripturaire et theologique; une saintete. non
pas la pretendue saintet6 qui debite des belles phrases, mais la
vraie saintet6 qui est simple et humble. Les rdsultats de cette
science et de cette saintet6 ne s'6talent pas en des statistiques
souvent fausses, quelquefois mensongeres, mais dans des efflets
reels que Dieu seul connait et qui nous seront revel6s par la
statistique du jugement dernier, la seule vraie. Le Portugal a
envoyd des missionnaires et des sceurs en Afrique & LoureneoMarquez ou ils sent au service d'un eveque qui a fait une partie
de ses etudes chez nous et que Pie XII vient de nommer cardinal.
Dans la province de Provence, la maison du visiteur. le
Grand S6minaire de Montpellier, s'est enrichie d'un confrere exprisonnier, M. Louis Meunier, qui a 4et de ia fameuse ordination
de Reims. A Albi, M. Pardes a remplac6 le vdndrable octogenaire,
M. Durand, qui demeure sur place et continue A pracher dans
cette contree oii it est universellement connu, estimd et aime.
Le petit s6minaire d'Ardouane a recu, avec grand plaisir, son
ancien supdrieur. M. Cazet. La maison compte dix professeurs
et cent quatre-vingt eleves. A La Teppe, MM. Couturier et Dolet
continuent leur ministlre trWs penible et tres appr6cie aupres
des nombre•ux hospitalises que le ma. divin immobilise. Ils sont
aides par M. Jeffroy, ex-prisonnier. A Lyon, M. Lebacq vient enfil
d'acqudrir un immeuble oh les missionnaires seront chez eu.,
c'est a la Mont&e de l'Observance, nom significatif, aurait dit le
P. Fiat, lequel, sans doute, aurait souhaite que toutes les Maisons
de la Compagnie soient dans la rue de la Montie-de-l'Observance,
dans I'ascension perpetuelle, par le souci constant de crottre
dans la perfection. M. Lebacq est aide par six missionnaires pleins
de dynamisme. A Marvejors, M. Catteau a remplace M. Bohin.
A Montpellier (Vieille-Intendance), le cher M. Crouzet s'en
est alle dans son eternitA jouir du soleil de justice qui est bien
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plus beau que le soleil du Midi. M. Canitrot, de cette maison,
est aum6nier a BWdarieux et travaille d'arrache-pied a une vie
de saint Vincent qui promet d'etre tres bien. M. Marquaille vit
seul dans sa vieille maison qui n'avait et6 constitute qu au depart
des confreres du Grand Siminaire. A Musinens, M. Houllier est
seul lui aussi, se d6vouant pour les scours inalades de Musinens
et pour les somurs de la region. A Nice, M. Guirard a Wt6 charg6
par Mgr Remond du pelerinage de Notre-Dame de Laghet. A
Prime-Combe, M. Bergeret s'est mis vaillamment a I'ceuvre dans
ce Sud-Est apres avoir bien travaill6 dans le Sud-Ouest. II a eu
le malheur de perdre M. RibiBre, homme sage et de bon conseil.
M. Vial est missionnaire pour le pelerinage. Dix confrfees aident
M. Bergeret A 1'6cole apostolique.
A Toursainte, les scours sent parties et ont 6•t remplacees
par les Peres et les jeunes gens de Timon-David qui assurent
les offices et les chants du pblerinage de Notre-Dame de la
Sainte-Tour, la Tour de l'Immaculde Conception.
A Valfleury, M. Bohin succede A M. Thbveny comme cur6 et
superieur. Enfin, k Vichy, la Petite Trinit, accueille toujours
avec cordialite les missionnaires de toutes les congrdgations qui
viennent proccder A I'dpuration de leur foie, 6puration tres
efficace quant aux resultats et tres bonigne quant au traitement,
soit A Vichy-Etat, soit aux autres 'sources fameuses.
La province de Rome a dt6 dprouv6e par des pertes mat6rielles et des pertes de missionnaires. La maison de Rome a perdu
un excellent confrere, M. Morosini, Agd de 31 ans. Plein de occur,
il venait en aide spirituellement et corporellement a ceux du
maquis qui se cachaient dans les environs de Rome. Des fouilles
operdes dans la maison du Leonien firent ddcouvrir des armes
dans sa chambre. II fut arrWtd le 4 janvier 1944, condamnd a mort
le 15 mars et executd le 3 avril. II mourut saintement. La maison
de campagne de Rome a td. 6prouvee par I'occupation des
Allemands. Actuellement, la maison a repris ses travaux habituels; en 1945, elle a donnd trente missions, M. Mussinetti
s'occupe des Dames de la Charitd qui sont florissantes. L'dcole
apostolique compte quarante-cinq 61lves Le convict n'a que
cinq pretres. La maison de Florence est devenue inhabitable a
cause des bombardements. On a achetd une autre maison. La
maison de Lorette a recu vingt bombes, mais les d6gAts sont
minimes. A Plaisance, deux missionnaires ont 0td tuds : M. Sabatini par une bombe le 13 'mars 1944, M. Braechi par les Allemands le 19 juillet 1944. A Rome, Saint-Sylvestre, on reprend
la publication des revues d'avant-guerre.
La belle maison de Sienne a Wt6 occupde successivement par
les Italiens, les Allemands, les Allies. 1 faudra des millions pour
rdparer les d6gats.
M. le visiteur de la province de Syrie a pu venir en France
et nous amener six jeunes postulants de sa province pour faire le
seminaire A Paris. Cinq sont bacheliers. deux ont fait leur philosophie, deux ont fait un an de thdologie. Leur voyage de Beyrouth
& Marseille a Wtd long et pdnible. La maison de Beyrouth est charg6e d'une cinquantaine de petites cdoles de la montagne. Elle
assure I'auminerie des maisons de smcurs de Beyrouth. Les Filles
de la Charitd de la province ont pros de quatorze mille enfants
dans leurs classes, onze cent cinquante enfants de Marie, cent
quarante-cinq Louises de Maiillac. On a di suspendre les mis-
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sions, faute de personnel. M. Joseph Aoun est mort. La maison
d'Antoura a perdu M. Sarloutte dont les obseques ont etf un
evenement national. 11 teait devenu comme un drapeau entoure
par tous d'un grand respect. II a Wtc remplace par M. Emile Joppin. Le collfge a cinq cents 6lbves, huit confreres, cinq frkres,
vingt-neuf collaborateurs. Les 6lives ont obtenu trente-cinq baccalaur6ats, libanais et francais. II y a quatre cents internes, cent
externes. L'ecole apostolique a perdu MM. Geotfroy et Agnius.
deux sujets de grande valeur. Cette 6cole apostolique avait et6
ouverte A Jerusalem. en 1905. elie fut successivenent a Damas en
1914. i' Furn-el-Chebak en 1928, ii Damas en 1941
elle est
actuellement & Antoura. Ce n'est pas evidemment le reve de
mdler nos'apostoliques aux collgiens. II faudra, le plus t6t possible, les separer et les constituer en maison Lpart. M. le visiteur
est preoccupe de cette question qui est capitale pour l'avenir de
la province et pour le maintien de nos missions au Liban. 11 y va
de l'avenir de la religion. 11 a douze apostoliques : c'est peu, c'est
insuffisant. A Tripoli, M. Azoury reste seul, ce qui supprime les
missions du nord, chose bien regrettable. Que le vdteran des
missions, M. Aoun Jdremie, du haut du ciel. protoge cette oeuvre
si chfre h nos missionnaires depuis plus de cent ans. A Damas.
en mai 1945. a eu Jieu l'expulsion des Francais. Les soeurs de
r'hbpital militaire sont parties. Les soeurs de la lproserie ont
quittd parce qu'elles dtaient exposaes dans leur isolemefit. Les
sceurs de la Misericorde et de 1'tlpital civil sent restees. Le
college compte deux cent cinquante dlBves : ity a sept confrbres,
vingt-neuf collaborateurs. Les confreres ne sont pas inquiedts.
Tout le monde sait que nous ne faisons pas de politique, que
nous nous occupons uniquement d'enseignement et de religioni
dans le loyalisme parfait recommand6 par 1'Eglise et par saint
Vincent. Le supdrieur, M. Laxagueborde, a det mobilisd dans
I'aviation. II veut faire un orphelinat pour fils de -oldats. A
Jerusalem, M. Alouan s'occupe des ceuvres des sceurs de la
Palestine. La maison de soeur Recamier, k JBrusalem, recueille
quatre cents personnes : vieux, vieilles, infirmes, aveugles, sourds,

muets, orphelins, orphelines, paralytiques. C'est tout le personnel

de I'Evangile. A Bethldem, la creche regorge de bdbds, ce qui
fait conjecturer, dit M. Alouan, que la fin du monde n'est pas
proche. A Nazareth, les soeurs ont un hopital. A Caiffa, 1'ecole
compte neuf cents filles, cent garcons. Les enfants obtiennent les
premi6res places dans les examens rejigieux. Alexandrie d6pend
de la province de Syrie. Elle dessert une chapelle tres frequentee.
M. Judge et ses confreres assurent les aum6neries des maisons
d'Alexandrie, du Caire, du Canal. A- Alexandrie, dans les maisons
des soeurs, ity a trois mille deux cent cinquante enfants, sept
cent quarante-cinq enfants de Marie, cent soixante-dix Louises
de Marillac, cent douze Dames de la Charit6. Le Canal est sous
la protection de Notre-Dame du Globe de la Medaille Miraculeuse dont la statue domine 1'entree et que saluent les milliers
de passagers qui naviguent de Port-Said B Port-Tewflk. A
Alexandrie, pendant la guerre, notre confr6re M. Tesfa Selassid
a vecu, ddifiant tout le monde par sa rdgularitd, sa galtt. son
humilit6, sa simplicitd et son zeie. Ilest I'ami personnel du negus.
lequel a prid les autoritds militaires de faciliter son retour a
Addis-Abdba. C'est fait actuellement. Dieu soit lou6 !
La province de Turin s'est montr.e genereuse pour accueilMr les sinistres, les refugids. La maison provinciale a Wtd une
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auberge publique pour les pauvres, les malheureux. Saint Vincent a di regarder cette maison avec complaisance. Le visiteur
a perdu son frbre, mort de fatigues et de sacrifices, en Chine,
apres cinquante ans d'apostolat. Le directeur des sceurs, M. Biamino, un saint venerd de tous, est mort pendant qu'il prechait
une retraite aux sceurs. II a 6tW remplac6 par M. Fernand Tasso.
Cagliari a 0t6 sinistree. A Chieri, les seminaristes et les philosophes ont pu continuer leur formation. M. Garlando se prdoccupe des missions. A Genes, la maison a Rt6 bien endommag6e.
Les missionnaires ont repris leurs ceuvres et, pour cle6brer le
troisibme centenaire des premieres missions des Lazaristes a
Genes, ils ont prechd la mission dans huit paroisses de Genes,
du 7 au 21 septembre 1945. Voilk la meilleure maniere de cl16brer les centenaires. Le sup6rieur, M. Cocchi, a travaill6 & nos
constitutions. On espbre rouvrir le college Brignole-Sale ea
octobre 1946. La maison de Merna a Rtd incendide. Sarzane a
dt6 un refuge des sinistres. La maison des scours de cette ville
a eti bombardoe, incendide ; les missionnaires se sont montres
admirables en allant sauver les malades au milieu des flammes.
Le smmihaire saint Vincent ouh taient les dtudiants a dtd occupd
par les Allemands; ii sert maintenant d'h6pital et il le sera
jusqu'a la fin 1946; les seurs sont infirmieres. Les 6tudiants
sent & Scarnafigi. La maison de Montegrado a BtAbombardee,
saccagee, brtl6e.
La province de Turquie a le grand honneur de poss6der
Son Excellence Mgr Alcide Marina, dbldgud apostolique, successeur de Mgr Roncalli. Les confreres regrettent le depart de ce
dernier, si simple, si bon, qui s'est concilid 1'estime et I'affection
de Lous; les confrires accueillent avec joie 1'arriv6e du premier
qui etait auparavant en Iran. A Istanbul, M. Levecque a cdelbrA
ses vingt-cinq ans de Saint-Benoit. M. Proy est mort, le 11 dBcembre 1944, ses fundrailles ont dtW honordes par la presence
du Nonce ; M. Michel Gustave est mort le 2 novembre 1944, apres
cinquante-trois ans de residence dans la province. Le college
compte quatre cent quinze 6leves de six religions et de vingt
nationalitds. A Cavafla, M. Lordon a dte agent consulaire pendant
toute la guerre. A Thessaloniki, une bombe a tud M. Saliba, le
1" novembre 1940, et a endommagd l'dglise et la crypte. La
maison a Wt6 occupee le 8 avril 1941 ; mais l'occupation n'a dur6
que quelques semaines, grAce au consulat de France. Le 22 juin
1944, 1'dglise et le presbytere ont dtd incendids. La toiture s'est
effondree, le clocher a pris feu, le tabernacle est restd intact.
L'h6pital des scours, la moitid de la residence des scours ont det
la proie des flammes, A ]a suite des bombes incendiaires. La
maison de Zeitenlik a ete occupe ; portes et fenetres ont et6
enlevees; les chambres ressemblent I des ecuries. Pas de
nouvelles de Santorin. En Roumanie, A Bucarest, M. Schorung
a attrap6 le typhus exanthdmatique, en secourant les habitants
de la Moldavie, en leur procurant des vivres. Notre confrere va
bien actuellement. Les seeurs de Galatz sont retirees A Bucarest.
Nos confreres polonais ont souffert beaucoup en Bukovine par
suite d'une dpidemie qui a fait beaucoup de morts.
La province de Yougoslavie a beaucoup souffert de la guerre.
L'eglise de la maison provinciale a Ljubljana a d6tdetruite en
juin 1945. Les confreres et frbres se sont enfuis ot ils ont pu.
Plusieurs ont etd tu6s. Beaucoup ont Wtd incarceres. A Belgrade,
malgre les combats qui ont eu lieu, meme dans les maisons des
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missionnaires ct des sceurs, tous sout sains et saufs. A Jastrebarsko, une bombe a detruit la maison des steurs et tue deux
confreres. La devotion aux cceurs de Jesus et de Marie s'est
beaucoup developpie. La petite Congr6gation de la MNdaille Miraculeuse est bien prospere; elie vient d'etre approuve par
Rome. Elle rend de grands services aux sceurs. Plusieurs confreres
yougoslaves veulent aller en Chine. Nous les attendons h la Maison-mere.
Je termine cette trop longue circulaire en vous invitant a
rendre notre congrigation aussi semblable que possible a l'Eglise,
une, sainte, catholique et aposlolique.
Notre Congregation est , une , par l'obeissance & son clhf.
le Vicaire general actuellement, le Supdrieur gendral bientut. A
notre Chef, nous devons obedientiam et reverentiam. Obeissance
en acceptant les placements qu'il juge A propos de nous fixer;
et h cette occasion je dois remercier MM. les Sup6rieurs que
j'ai 6teoblige de changer pour me conformer aux prescriptions
du Codex ; tous ont donn6 a la Compagnie 1'exemple d'une obeissance prompte, entibre, affectueuse. Ce sera un des meilleurs
souvenirs de mon "Vicariat. A l'obeissance, il faut joindre. le
respect, reverentiam. Alors qu'autour de nous, on juge, on critique, sans aucun respect, les chefs soit religieux, comme le Pape.
les Cardinaux, les Ev•ques. etc., soit civils, nous, fils de saint
Vincent, nous devons donner l'exemple d'un grand respect: nous
devons defendre et respecter le Souverain Pontife, les Cardinaux,
les Evyques; tous ceux qui d6tiennent une parcelle de l'autorit#
de Dieu. Qui vos audit, me audit ; qui vos spernit, me sperniit.
Respectons nos sup6rieurs locaux, nos provinciaux, et promettons-nous d'obeir filialerent A celui que I'Assemblee gdn6rale
Blira comme Superieur de la Congregation. En agissant ainsi,
nous affermirons I'unit6 de la Compagnie, Unam.
La Congregation dolt ctre ,csainte n, comme I'Eglise dont
eile est un membre. Nous faisons partie du corps mystique de
Jdsus-Christ. Soyons saints. Soyons de plus en plus en plus
saints : c Qui ju.tus est, justificetur adhuc. qui sanctus est,
sanctificetur adhuc. o Soyons exacts a nous lever A I'heure fixee,
4 heures solaires, 5 heures 1igales en France. Soyons exacts a
faire l'oraison, tous les jours en commun, minme pendant les
vacances. Soyons fideles aux conferences, repetitions d'oraison,
brdviaire en commun. Voila la meilleure maniere de preparer la
prochaine Assembl6e gen6rale ej de mdriter un Superieur g6neral
selon nos constitutions, c'est-h-dire : 1* Ab omni affectu inordinato immunis ; 2* In suis orationibus et actionibus mazime
unitus cum J. . ; 3* humilitate et caritate praeditus ; 4* sciens
conjungere rectitudinem et severitatem cum mansuetudine et
benignitate; 5* animi vigilantia, robore et firmitate pollens;
6' intellectu defaecato, judicio solido, scientia non mediocri sed
majori prudentia atque discretione dctatus ; 7* Rerum congregationis notitiam et experientiam sufficientem habens ; 8* corpus
sanum et bene compositum, etc... Piaise A Dieu que toute la
Compagnie, tte et membres, soit salte, parfaite, autant que la
faiblesse humaine le permet. Sanctam.
La Congregation doit Atre ( catholique , comme l'Eglise:
Sa SaintetE, le Souverain Pontife vient d'illustrer cette vdrit6
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par la nomination de cardinaux de tous les pays. De m6me notre
Congregation n'esL pas seulement francaise, ou espagnole, ou
italienne, ou anglaise, ou alemanide, ou polonaise, etc... Elle est
et doit etre catholique ; elle compte trente-six provinces qui
appartiennent A vingt-sept nations. Son Supdrieur gendral peut
etre choisi d'apres les prescriptions du Saint-Siege (9 septembre 1704, Clement XI) et d'apr6s les decrets de nos assembldes
(487)
U
cujusvis nationis et patriae , de mnme les assistants
de la compagnie, " ex variis provinciis n (Constit. IX, par. 2).
C'est pour obeir a celte prescription que l'Assemblde.gdenrale do
1933 avait nommd au Conseil un confrere americain, un hollandais, un italien, deux frangais. Actuellement. I'Am6rique n'est
plus reprdsentee. Pour remidier A cette absence, en conformitC
avec le par. IV du chapitre IV de nos Constitutions. le Grand
Conseil a fait choix de M. William Slattery. Visiteur des EtatsUnis, comme Consulteur jusqu'a la prochaine Assembl6e. Par la
grace de Dieu, la Congregation est composee de patriotes qui
aiment tous leur patrie comnme il convient. mais qui ne tombent
pas dans le vice du nationalisme, reprouvd par les Souverains
Pontifes, et contraire a la catholicit6.
Enfin. notre compagnie doit ttre apostolique, penetree d'un
grand esprit missionnaire. disposde A tous les sacrifices pour que
le nom de Dieu soit preche aux infidbles et aux fidbles, aux
h6retiques, aux schismatiques, aux juifs, aux musulmans, aux
bouddhistes, aux confucianistes, a tous les hommes. ( Praedicate
Evangelium omni creaturae ,. Le Saint-Siege fait appel A notre
petite Compagnie pour ies Missions, particuliirement pour les
Missions en Orient, en Extreme-Orient. en Afrique. Notre jeunesse, par la grace de Dieu, est remplie d'un grand esprit apostolique, d'un vigoureux dynamisme. Nos anciens prisonniers nous
donnent des exemples admirables. Dieu soit bdni. Je crois que
nous pouvons envisager l'avenir de la petite Compagnie avec
confiance. Apostolicam.
Mais sans la grace de Dieu, nous ne pouvons rien; avec la
grace de Dieu, nous pouvons tout. Je vous invite done, Messieurs et mes tres chers frires, A prier en vue de 1'Assemblie
gendrale prochaine, de ses travaux. dont les principaux sont
I'dlection d'un Supdrieur gendral et de quatre assistants et 1'l6aboration des Constitutions mises en harmonie avec le Codex.
Quand nous c6lbrons la messe, quand nous disons le brieviaire,
le chapelet, ayons une intention particulibre dans ce but. Ici,
a la Maison-mere, a I'exemple de ce qui s'est fait avant I'Assemblde de 1919, nous rBcitons tous les soirs le chapelet en commun.
Les Constitutions prevoient que les Visiteurs et les Supdrieurs
peuvent prescrire 6galement quelques prieres dans ce but.
Et maintenant, A l'encontre de ce qui se passe autour de
nous, dans le monde de ceux qui n'ont pas la foi, soyons, non pas
des dccouragds, des m6contents, des ddsabusgs, des desax6s, mais
des rdsistants A 1'esprit du monde, des vaillants, des confiants en
la Providence; allons puiser nos inspirations dans les Actes du
Saint-Siege, dans I'Ecriture Sainte, dans la Patrologie, dans
la Thdologie, dans la vie el tes oeuvres de saint Vincent. Voila le
dont
pain de vie et d'intelligence, a panis vitae et intellectus d
il faut nourrir notre Ame. Le reste est nourriture creuse, pain
de mort et d'ignorance.
Pardonnez-moi de vous avoir parld si longuement. J'ai pour
excuse mon affection pour vous, affection qui croit avec l'Age,
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et qui ne demande qu'& se sacrifler entierement pour vous. Ego
libentissime impendam et superimpendar ipse pro animabus vestris (2 Cor. xui, 15). Mon unique ddsir est de vivre et de mourir
pour vous, pour la chore petite Compagnie. Dans ces sentiments, je demeure dans les coeurs de Jesus et Marie ImmaculIe
votre tout devoud serviteur.
EDOUARD ROBERT, i.p.d.l.m.,
Vicaire gednral.
LETTRE-CIRCULAIRE
DE M. EDOUARD ROBERT,
VICAIRE GENERAL DE LA CONGREGATION DE IA

MISSION

Paris, le 2 juillet 1946.
Messieurs et mes chers freres,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais I
Je viens d'accomplir un petit pelerinage & Rome en compagnie de M. Fugazza, premier assistant. Nous avons prid saint
Pierre et saint Paul de maintenir la Compagnie dans la foi aux
enseignements de l'Eglise et de developper, en tous les missionnaires, l'attachement au Saint-Siege. En bons chrdtiens, nous
avons fait la visite des sept basiliques et comme nous nous sommes trouvis i Rome pendant la Semaine Sainte nous avons eu
la grande joie d'assister aux offices pontificaux, soit ' la chapelle Sixtine, soit dans les basiliques de Saint-Pierre, de SaintJean de Latran, de Sainte-Croix de JBrusalem. de Sainte-Marie
Majeure, etc.. Votre souvenir nous a accompagnds partout et
nous avons beaucoup pri6 pour la Congregation de la Mission.
pour ses visiteurs, ses sup6rieurs, ses confreres, ses clercs dtudiants et sdminaristes, ses freres coadjuteurs, ses apostoliques
et toutes les euvres dont Ia Congr6gation est chargee dans le
monde entier, pour la future Assemblee g6ndrale et ses travaux,
en particulier pour l'election d'un nouveau Gendral, et pour la
mise en harmonie de nos Constitutions avec le Codex.
Le 10 avril, nous avons eu le grand honneur et bonheur
d'etre regus en audience priv6e par Sa Saintet6 le Pape Pie XII.
glorieusement r6gnant. Le Souverain Pontife va trbs bien, semble-t-il ; ii a etd on ne peut plus aimable et bienveillant pour
nous. Nous avons parld des Missions, des Sdminaires, de I'Assemblde gen6rale. Le Souverain Pontife a bdni tous les missionnaires avec un ceur tout paternel.
Nous sommes all6s voir les pr6fets et secrdtaires des diffBrentes Congregations romaines : le cardinal Marchetti, secretaire
du Saint-Office, vicaire de Sa Saintetd, qui a c~l6brd pendant
notre sejour le cinquantieme anniversaire de son sacerdoce. Son
Eminence est content des missionnaires et des steurs ; il desire
que la Congr6gation drige a Rome une 4glise en l'honneur do
saint Vincent : nous traiterons cette question i la prochaine
Assembl6e g6n6rale.
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La Congregation des Religieux a pour pr6fet S. E. le cardinal Lavitrano, pour secretaire Mgr Paselto, pour sous-secretaire
le R. P. Laraona. Nous avons parld de la Congrigation de la Mission, de 1'Assemble gdndrale, de nos Constitutions. Peu de temps
apres moh retour a Paris, j'ai recu la decision suivante par rap-

port & nos voeux :

Ex Secretaria S.C. de Religiosis.
Romae, die 13 maii 1946.
Vota Congregationis Missionis non sunt publica sed privata.
Ipsa non necessario normis Codicis pro publicis datis reguntur
sed ex Constitutionibus ordinantur. Constitutiones Codici ac hodiernae S. Congregationis praxi accomodentur atque S. Congregationi subjiciantur. Quae ad hanc revisionem et praesentationem
Constitutionum pertinent in proximn Capitulo generalt definiantur et decisiones S. Congregationi statim communicentur. Relate
ad vota, inter alia, votis semi-publicis Congregationis Missionis
praescriptum canonis 574 applicandum erit.
Fr. L.-E. PASETTO, seer.
Ez Secretaria S. C. de Religiosis.
Romae die 13 maii 1946.
Ne clerici in sacris qui congregationem Missionis
relinquere
volunt, contra praescriptum juris (C. iii, § *1) vagi deveniant,
privilegia, vi quorum Moderator supremus ejusdem Congregationis vota in Congregatione emissa dispensare potest, ita ad normam et rationem (CC. 641 et 20) et juxta praxim huic S. Congregationis intelligenda et limitanda sunt ut nonnisi postquam
praedicti clerici episcopum benevolum invenirent, qui propriae
dioecesi ipsos incardinet, effectum habeant. Si prius clerici Congregationem relinquant suspensi manent.
Fr. L.-E. PASETro, seer.
A la Congr6gation des Religieux, nous avons parl6 beaucoup des Filles de la Charitd, de leur d6pendance par rapport
au Supdrieur gendral, des visites canoniques de leurs maisons,
etc...
J'ai fait un rapport, A peu pros dans le meme sens que
celui du P6re Fiat (1882). J'ai montrd comment, d6s le d6but,
la Compagnie des Filles de la Charit6 avait dt6 sous la direction du Supdrieur gdn6ral des Lazaristes, que cette situation
avait 6td approuvde par les Souverains Pontifes, par les Congr6gations romaines, par les Monita ad Confessarios ; qu'elle
avait etd bdnie par Dieu puisque la Compagnie des Filles de
la Charitd : 1° avait dtd favorisde des apparitions de NotreDame de la Mddaille miraculeuse, du Scapulaire de la Passion,
etc. ; 2* s'dtait multiplide considdrablement ; 3° s'dtait montrde
toujours fidele au Pape, d6voude au prochain, particulirement
dans les temps de guerre. J'ai supplid, au nom de saint Vincent
et de sainte Louise de Marillac,.qu'on declarkt, comme Ldon XIII.
qu'il n'y avait rien a changer & cette situation. Nous attendons
les decisions de la Sacrde Congregation des Religieux, auxpuelles
nous nous soumettrons humblement et respectueusement. En attendant, je prie les Directeurs des Sceurs et tous les missionnaires qui sont appliques au ministere des Filles de la' Charitd
de remplir leurs offices : i* fidblement, faisant exactement les
visites canoniques tous les cinq ans, les confessions extraordi-
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naires tous les trois mois, veillant a ce que toutes fassent la retraite tous les ans ; 2* surnaturellement, quant.
l'intention,
quant aux paroles, quant aux <euvres, pour que le nom de Dieu
soit sanctifiU, pour que son regne arrive, pour que sa volont,
soil faite ; 3" dans I'esprit de saint Vincent, leur donnant dans
vos conf6rences, dans vos exhortations, la doctrine de notre saint
fondateur qui est aussi le leur.
Je suis all6 a la Propagande saluer le cardinal FumasoniBiondi, prefet, et Mgr Costantini, secretaire. On a parle des missions de Chine, des difficult6s qu'elles rencontrent actuellement
soit par suite des dvdnements politiques, soit par manque de personnel, soit A cause de la fatigue, des maladies des missionnaires.
II faut envoyer du monde, des jeunes, des vaillants. On nous desire au Japon. Dans toutes nos missions d'Asie, d'Afrique et
d'ailleurs, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. II v a des millions de paiens qui attendent encore apres
vingt sicles qu'on leur annonce l'Evangile, la bonne nouvelle.
A tous nos jeunes, je dis comme Zacharie disait .saint JeanBaptiste :
Tu seras appele prophete du Tres Haut,
car tu marcheras devant la face du Seigneur,
Pour prdparer ses voies,
Pour donner d son peuple la connaissance du salut,
avec la rdmission des pdchds,
Grdce d la misericorde du cewu de notre Dieu,
Afin d'dclairer ceux qui sont assis
Dans les tdnabres et L'ombre de la mort.
De retour k Paris, j'ai reQu la lettre suivante de S. E. le cardinal Fumasoni Biondi :
S. C. de Propaganda Fide
Roma 23 Maggio 1946.
Reverendissimo Signore,
In seguito alle demissioni di Mons. Montaigne, accettate dal
Santo Padre nell' udienza dell' 11 aprile u. se. come le fu a suo
tempo communicato, lo stesso Pontefice, nell' udienza del 10 corr.
mesi si e benignamente degnato di nominare l'Emo Tien, arcivescovo Metropolita di Pechino. Per consequenza l'archidiocesi
passa della Congregazione della Missione al clero seculare Cinese.
.Mons. Delegato apostolico in Cina ha riferito a Propaganda
della generosa e lodevole disposizione dei sacerdoti Lazzarnsti di
Pechino di rimanere a lavorare alle dipendenze del nuovo Ordinario e son sicuro che anche cotesta curia Generalizia sia dello
stesso parere, cosi che i Figli di S. Vincenzo, gia tanto bcnemeriti della religione cattolica in quella provincia, continueranno il
loro lavoro ii attivi e prudenti operai della mistica vigna del Signore, specialmente in alcune opere affidate ad essi, come la direzione del Seminario Regionale di Chala l'officiatura della chiesa
di S. Michele e in ogni altra attivitd presa di comune accordo con
l'Em. Tien.
Propaganda e veramente contenta di questa fraterna collaborazione e invoca di gran cuore la fecondatrice benedizione del
Cielo sui Missionari, che sebbene provenienti da varie Nazioni
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otno pero intenti e uniti nel comune lavoro della salvezza delle
•imme.
Frattanto con sensi di distinto ossequia sui confermo.
della S. V. Rev. ma
devotissimo nel Signore
P. Card. Fumasoni-Biondi, Pr-f.
t Celso Costantini,
Segret.
J'ai rdpondu que nous 6tions les servileurs tres petits et
tres obeissants du Saint Siege ; nous avons toujours suivi et
nous suivrons toujours les directives du Pape comme out fait
saint Vincent et ses successeurs les Superieurs gBneraux, et nous
nous efforcerons tous et toujours d'etre par rapport au Souverain Pontife comme le serviteur du centurion : Fac hoc et facit;
veni hue et venit ; vade illuc et vadit.
Monsieur le Visiteur de la Chine du Nord est chargd de traiter, par rapport aux personnes et aux biens, les questions qui se
posent h l'occasion de ce changement.
La Congrigation des Rites a trait6 la question importante
des miracles de la bienheureuse Catherine Laboure. Les miracles ont etd approuvis dans la Congr6gation g6ndrale du 9 avril,
tenue en pr6sence de Sa Saintet6. Grande festa, a dit le Pape I
M. Scognamillo, notre z616 postulateur. M. Misermont doit avoir
dans le ciel un surerolt de gloire accidentelle ; il a tant travaill6 pour cette cause. Remercions Dieu, le Saint-Pere, les offi,ciers de la Congregation des Rites, le postulateur M. Scognamillo
et profitons de cet dvdnement pour d6velopper la devotion a la
MBdaille miraculeuse et les associations d'Enfants de Marie.
Le 26 mai a eu lieu l'audience solennelle pendant laquelle
a dtd lu le decret suivant :
DECRETUM. - Canonizationis Beatae Catharinae Laboure e
Societate Puellarum Caritatis S. Vincentii a Paulo.
Super dubio : An et de quibus miraculis, post indultam eidem Beatae ab Apostolica Sede venerationem, constet in casu et
ad effectum de quo agitur.
Acta nos docent Beatam Catharinam Labourd, novennem adhue puellam, matre viz demortua, ad beatae Virginis simulacrum
accurrisse, seque Eidem uti filiam maternae Eius curae commendasse. Puellae fiducia quantum tantae Matri placuerit, evidentissime constat ex gratiarum abundantia, quibus Ipsa Servam Dei ditavit. Etenim ei ut puellarum a Caritate S. Vincentii
a Paulo Societati se adiungere posset, pluribus remotis impedimentis, viam complanavit ; ut in christiana ac religiosa perfectione ingentes progressiones faceret, efficacissime adiuvit ; denique singulare donum ei largita est ut effussimae suae misericordiae in totum humanum genus instrumentum fieret, miris apparitionibus earn, adhuc tirunculam, honestando.
Qu6d munus fidelissime B. Catharina exsecuta est. Sacrum
enim numisma, in apparitionibus sibi a Beata Virgine ostensum
ad plura decies centena milia cudere ac diribere per alios curavit, altum insimul de supernaturali numismatis revelatione accepta silentium per ultra sex supra quadraginta annos heroice
servans.
Humillimam Deus Famulam suAm caelesti gloria regaliter
rependit, ut evidenter ostenditur cum ex sollemnis beatificatio-
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nis honoribus die 28 Maii a 1933 ei ab Ecclesia collatis, turn ex
aliis miraculis post beatificationem a Deo patratis, de quorum
duobus in hoc decreto agitur, quae ad eius Canonizationem viam
sternunt.
I. Prior quae ab Actoribus effertur mira sanatio losephinam
Goudret respicit. Muiier haec adeo gravi asystolia cum renali insufficientia fuit attacta, ut ad extremum vitae limen fuerit adducta, ideoque extrema Sacramenta ei fuerent ccllata. B. Catharinae intercessione implorata, a die. 15 ad 20 lunii mensis, anno
1933 infirma ad bonan transiit valetudinem, cum plena cordis
sufficientia.
Miraculum agnoscunt duo curantes medici, cum quibus quatuor periti, ex officio a Sacra hac Congregatione adlecti, plene
concordant.
II. Altera sanatiine Soror Irenes Pascal, e Societate Puellarum a Caritate S. Vincentii a Paulo, fauste fruita est. Soror haec
ob graves adhaerentias quadruplici chirurgicae laparatomicae actioni subiecta fuit, at incassum ; imnmo post unamquamque huiusmodi operationem in peiori condicione versabatur, adeo ut curantes medici atque chirurgi nullam servandae vitae spem superesse absque haesitatione edixerint, mortemque fere imminentem praesagiverint. Die 21 Maii a. 1937, sexto novendialium precum, infirma, nocte incumbente, placido corripitur somno. Sequenli mane se perfecte sanatam sentit, solidtm cibum sumit,
nullum praegressi morbi vestigium a medico invenitur, atque
exinde Irenes in recuperata valetudine omnino perseverat. Mira-'
culum contigisse non modo periti a Sacra hac Congregatione
electi, sed etiam curantes medici, ceterique testes agnoscunt.
Super prima ex his duabus miris sanationibus Apostolica
auctoritae constructus est processus in Curia S. Claudii, super altera vero in Curiis Monoecen, ac Parisien, pro quorum legali ri
die 17 Aprilis a. 1940 editum est decretum.
Servato iuris ordine, super his sanationibus prius in Antepraeparatorio Sacrae Congregationis coetu, coram R.mo Cardinaii
Alexandro Verde, Causae Ponente, die 18 lulii a. 1944 disceptatum est, die vero 26 lunii elapso anno in Praeparatorio, coram
ceteris huic Sacrae Congregationi addictis Cardinalibus, demum
die 9 Aprilis hoc anno, in Generali coram Ss.mo D. N. Pio Papa XII ; in quo idem Cardinalis Ponens seu Relator dubium posuit : An et de quibus miraculis, post indultam eidem Beatae ab
Apostolica Sede venerationem, constet in casu et ad effectum de
quo agitur. R.mi Cardinales, Officiates Praelati Patresque Consultores suum quisque protulit suffragium. Beatissimus vero Pater, a Sua ferenda sententia ad hunc distulit diem, ut maiori luce
ingeminatis precibus a Deo Sua mens illustraretur.
Statuit itaque decretum hac Dominica, post Pascha quinta,
S. Philippi Nerii Romae Apostoli festo, promulgari.
Quapropter advocatis ad Se R.mis Cardinalibus Causae Ponente atque infrascripto S. R. 7. Praefecto, nec non R. P. Salvatore Natucci, Fidei generali Promotore ac me Secretario, sacro-'
Jancto Eucharistico sacrificio religiose litato, edixit : Constare
de instantanea perfectaque sanatione cum Iosephinae Goudret a
gravissima insufficientia cardiaca (asystolia) cum insufficientia
renali, tur Sororis Irenis Pascal a gravissima syndrome adhaerentiali.
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta S. R. C. referri mandavit.

Datum Romae, die 26 Maii, Dominica V post Pascha.
[Anno 1946.1
L. S.
t CAROLUS Card. SALOTrr, Episcopus, Praenestinus, S. R. C.
Praefectus.
Alfonsus Carinci, Archiepiscopus Seleucien, S. R. C. Secretarius.
Nous sommes allts A la Congregation des Seminaires et Universit4s. Elle est dirigde par Son Eminence le cardinal Pizzardo,
qui est aussi & la tWte de l'Action catholique. Nous avons parie
surtout de nos grands saminaires, des dtudes qu'il faut faire, de
la discipline qu il faut y observer. Rome est le module de la Sagesse. En presence de cette ebullition, de cette fermentation qui
agite clerge et seminaires, elle fait d'abord comme Jacob : rem
tacitus considerabat. Elle regarde; elle observe, elle medite, elle
rdflechit. Elle ne boude pas tout ce qui est nouveau. Elle ne rejette pas tout ce qui est ancien. Elle est comme le scribe de
1'Evangile : profert de thesauro sue nova et vetera. Que devonsnous faire, nous pretres de la Mission ? 1* Nous devons suivre
les directives qui sont donn6es dans chaque diocese par rOrdinaire du lieu. C'est lui qui est le premier Supdrieur du Grand
s6minaire. Nous devons done, tout en gardant I'esprit de saint
Vincent, executer ce qu'il ordonne ; 2* quand ie Saint-Siege parlera, quand la Congregation des seminaires nous donnera des r&gles, nous les suivrons exactement. En attendant, gardons fidelement ce que le Codex juris Canonici a rigld concernant les Seminaires : Donec mutentur, les titres XXI et XXII, les canons 1352
& 1383 font loi pour nous. Pour ce qui est de l'Action catholique,
des mouvements spdcialisds, encourageons-les le plus possible, aidons-les. Si saint Vincent revenait sur la terre, ii aimerait la
J.O.C., la J.A.C., etc., lui qui a lanc6 les laiques, hommes et femmes, dans I'apostolat, sous la hierarchie catholique.. On peut le
considdrer comme un des ancetres et des patrons de l'Action catholique : Due in altum. Allons done en haute mer, sans crainte.
In verbo Domini, in verbo Papae, jetons nos filets soit pour les
Seminaires, soit pour les 6tudes, solt pour la discipline, soit pour
la Liturgie, soil pour I'Action catholique, selon les directives du
Pape ,et de ses representants.
La Congregation Orientale a pour prefet Sa Saintetd, pour
secretaire S. E. le cardinal Tisserant, pour sous-secretaire Mgr
Arata. Nous avons parld de nos missions dans tout I'Orient. Dans
I'Iran, nous avions autrefois A Rdzaieh un grand et un petit sdminaires pour le clerge indigene. Cette <euvre marchait bien.
J'ignore ce ou'elle est devenue. Le cardinal m'a par16 surtout du
college de Tdhdran. Ce college va bien. Le cardinal voudrait un
plus grand nombre de confreres. II m'a dit de faire appel, soit
aux confreres frangais, soit aux confreres amdricains. J'invite
done ceux de mes confreres qui ddsirent aller travailler en ces
pays orientaux a me donner leur nom. Dans la Syrie et le Liban,
nous avons des colleges et des missions. Le cardinal s'intdresse
A ces deux ceuvres. Les colleges d'Antoura et de Damas sont florissants ; les missions dans la Montagne ont dt6 un peu abandonn4es par manque de personel. Jespere que 1'ecole apostolique fournira abondamment des sujets aptes a cette oeuvre. Le
Cardinal m'a parld dgalement de 1'Egypte, de I'Abyssinie. Notre
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confrere, M. St6phy Sidarouss va s'occuper de la formation du
clergd indigene. J'ai dit au cardinal que nous dtions prets A reprendre nos missions d'Abyssinie dans la mesure oi le Cardinal
le voudra et selon les directives qu'il nous donnera. J'espere que
lorsque le signal sera donne, des volontaires se ?1veront. La province de Turquie est dgalement du ressort de l'Orientale, avec nos
maisons de Grbce. La encore se fail entendre un cri d'alarme ;
nos ceuvres, college de Saint-Benoit, aum6neries des seurs, ont
besoin de renfort. J'envoie un S.O.S. a tous nos confreres. Dans
tout l'Orient, il y a une poussee de peuples comme il s'en est
manifest6 plusieurs fois dans l'histoire du monde. II ne faut se
troubler de rien. L'Eglise, comme la croix, demeure toujours
debout, dum rolvitur orbis. 1 faut se faire tout a tous pour les
gagner tous a Jdsus-Christ : notre apostolat en cet Orient, berceau de notre foi, doit s'adapter k celui de Jesus-Christ : il faut
6vangdliser le pauvre peuple et par consequent savoir sa langue ;
il faut former des ap6tres, des pretres. Le Saint-Siege ici encore
fait appel aux enfants de saint Vincent. Je itve done l'dtendard
et j'invite les confreres de bonne volonte A donner leur nom pour
aller missionner sous le beau ciel d'Orient. II y a place pour toutes les bonnes volontds : s6minaires. coll6ges, missions, direction
des ceuvres des Filles de la Charit6. Messis multa.
L'Orient ne doit pas nous faire oublier 1'Afrique avec nos
belles missions d'Algdrie, de Tunisie, du Congo, de Madagascar,
pour lesquelles la Propagande rdclame du monde, ni 1'Am6rique,
en particulier celle du Sud, oii le cardinal Pizzardo nous invite
a envoyer des sujets pour les Grands sdminaires.
J'ajouterai qu' lia Secr6tairerie d'Etat, S. Excellence Mgr
Tardini nous demande d'envoyer des missionnaires portugais on
brbsiliens au nouveau cardinal de Lourengo Marquez. Je transmets cette demande aux deux Visiteurs du Portugal et du Br4sil.
Je suis sir qu'ils feront ce qu'ils pourront pour ddfdrer aux
demandes de celui qui est charge des affaires extraordinaires de
l'Eglise. Mgr Montini a daignd m'envoyer la lettre suivante en remerciement de la petit offrande que j'avais remise au Pape pendant mon audience, au nom de la famille de saint Vincent.
Segreteria di Stato di Sua Santita
N O 123527
Del Vaticano, li 19 avril 1946.
Mon Rv6drend Pgre,
Le Souverain Pontife me confie le soin de vous exprimer ses
remerciements paternels pour la genereuse offrande que vous Lui
ave: remise pour le Denier de Saint-Pierre, lors de votre passage
d Rome. de la part de la Congregation de la Mission.
Sa Saintetd n'est pas surprise de voir se continuer les traditions de gdndrosite des fils de saint Vincent de Paul, en ddpit des
difficiles circonstances prdsentes, et Elle est tres touchde de cette
nouvelle marque de leur attachement au Saint Siege.
Avec l'expression de Sa vive reconnaissance, Sa Saintetd me
charge de vous transmettre, ainsi qu'd tous vos religieux, en gage
d'abondantes grdces d'En-llaut, la Bdendiction Apostolique.
Veuillez agrder, Mon Reverend Pare, I'assurance de mon religieux divouement en Notre-Seigneur.
J.-B. MorTINI, Subst.
Le T. R. Pere Edouard Robert,
Vicaire General des Lazaristes,
95, rue de S&vres, Paris.
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Je ne parle pas de l'accueil que m'ont fait missionnaires ot
swurs A Rome, a Naples, A Sienne et ailleurs, j'en suis confus et
les remercie de tout coeur.
Je suis heureux de vous annoncer que la Maison Internationale de Rome a rouvert ses portes et qu'elle attend, des octobre 1946, les jeunes pritres que MM. les Visiteurs voudront lui
envoyer.
Tel est, Messieurs et mes chers freres, le resume de moa
voyage & Rome. De retour & Paris, j'ai communique tout ce qui
precede aux membres de mon conseil. Nous avons prid Dieu,
nous avons ddlib&r6.
D'une part, il est desirable que l'Assemblee ge tienne le plus
tut possible. II n'est pas bon de rester dans le provisoire : le Vicaire general n'a pas assez d'autorit6 pour obvier aux difficultes,
pour solutionner les affaires graves.
D'autre pa.t, il y a des provinces qui ne peuvent tenir leurs
assemblees pour les raisons que vous devinez, d'autres qui ne
peuvent venir, soit A cause des difficultes politiques, soit A cause
des passeports, soit a cause du petit nombre de bateaux, soit &
c,-use de la chertd actuelle des voyages que leur pauvretd ne leur
permet pas d'entreprendre.
Dans ces conditions, notre Assembl6e gendrale risque de ne
reunir que la moitid ou les deux-tiers des provinces au maximum. Est-il sage de convoquer une assemblee en pareille circonstance ? Les provinces sacrifides pourraient se plaindre, a
juste titre, d'avoir etd privies d'un droit important : d'autre part
elles esp4rent pouvoir venir dans le cours de 1947. On pense que
la paix fera tomber les barribres qui empechent la tenue des
Assemblees provinciales, diminuera les difficultds des passeports,
augmentera le nombre des transports (bateaux et avions), abaissera le prix des voyages. Tout bien considere, le conseil de la
Congregation est tombd d'accord qu'il fallait convoquer I'Assemblee gendrale pour le 2 juillet 1947.
Aussi, en vertu du pouvoir qui m'est donne par les Grandes
Constitutions et par les Selectae, je convoque I'Assemblde g6ndrale pour le 2 juillet '1947, a seize heures, a la Maison-Mere, ,
Paris, ou se trouve le corps de saint Vincent, ou se sent tenues
toutes les assemblies pr6cedentes, - in domo sancti Lazari quae
caput est Ccngregationis Missionis (legon VI, officii Sancti Vincentii).
Ubi corpus, illic congregabuntur et aquilae. De meme que
les vautours se precipitent avec rapidite a I'endroit ou se trouve
un cadavre, ainsi les 6lus se rassembleront en un clin d'ceil autour du Fils de 1'homme. Tel est, semble-t-il, le sens littdral de
ce verset ; appliquons-le dans un sens non litteral au corps de
saint Vincent et disons : oh se trouve le corps de leur pere les
missionnaires, aidles du Christ, se rduniront non pas pour ddvorer ce corps, mais pour se p6nitrer de I'esprit de leur fondateur et dans la paix du Seigneur, comme en un nouveau Cdnacle, ils eliront leur chef, successeur de saint Vincent, et ils
travailleront, avec la grAce du Saint-Esprit, A mettre nos constitutions en harmonie avec le Codex. La guerre a retardd la
redaction provisoire de ce travail et son envoi a toutes les provinces.
Si quelques provinces reconnaissaient, de l'avis des consulteurs provinciaux et des supdrieurs de la province, que celle-ci
ne peut pas venir A I'Assemblde, en tout ou en partie, le Visiteur voudra bien m'ecrire avant I'AssembTee.
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Je profite de 'occasion pour vous rappeler que cette annde
'1946 est le centenaire du Scapulaire de la Passion. 'est le 26
juillet 1846 que sceur Apolline Andriveau fut favoris6e de la
manifestation de ce scapulaire. Le P. Etienne et le P. Fiat ent
beaucoup encouragd cette devotion qui a Wtd approuvde par le
Pape Pie IX. Le P. Etienne avait recommand6 d 'riger partout
une chapelle en I'honneur de la Passion et de mdditer tous les
vendredis, sur les souffrances de Notre-Seigneur. C'est une devotion (1) toute d'actualitd. Le monde a souffert et souffre encore
une grande passion. Qui l'aidera t supporter cette dpreuve ?
C'est la Passion de Jesus-Christ qui a sauv6 le monde ; c'est
le souvenir de la Passion de Jesus-Christ qui sauve et sanctifie
les pretres, les clercs, les sdminaristes, qui sauvera les pauvres
pecheurs.
Je prie Dieu pour chacun de vous ;je me recommande a voa
pribres, et je demeure dans les cceurs de Jdsus et de Marie,
Votre trbs humble serviteur.
Edouard ROBaRT, i.p.d.l.m.
Vie. gen.
(1) *Dans cet esprit de d6votion i la Passion, i la Sainte-Agonle do
Notre-Seigneur, volcl un r6cent decret de la Congrrgation des Rites, qul inscrit a noire calendrier liturgique la fMte de la Prire de Notre-Seigneur
(mardi de la Sepluagesime). et celle de la Passion (mardi de la Sexagesime).
Sacra Congregatio Riuum
N. C. 9-46.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Reverenctssimus Eduardus Robert, Vicarits Generalos Congregationis
)issionts et Instituti Puellarum Caritatis, Sanctissmum Dominum nostrum
Plum Papam XII suppliciter exoravit, ut in omnibus domibus Congregationis
Missionis et Instituti Puellarum Caritatis quotanis celebrart vateat festum
Orattonts D.NJ.C., ferta 11 post dominicam septuagesimae, et commemoratio
Passionts (eria Ill. post dominicam sexagesimae, cum officio et missa proprits et approbatis. In Ecclesia enim domus Parisiensls canonice erertn est
Archsodalitas ab Agonia D.NJ.C. : item Augustae Taurinorum, et in universa
'Congregatione late diflusa eat pietas ac devotio erga Agoniam et Passionem
D.NJ.C.
Sacra porro Rltuum Congregatio, vigore facuttatum sib specialiter ab
fpso Sanctissimo Domino nostro tributarum, attentts exposits pecutlaribus
-adiunctis, benigne annuit pro gratia juxta preces, sub ritu duplict majort :
servatis de cetero rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die H1
februari 1946.

4. Carolus. card. Salotti,

-

A. Carnci. arch. Seleuclen, secretarlus.

S.R.C. Praefectus.

BERCEAU DE SAINT-VINCENT DE PAUL
M. ETIENNE-PHILIPPE DEGLAND
Pretre de la Mission
(26 decembre 1865-24 mai 1938)
Toujours les vieux ont tdi portds A revenir en arriere et a
parler des temps heureux de leur jeunesse. Aussi, un groupe
d'anciens dleves du Berceau, reunis a la Maison-Mere pendant
la guerre 1939-1945 dvoquaient avec plaisir le bon vieux temps.
Is se rappelaient mutuellcment quantit6 de traits tantot Odiflants et tant6t dr61atiques, mais toujours delicieux, sur les
anndes heureuses passdes k I'ombre du vieux chfne de Ranquines. Ils faisaient revivre quelques-unes des physionomies de
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leurs anciens professeurs, et ils tomberent d'accord pour proclamer que MM. Praneuf et Degland avaient Etd, avec M. Serpette, les representants les plus typiques de a 1'esprit du Berceau ,a une Cpoque determinee.
M. Serpette, M. Degland, M. Praneuf ! ! I Trois messieurs
aussi dissemblables que possible par le tempdrament, reunis
par obeissance et venus de trois points opposes de la France
pour collaborer i I'ceuvre commune du Berceau avec un total
ddvouement !
L'on a dedj essayd d'esquisser le rOle de M. Praneuf. Aujourd'hui, l'on voudrait rappeler le souvenir de M. Degland.
TAche ardue et dent on sent la difficultd.
Est-il possible, en effet, de mettre une 6tiquette aussi prdcise sur une chose aussi mouvante et insaisissable qu'est une
maison d'bducation ? Ce qui constitue le climat moral d'un dtablissement, varie chaque annee. Les eleves se succedent, ne
laissant qu'un sillage qui bientOt s'dvanouit. On ne se baigne jamais deux fois dans le meme fleuve, disait d6jh le vieil HBraclite, car tout obeit A un icoulement universel (panta rtei). Si
les anciens eleves, convoquds par I'Amicale, dans les locaux oh
s'dbroua leur jeunesse, retrouvent les memes murs, la meme
clapelle, le meme accueil, ils s'apergoivent pourtant que tout
s'st modifid comme ils ont eux-memes change. Malgrd tout, ils
s'obstinent A s'accrocher au passe, et ils y trouvent de la douceur.

Pour leur faciliter 1'evocation de ces jours d'antan, qui no
reviendront plus, I'on voudrait ici filmer quelques scenes de la
vie de M. Degland ; de M. Degland qui vint au Berceau pendant
les vacances de 1894 et mourut quarante-quatre ans apres, en
1938, apres avoir consacrd toute sa vie sacerdotale, usd son cceur
et ses forces aux oeuvres de cette chore maison.
Silhouette physique et morale. Ceux qui ont vecu au Berceau aux alentours de I'an de grace 1900 ont souvenance d'un
M. Degland;long, fluet, aux traits dmacies, au regard d'un bleu
pale, grave et silencieux, discret dans ses allies et venues, marchant a pas feutres, n'attirant jamais I'attention sur lui par
quelque saillie bruyante, n'annongant jamais son arrivde par
le m6tronome saccade d'un talon sonore. Cependant it avait sa
maniere a lui de toussoter, a petits coups, en portant deux
doigts a sa bouche, comme il se doit quand on est bien eleve.
Cette petite toux a timide , fera connaitre que M. Degland approche, ou meme qu'il est 1&, car sans cela on pourrait I'oublier,
tellement it est discret.
Mais' son entree en scene ne produira jamais d'dclat tapageur, tellement il ddploiera, toute sa vie, des prdcautions minutieuses pour passer inaperQu. Ce sera, dans le plan moral, une
sorte d'equilibre de compensation. Il y en a tant, en effet, de
par le vaste monde, qui conquierent, avec acharnement et par
de savantes manoeuvres, les premieres places pour y dtaler lei.r
suffisance et allonger leur bras vers l'assiette au beurre I
De toute evidence, M. Degland a mis en pratique toute sa
vie la devise de saint FranVois de Sales : , Le bruit ne fait pas
de bien et le bien ne fait pas de bruit. a Sainte Chantal dit en
parlant de l'eveque de Geneve : 1 Ilse tenait dans le train commun. En lui, point de singularitd, point d'actions ni de ces ver-
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tus delatantes qui donnent dans les yeux et font admirer le tulgaire ,. C'est le portrait de M. Degland.
Et pourtant, a vrai dire, notre imagination voudrait du
grand et de l'extraordinaire.Ceux qui ~taient jeunes, ii y a trente
ou quarante ans, et qui venaient de decouvrir I'Amerique dans
les livres de I'abbe Felix Klein, se laissaient volontiers enthousiasmer par le prodigieux essor des Etats-Unis. C'dtait I'6poque
des grands trusts, des entreprises audacieuses, des fortunes colossales, de la vie intense. Face aux grands brasseurs d'allaires,
aux a rais a du p6trole, de la banque ou de I'acier, Mgr Ireland, archev~que de Saint-Paul en Minessota, campait fibrement la belle figure du cardinal Gib'ons, archeveque de Baltimore. Gibbons fut un chef, un entraineur presligieux. Ii a voulu
etre de son siecle et il a fait accepter i'Eglise par le sieele.
, Nous sommes au siecle de la vapeur et de l'dlectricitd, s'6criait
Mgr Ireland, et nous irons au ciel par la vapeur et l'lectricitd.
Et il felicitait le cardinal Gibbons d'avoir rapproche 1'Eglise et
le Siecle, d'avoir Ret un hommne extraordinaire. c L'rdinaire.
continuait-il, nous en sommes las ; il a plonge nos dines dans la
torpeur et engourdi nos membres. Le monde a besoin, I'Eglise
a besoin d'hommes mieux trempds que les autres, qui voient
plus O6in qui s'dlbvent plus haut, qui agissent plus hardiment
que les autres. 1I n'est pas ndcessaire qu'ils soient nombreux, is
n'ont jamais dtd nombrgux, mais, mmnme en petit nombre, ils entrainent la foule avec eux et sauvent I'humanitd. o
II faut des chefs, mais une armre n'est pas faite que de
marechaux ou de g6n6raux ; il y a les autres, la foule, u les
humbles, les petits, les obscurs, les sans grades ,, c'est-h-dire
l'immense majorit6 des humains. M. Degland, lui, n'a janais
voulu avoir qu'un r6le subalterne. 11 a voulu n'6tre qu'un homme a ordinaire >. Toujours il s'est refus6 - et avec une constance obstinde - A etre chef de file dans les methodes de I'apo-tolat et de Faction : il laissait cela aux supdrieurs dont il fut
toute sa vie le collaborateur sounis et respectueux. Quant 5
lui, il se plaisait A dire : a II faut passer Id ot le gros des sages
a passd. , L'uniformitl, l'effacement, la modestie furent a la
base de tous ses efforts. En quoi d'ailleurs il fut un bon disciple
de M. Vincent qui a voulu faire de l'humilit la caracteristique
de la petite Compagnie. L'humilitW doit etre ( le mot du guet ,
a tel point que si on demandait a un pretre de la Mission : a Qui
va Id ?
it devrait r6pondre : t 'Humilitd ,.
M. Degland n'a pas Rtd un entraineur comme le cardinal
Gibbons dont nous parlions tout i l'heure ; il n'a mnme pas,
comme M. Baeleman par exemple, suscitd des fremissements et
des enthousiasmes ; ii n'a pas, k l'ordinaire, provoqu. des mouvements d'admiration: 1 n'a pas eu d'autre prdtention que de
travailler dans l'obscuritd et avec conscience dans son petit secteur. Tout au plus aurait-il consenti a dire, avec
Chantecler
(et encore aurait-il acceptd qu'on le compare & Chantecler) :
Je chante en mon vallon, tout en sruhaitant
Que, dans chaque vallon, un coq en fasse autant.
Toute sa vie s'est passie, au jour le jour, dans I'enceinte
de la grande maison du Berceau. Une vie monotone, terne, fastidieuse en apparence ; en realitd, une vie tres riche de vie int6rieure, de vitalit6 intellectuelle, et d'action dans les intelligences et dans les ames. Cette action s'est realisee sans eclats
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d'6loquence, sans manifestations tapageuses, sans rdclame frelathe. Elle s'est faite doucement, lentement, d'intelligence & intelligence, d'Ame A Ame, de cceur
coeur.
C'est de cette vie, si simple dans son unite, si modeste dans
son cadre, si f4conde dans sa direction, que I'on voudrait monIrer la beaut6. Certains peut-etre (mais pas nombreux sfirement) au jugement hAtif, ont pu la juger assez insignifiante.
En rdalite, M. Degland a exerc6 une grande influence ; influence
qui a rayonne non par eclairs fulgurants, mais comme ces lampes que l'on enclot dans un globe d'albitre. La lampe ne se
voit pas, mais A travers le vase opalin qui diffuse dans I'appartement une lumibre reposante, on en reVoit 1'rclat adouci.
La carriere sacerdotale de M. Degland a commencd, ii y a
dejh un demi-sikcle ; elle s'est developp6e durant quarante-quatre ans. II faudra remonter dans le passe et pour cela faire
appel aux veterans de ces temps lointains. II y en a qui vivent
encore, fort heureusement, qui ont bonne mdmoire et qui sent
heureux d'exhumer de tres vieux souvenirs. Ces vieux souvenirs sont pleins de douceur et de podsie. L'on a interrog6 aussi,
autant que l'on a pu, des tMmoins plus r4cents qui s'echelonnent
de 1900 A nos jours. La courbe que I'on trace aura forc6ment
des vides et ii manquera quelques mailles A la chaine des 6v6nements. Malgrd tout, dans les grandes lignes, les anciens du
BRrceau reconnaitront, esperons-le, celui qu'ils ont connu, apprecid et vedndr.
I. -

LE BERCEAU A L'ARIVE

DE M. DEGLAND (1894)

S* Le climat moral de la maison avant

l'arrivie de M. Degland. - Quelle 6tait l'atmosphbre du Berceau a 1'6poque oh
M. Degland arriva ? Un veteran de cette generation va nous le
dire succinctement. Ce temoin de jours ddjIlointains a vecu au
Berceau de 1886 a 1892. Puis, devenu pretre dioc6sain, ii fut
toujours en contact avec les messieurs du Berceau et de Dax.
Se laisse-t-il aller, comme la plupart des vieillards, A louer le
bon vieux temps passe qu'il estime meilleur que I'actuel ? C'est
possible, mais certaines de ses reflexions sont tres suggestives
et ii aime assez la Compagnie pour parler avec toute franchise.
Cet ancien s'excuse d'abord d'avoir A revenir sur des choses
vieilles de plus d'un demi-sikcle. Et apres avoir salud la mdmoire de celui qui fut toujours appeld le PNre Serpette, ii continue :
La maison (du Berceau), d cette 6poque, avait un caractere
assez diffdrent de celui que je lui trouve aujourd'hui. Elle n'arwit rien de I'Ecole apostolique, mais tout d'un petit seminaire
ordinaire, avec cette particularitd qu'il dtait interdiocdsain et
mnme un tantinet coll&ge. Je regrette pour elle et pour la Compagnie qu'elle ait perdu ce cachet (1). Ni un Dardans, ni un Marlats, ni un LarquBre, ni un Dubus, ni bien d'autres, n'auraient
connu Saint-Lazare si clle ne 'avait pas eu. Et ceux qui n'entraient pas dans la Famille lui gardaient une amitid que n'ont
pas toujours aujourd'huiceu: qui y sont introduits aprbs s'dtre
considdrds de trop bonne heure comme en faisant partie de droit.
(1) Le Berceau, qui 6alt alors officlellement (i!•nomm6 * Petit Seminaire ., est devenu . Ecole apostolique . en 1898.
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Le timoin cite a connu M. Serpette sous trois superieurs:

MM. Pdmartin, Salvayre, Campan. Mais quels que fussent les superieurs officiels (lesquels etaient souvent malades ou absents),
M. Serpette etait, en fail, le factotum et c'est lui qui etait I'Ame
de la maison. Les superieurs changeaient, M. Serpette reslait.
II etait (depuis combien d'anntes ?) professeur de rhetorique ; it connaissait 6videmment des matiLres qui se presentalent, chaque annie, les m6mes devant des 6e1ves differents, e.
par tous les
restait accapare - en dehors de ses classes d6tails pratiques de I'administration. 4 Et ddja, continue le tdmoin, M. Serpette avait ce sens de la paterniti qui donnera son
plein lorsqu'il sera suplrieur, et qui inspirait toute sa manirre
de faire. 1I avait d'ailleurs l'art de donner,presque d chacun un
rdle utile, comme on en a dans une nombreuse famille oil tout
maarche grdce au concours d'un chacun. Et c'dtait aussi ce qui
donnait a l'dl6ve l'impression que le Berceau itait sa maison non
seulemvnt pendant qu'il y etudiait, mais encore apres et toujours. J'ai toujours pris toutes les vacances dans mon petit village mais je n'ai jamais su arriver.jusqu'au bout sans revenir
une ou deux fois voir ce qui se passait d la i Maison ,.Personne
ne m'y invitait ; on ne va pas chez soi sur invitation. Cela s'imposait & moi comme une satisfaction a ce qui etait un besoin
autant qu'une convenance... n
Le meme correspondant ajoute que, plus tard (sept ou huit
ans aprBs), ii eut I'occasion de revenir assez souvent au Berceau, et il note ceci : , C'est alors que j'ai connu, marchant dans
le sillage de son superieur, le vdnCrd M. Degland. Des le premier abord ilinspirait la vdndration, avec son maintien d'ascete
et tout ce que l'on trouve dans le parfait Trappiste chargd d'accueillir les h6tes.
Comme professeur de rhitorique, M. Serpette, d'apris les
souvenirs lointains de notre veteran, se montrait plein de verve
et tres vivant. II avait beaucoup lu (on se demande comment it
trouvait du temps pour cela) et les auteurs grecs et latins dtaient
pour lui J'occasion de multiples rapprochements entre les temps
anciens et l'6poque moderne et contemporaine. II corrigeait les
cahiers en classe, n'ayant pas le loisir de le faire d d'autre moment, et sa verve s'exerqait sans minagement. It stimulait aiu
travail ses grands jeunes 'gens et formait leur caractere car
M. Serpette se sentait c pere n et it savait donner avec autoritd
et une franchise sans fard les reproches comme les filicitations. ,
2" Le M. Serpette que nous avons connu. - Voilk ce que
nous dit un v6teran du vieux Berceau, petit siminaire interdiocdsain. Nous autres, qui avons connu plus tard M. Serpette
comme sup6rieur, pouvons assez bien nous faire une idWe assez
exacte de ce qu'il fut comme professeur de rh6torique... Chaque fois qu'un de ces Messieurs 6tait malade ou empechd.
M. Serpette venait faire la classe. Que ce fut en sixieme, en
cinquieme ou en rh6torique, c'etait (avec, evidemment des matibres et des auteurs diff6rents), le genre Serpette qui s'4panouissait. Son action s'exergait dans un rayonnement de sympathie. TI entrait avec sa bonhomie coutumibre, sans aucune solennite, et, apres la recitation du Veni Sancte Spiritus, s'asseyait
largement. les coudes sur la table, ses yeux dans les yeux de
tous les e61ves et commencait la classe. II faisait rciter, de-
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mandait des explications, faisait ses commentaires, assaisonnait
le tout de rdflexions et de traits historiques on ddlassants. Puis
'on passait A 'explication des auteurs. M. Serpette, les yeux
tour A tour sur son texte et sur ses eleves, ddsignait run ou
r'autre pour traduire 1'auteur, et puis il interpellait son cousin X... ou son neveu Y... sur quantitd de notions que pouvait
sugg6rer le texte, donnait lui-meme d'amples aperqus se rapportant de pres ou de loin aux auteurs anciens, faisait rire volontiers et tenait en haleine sans effort apparent tout son petit
monde. Une classe avec M. Serpette dtait un plaisir. Inutile de
dire que les petits bonshommes ne bougeaient pas : ils avaient
une crainte rdverentielle et savaient que le lion pouvait se rdveiller.
Ce M. Serpette, dynamique, paternel, animateur alerte, quelque peu impulsif, des gdenrations d'ileves I'ont connu. Comme
le Charlemagne des chansons de gestes, il d1ait de haute taille
et de prestance imposante. Ses yeux, d'un bleu de ciel limpide,
respiraient la douceur et la bonte, mais parfois aussi la voix
grondait et prenait de I'ampleur. De minimis non curat praetor,
dit un adage ancien. M. Serpette faisait mentir cet adage. En
tant que sup6rieur, il entendait controler la maison entiere.
II s'occupait des choses de la cuisine (au moins a Pouillon),
comme de ce qui touche au culte. Tour A tour sacristain et
maitre des cdrdmonies (principalement quand il y avait un dveque de passage), ordonnateur de processions, s'occupant de tons
les details des ceremonies avec un zBle expansif, changeant de
place les pots de fleurs d'aprLs sa conception esthetique du moment, surveillant les prdparatifs de la messe de minuit, A Noil,
avec un entrain enflamme, jetant, A I'occasion, d'un bras vigoureux. par-dessus le bastingage des bancs alignds, un .chien qui
s'dtait fourvoyd dans le lieu saint, et puis ensuite, chantant la
messe avec toute sa pidtd communicative et rayonnante. Et, avec
cela, toujours paternel, parfois avec de terribles eclats de voix,
mais. A Phabitude, cet homme bAti en hercule, montrait une
sensibilit6 de femme. I] etait bon comme du pain, tendre comme
une mrre, pleurant chaque fois que les I1eves lui offraient leurs
vceux de bonne fete ou les souhaits du nouvel an, s'attendrissant devant toutes les miseres humaines, incapable d'assister a
1'extraction d'une molaire et de voir ses enfants souffrir. II fut
un initiateur des colonies de vacances A Pouilon. II avait instaurd dans la maison la communion frdquente avant I'avenement de Pie X, voulait de beaux offices, s'extasiait devant les
magnifiques polyphonies que M. Praneuf faisait executer, bien
qu'il chantit lui-meme faux (1), et, comme il le rdpdtait pdrio(1) M. Serpette chantatt faux, lamentablement faux. II devalt lul en coater
beataoupG d0t onaer ainst, lul qui aimalt tant la liturgle et les belies ceremronies, 'autel resplendissant de lumleres, les theories gracleuses d'enrants de choeur et les beaux chants dirlg6s. Aussi, les Jours de grande solennite. avant de chanter la messe, 11 tenalt & s'exercer pour 'lntonation du
Gloria et du Credo. Ne voulant pas deranger le prefet de chapelle 11 se mettaiI a l'6cole d'un des nombreux eleves qui apprenatent 1'harmonlum. Aux
ordres de l'enrant qui, sur le clavier, soufflrat Inlassablement la note, M. Seriette, conime un ecoller, falsait effort pour bien chanter. II recommentatt
dix, quinze. vlngt rols, et toujours Inutilenment. Les eleves etalent au cour.nt
de ces intructueux essals et rialent quelque peu - pas beaucoup du reste.
car. merne lea plus volages sentalent conrusenent que, pour s'abaisser ainst
A se raire le disciple d'un Bleve. 11 fallalt an Supdrieur une dose peu commune d'humilite et de simpllclte. Et cela les impresflonnalt.
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diquement, n'etait heureux que du bonheur de ses enfants..
II y avait, certes, dans cette maison du Berceau, de quoi
ktre heureux. Mais le bonheur, a( est-il ? C'est au- moment
oii il va disparaitre que I'on commence A l'appr6cier. On allonge
le bras pour le saisir ; il s'est ddja &vanoui.
C'est dans ce milieu que M. Degland arriva aux vacances
de 1894. M. Serpette venait d'etre nommd supdrieur ; il lui fallait un remplacant pour la classe de rhdtorique. On ne dira
pas. selon I'expression, banale a force d'etre rdpdtde : avec
M. Serpette, superieur, quelque chose finit et quelque chose
cela ne faisait que continuer, vu que
commence. En rdalitl,
M. Serpette 6tait depuis longtemps l'animateur et meme le
4 Maitre , de la maison. II en deviendra le t PNre - officiellement.
II. - M. DEGLAND, PROFESSEUR DE RHETORIQUE
1° Premi&res impressions. - VoilA done M. Degland, professeur de rhetorique. On avait su qu'il avait ses dipl0mes (ce
qui etait rare a cette 6poque), mais sa reserve trbs grande, que
I'on trouvait meme excessive, mettait queique froid entre les
6licves et lui. Au surplus, il semblait n'avoir aucun souci de la
popularit6 et ne faisait rien pour se mettre en valeur. Tandis
que M. Serpette rdpandait autour de lui une atmosphere de
confiance et d'expansion comme un radiateur puissant, M. Degland paraissait dinud de toute chaleur et, pour certains, it
semblait tilde et m6me r6frigerant. D'ofi venait-il ? De quei
pays dtait-il ? Oui avait-il fait ses etudes ? Quelques fouinards.
peut-etre (et ce n'est pas certain) ont su, des les premiers
jours, que M. Degland &taitoriginaire de Lisy-sur-Ourcq (Seineet-Marne) ; certains ne Flont su que dix ou vingt ans plus tard,
occasionnellement ; d'autres I'ont toujours ignore. Ces details
n'entraient pas dans les programmes de matieres de classe et
M. Degland, toujours un peu austbre et reserv6 ne parlait jamais de ce qui le concernait personnellement. Il n'avait rien de
ces temperaments expansifs, exubdrants, qui tout de suite se
livrent a des confidences et racontent leur vie passee, dtablissant ainsi tout de suite une atmosphbre de detente. Plus tard,
quand ii avancera en age, il pratiquera un peu plus I'art d'etre
grand-pBre, surtout avec les petits, mais sans jamais parler de
lui-mýme ni de ce qui le concernait.
Il ne faudrait pas se representer M. Degland, m6me jeune,
comme certains vicaires de patronage qui ne sent que les ainds
de leurs enfants et qui se laissent traiter en camarades. Pas
davantage comme ces aumOniers de scouts, pleins d'allant et
d'enthousiasme, qu'ils d6versent en vrac dans I'Ame de leurs
louveteaux. M. Degland n'a jamais BtB un tribun qui emporte,
un animateur qui exalte ; il n'a jamais emballd ni entralnd les
jeunes comme dans une charge 4 la baionnette. Ilest toujours
rest6 le a Maitre , et les d!6ves n'ont jamais tentd de le traiter
en camarade. II a toujours gard4 les distances. Oh ! certes, ii
n'v avait chez lui rien de guindd, encore moins de la pr6tention ou de la hauteur. II dtait bon, affectueux meme, surtout
pour les petits, toujours devoud et pret A donner de son temps
et de son cceur. Parfois une note d'abandon, mais qui s'arretait
a temps ; plus souvent une pointe d'ironie ; maie, rggle g6ndrale, son attitude excluait toute familiarite. A cela, il n'y a pas
que des avantages, mais cela, chez les educateurs d'internat,.
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6\ite bien des inconvdnients.
A ceux qui demanderaient, ktonnes : , Mais alors pourquoi
nous parle-t-on de M. Degland comme d'un 6ducateur dont la
carriere fut tres feconde et qui a exerce son influence sur de
multiples g6ndrations d'6e1ves ?. a 'on rdpondra : son action
s'est exercde en profondeur et lentement, il n'a jamais emball6
la jeunesse, mais il a m6rit6 son estime et son admiration. Ce
qu'il a demandd aux levcs, ii I'a toujours pratiqu6 le premier.
Les jeunes gens aiment ceux qui parlent 4 leur imagination, qui
les excitent, les exaltent, les prdcipitent dans des reves un peu
fous... Chez M. Degland il n'y avait rien de cela. Ce n'6tait
done pas, semble-t-il, le Maitre revg... Et pourtant, peu ha peu,
coinme un filet d'eau qui, goutte a goutte, finit par creuser la
pierre, l'empreinte de M. Degland s'est fait sentir. Les 6lBves se
transmettaient cette impression.
Les enfants sont volages et turbulents, 4goistes mdme. mais
;t la reflexion ils aiment un Maitre qui s'est fait (sans jamais
le moindre mot de reclame de sa part) la reputation de n'avoir
jamais de preferences pour les uns au detriment des autres, et
d'avoir usd sa vie, jour apres jour, pour eux et, de plus, d'avoir
Rtd un professeur toujours A la hauteur de sa tAche.
L'on voudrait savoir ce que fut la premiere classe, ou mieux
ce que furent les premieres classes. Nous l'avons demand6 h un
autre veteran qui fit sa rhdtorique en 'an de grace 1894-1895.
Et voici ce qu'il ecrit : , Vous me demandez des souvenirs sur
M. Degland, au temps oit je fus soni eleve en 1894-95. Je vcus
avoue bien simplement que mes souvenirs sont peu pricis et
que ce cher Monsieur n'a pas laissd en moi, durant cette annde
de rhetorique une impression aussi vive que l'avaient fait
M. Buck en troisieme ou M. Calais en seconde, que l'aurait fait
peut-mtre M. Serpette en rhitorique.
Cela est facile a comprendre : M. Degland nous arrivait encore tout jeune professeur, avec une certaine timiditd qu'accroissait peut-dtre encore ce qu'il savait ou apprenait de la pddagogic un peu particulibre de son prddecesseur. M. Serpette et lui
formaient deux types de professeurs qui n'avaient rien de commun. M. Degland ne pouvait, ni assurdment ne vaulait marcher
sur les traces de M. Serpette. 11 nous le fit bien voir dbs sa seconde classe. La premiere avait itd pour nous une deception.
Pensez done : M. Serpette, au dire du moins des rhetoriciens
passes, avait l'habitude de donner des nouvelles, voire de lire
parfois quelque article sensationnel du journal... , M. Degland
apprit tres vite et par voie detournde que M. Serpette lisait parfois un article de journal en classe... , De fait, des le lendemain,
apres je ne sais quelles traductions de textes, nous vimes avec
une surprise joyeuse M. Degland tirer de sa poche le journal
L'Univers et nous dire : ITparait que c'est l'usage de vwus lire
le journal. Je l'ignorais.Je vais done rdparer, aujourd'hui, I'oubli d'hier. Sur ce, it nous lut je ne sais quel article - j'en ai
totalement oublid le sujet - tire du rez-de-chaussde du journal,
feuilleton quelconque d objet quelconque, oit nul de nous ne sut
comment prendre intdrdt, ce qui, sans doute, avait dtd prevu et
voulu. L'impression fut morne. L'article achevd par une lecture
monotone, dans un silence resigne, le professeur plia son journal, le remit en poche, nous demanda si nous etions contents et,
sans attendre notre rdponse qui d'ailleurs, ne serait sans
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daute pas venue - continua imperturbablement la classe. Depuis ce jour, nut ne songea plus d demander des nouvelles, ni
n'aspira & entendre lire le journal. Ainsi fut supprimee une tradition sans laquelle, depuis plusieurs annees, du moins, nous 1e
pensions, une classe de rhetorique ne pouvait se concevoir as
Berceau.
Un autre souvenir me revient, souvenir d'une deception,
celle-ld, non plus seulement pour nous mais pour le Pere Mignou.. Ce brave Pere aimait parfois venir au Berceau et faire
quelques visiles dans les classes. II y venait d'ailleurs accompagne de quelque bocal de sucre d'orge qu'il distribuait et aussi
d'une bonne prise qu'it puisait dans sa tabatiere et qu'il mettait
dans le creux que forme, en haut du poignet, le pouce droit qui
se retracle. Et c'etait d qui ferait ce creuz plus pronoce, pour
avoir une prise plus abondante. Puis c'6taient des histoires que
nous racontait le cher missionnaire, et des chants patois dont it
nous ecrivait les notes et les paroles en traqant les portdes as
tableau noir avec sa canne pour rigle. Vint-it denu fois dans la
classe de M. Degland ? Je ne saurais l'assurer. 1 y vint au mains
une fois, et je me souviens que l'attitude, d'ailleurs polie, mais
rtsignde et un pen morne, ne fut pas la n6tre, mais celle du professeur, qui voyait sa classe ainsi interrompue et pour un profit qu'il jugeait contestable, sans doute. M. Mignon ne sentit pas
sans doute l'accueil, aussi chaud que les annees prc6dentes, en
cette classe de rh6torique, oit le professeur riait jadis d'aussi
bon ceur que les el1ves. II ne revient plus ou ne revint guere,
4 la satisfaction, sans doute de notre professeur, anotre 'grand
regret a nous, qui y perdions des histoires, des chansons, des
bonbons et des prises, sans compter, ce qui est toujours un bdndfice, aux yeu. des dleves, un bon moment de recreation pris
sur la classe.
Voild tous mes souvenirs d'tlve de rhetorique en 1894-95.
Je ne parle pas des rencontres que j'eus, au cours de mes anndes de sacerdoce, avec M. Degland, dans mes visites au Berceau ou dans ses passages'
Notre-Dame du Pouy. C'etait toujours I'homme, a la fois aimable et rdserve, volontiers accueillant mais toujours discret. Sur lui, tant d'autres sont plus abondamment et plus justement renseignds. Je vous ai dit mes rares
souvenirs d'eleve. A cette dpoque, M. Degland etait encore loin
d'avoir donne sa mesure ; mais deja on avait pour lui grande
estime et grand respect d defaut de ce genre un pen particulier
d'affection que portent les eltves d un professeur, sinon plus
comprdhensif, au moins plus tolerant des chappees tapageuses
des poulains confiEs a son dressage... Je le repete, il etait alors d
ses debuts, et, s'il faisait deja prevcir un peu ce qu'il serait plus
tard, nos esprits trop jeunes et irreflechis, n'etaient pas en mesure de le privoir. Ce qu'il y a de sAr, c'est qu'il prenait au sd- .
rnew son r6le de professeur, n'aimait pas les pertes de temps.
Qu'il ait, avec d'autres manieres, contribud at maintenir et i propager l'esprit du Berceau. qui itait surtout I'esprit de M. Serpette, je le crois volontiers. ,
Ce tlmoignagne n'indique pas n6cessairement le sentiment
de tous les Bleves. Mais il laisse voir, A tout le moins,-que M. Degland n'a pas eu que des succes.
- Un autre v6tbran, 6leve de rhetorique, de l'annde 1895-96,
celui-la, nous dit : o M. Degland m'a laisse un tres bon souvenir.
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Avec lui, les classes dtaient soigneusement prdpardes, les cahiers
toujours corrigds, les programmes scrupuleusement 'remplis.
Bon, patient, devoud, doux, M. Degland faisait sa classe avec une
conscience parfaite. II n'y a qu'd se ftliciter d'avcir eu un tel
professeur. ,
Ces deux t6moignages donnent deux sons de cloche assez
differents, ce qui demontre a 1'6vidence que les impressions varient avec les individus (quidquid recipitur). Cela pourrait indiquer que M. Degland qui tAtonnait et cherchait sa m6thode
d'enseignement, s'dtait deja ada'ptd au milieu. It deviendra plus
conciliant, recevra M. Mignou avec toutes les marques de sympathie, car il veut faire plaisir A ses l6eves et a M. Mignou luim4me qu'il connait mieux dejh et qu'il sait appr6cier. II a ddej
mis de l'eau dans son vin, comme on dit vulgairement. Cela
montre qu'il y a en lui de la souplesse, de la bonne volonte
et qu'il veut devenir dans toute la force du terme un educateur.
Et un educateur doit savoir jeter un peu de lest.
2* Qu'est-ce qui vaut mieux : des professeurs a compdtence
Lorsque M. Degendrale ou des professeurs spdcialisds ? gland ddbuta comme professeur de rhdtorique, il y avait un peu
partout dans l'enseignement secondaire, ce que l'on appelait un
titulaire de classe. Du moins dans les classes sup6rieures, e'estA-dire A partir de la quatrieme, il y avait un professeur qui
enseignait latin, grec, franvais. C'6tait le titulaire de la classe,
le responsable, dirait-on dans ]a terminologie moderne. Les autres matieres (mathematiques, sciences, histoire, geographie),
avaient des professeurs spiciaux. Depuis, I'on a adopt6, A I'imitation de l'enseignement sup6rieur, ce que l'on appelle les professeurs de matibre. La specialisation est A la mode, et de mAme
que, dans la mBdecine par exemple, des techniciens se partagent le pauvre corps hunain en tranches catalogudes avec les
maladies qui se rapportent A chaque morceau, 6galemeMf il y a,
dans 1'enseignement des professeurs de grec, des professeurs de
francais, des professeurs de latin, tout comme il y en avait d6jh
pour les sciences, pour I'histoire et la goographie. Ils se spEcialisent. Par le fait meme, ils peuvent dominer leur matibre avee
beaucoup plus d'autoritd, et les 616ves trouvent des mattres plus
comp6tents. C'est un avantage.
Ce systeme de professeur de ic matiere ,, adopted galement
dans I'Universit6, fut introduit dans nos maisons, sauf erreur,
par M. Dillies, lequel fut uni emarquable dducateur. Mais le
systeme a aussi quelques inconvenients. Et d'abord, les 616ves
voient defiler devant eux, a longueur de journde, des professeurs
differents, comme dans un film de cinema, si l'on peut dire.
Tous ces diffdrents specialistes connaissent sans doute tres bien
leur matiere. Ce sont des virtuoses, si l'on veut. Mais comme ils
n'appartiennent a aucune classe d6terminde, ils risquent de ne
s'occuper que de leur matiere et non de la formation des 616ves. Les Bdlves igalement, courent le danger de ne se laisser
empoigner par aucune de ces nombreuses competences qui parlent une heure devant eux, et puis, s'en vont ailleurs discourir
devant d'autres visages. Ce qui a toujours fait et fera toujours
la valeur de 'tducation, c'est 1'emprise que le professeur exerce
sur ses 6B1ves, le contact journalier entre deux intelligences et
deux cceuTS. De plus, il y a les jours de fAte, les dimanches, les
6tudes dites libres. Qui s'occupe des enfants ? Qui les guide ?
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Qui privient la tendance A la paresse on au papillonage ?
L'on ne pretend pas ici trancher une question si complexe.
L'on se contente de faire remarquer que la Revue Universitaire
elle-meme, apres I'autre guerre, reclamait le retour B la methode du professeur de classe, parce que, experience faite, le
rendement semblait meilleur.
M. Degland etait done professeur de rhdtorique. II enseignait latin, grec, franqais, et, d'apras la tradition humaniste,
devait former a l'eloquence ses jeunes gens (actuellement, on
le sait, il n'y a plus de classe de rhetorique, ii n'y a qu'une classe
de premibre) (i).
3" La mdthode de M. Degland. - Quelle etait la fapon de
faire de M. Degland ? Avait-il r6ellement une methode a lui ?
II est fort probable qu'il s'en serait d6fendu vigoureusement
avec son ton volontiers ironique. El pourtant, on y a deja fait
allusion ailleurs, it en avait bien une. Sans doute, comme on le
dira, il ne l'avait pas inventee, mais elle lui etait personnelle
et il avait sa maniere h lui de I'appliquer.
Chez M. Degland, pas de grandes envolees ; ce ne fut jamais
son genre. Pas d'idees g6ndrales qui planent au-dessus d'une
6poque historique ou d'une 6cole littdraire. M. Dillies se plaisait
h plonger les eleves dans I'atmosphere de l'antiquitM. A la suite
de Fustel de Coulanges, de Gaston Boissier, de Boxler (on ajouterait aujourd'hui M. Jedrme Carcopino), 1'8leve avait I'impression de devenir citoyen de Rome ou d'Athbnes. Fustel de "'lilanges lui faisait comprendre les sentiments religieux d'En6e
transportant, apres la ruine de Troie, ses p4nates en d'autres
lieux. II saisissait du meme coup l'importance du sentiment
religieux et du culte des ancetres (Sum pius Eneas qui..., etc.)
C'est toute l'Endide. Avec Gaston Boissier, il se promenait dans
la Rome antique et flAnait devant toutes les beautds artistiques
de la capitale. Il conversait avec Ciceron et se mettait en relation avec les amis du consul-orateur-6pistolier. Avec J. Carcopino, il visite les libraires, achete les livres b la mode, va faire
un tour du c6td des Thermes, etc... En un mot, 1'eleve ttait
(1) Rhitorique ! Rhetoriclen ! Cela classalt quelqu'un pour pen qu'll eint
de la vanitc ou simplement de I'lumour. Saint Augustin n'at-l-1 pas W6l
professeur de rhetorlque avant de deventr 6veque d'Hlppone ? Et quel humaniste ne se rappelle les pages amusantes - et sl lines - oil Lucien (de Samosate). deux siecles avant saint Augustin, decrit les prouesses des philosophes
et rhet'urs pronmenilnt,
de vlle en ville et de bourgade en hourgade, leur
manteau troue et lear bagout intarissable avec leurs sophismes imperturbables.
Les rhCloricions. sans s'afficher comme rheteurs et sophisles se donnaient volontiers de grands airs devant leurs camnarades des classes Inferieures, et I'on se rappelle comment un pince-sans-rire parfait. le Gascon Emmanuel Dupis, eleve de M. Degland. disait avec dignite k un petit sixleme rratehemnent mnoulu de son village des Pyrenees : - Je suis rheloricien, et pour
tralter avec mol, tu pourrals blen et decouvrir. - Le gamin interloque s'exetula A Ia grande jole de la galerle.
En reallte, M. Dupis 6talt plus mystflcaleur que vaniteux. Apres sa
rhetorlque 11 entrait au semlnaire interne, & Dax, sans plus se targuer d'aucun litre glorleux. Ordonne pretre, 11 rut alors envoye a la mission du Bresil. II avail un beau talent, availt beaucoup travall pour etre aal hauteur de
sa lache eventuelle et donnalt de grands espoirs. Molns de trois ans apre.
avoir debarque en Amerique, 11 mourait (1908). Dieu s'etalt contente de sa
bonne volonte.
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prdpard i comprendre les auteurs dont il ne traduit forcement
que quelques pages choisies.
M. Degland n'aura pas, en litterature, r'envergure d'un
M. Dillies ; il s'occupera plus du texte lui-m6me que des apercus gendraux. Le milieu le vouliait ainsi. M. Vernibre, vers cette
meme epoque, a Dax (1903 ou 1904), h propos d'Ecriture Sainte
et d'exegese, faisait remarquer, non sans ironie, que la modernit6 (celle d'alors) consistait a connaitre beaucoup de choses
autour de la Bible, mais que l'on ne connaissait pas la Bible
elle-mdme. On lisait beaucoup d'ouvrages de critique et on ne
lisait pas le texte sacrd.
M. Verniere etait d'avis que l'on s'attachtt avant tout I lire
la Bible. Dans le mnme ordre d'iddes, M. Degland s'appliquait
surtout a faire traduire les auteurs, I. les faire connaitre par
leurs textes ; sa conception pedagogique coincidait done avee
celle de M. Verniere.
Qa'avons-nous traduit avec M. Degland ? Certains auteurs
surnagent dans la m6moire apres tant d'annees dcoulies : Tacite, Horace, Dinmosthene, Sophocle. Naturellement, on ne pouvait en voir dans le detail qu'un certain nombre de pages.
De la facon de faire de M. Degland, les souvenirs sont asses
precis. On avait I'impression que M. Degland possddait a. fond
le jardin des racines grecques du vieux Lancelot et 1' ,( Anthologia micra , de Maunoury. C'est lui-mdme d'ailleurs qui recommandait la mdthode car ii n'avait pas I'habitude de jouer
au plus fin avec les 6lves. Pour le latin, apres coup, I'on a cmr
d&couvrir des ressemblances entre la m6thode Qegland et les
livres de Michel BrBal (dictionnaire dtymologique qui n'dtait
pas alors aussi rdpandu que maintenant).
M. Degland, par les racines ou dtymologies, aidait A comprendre les mots latins et grecs. Les derivds et compos6s, qui
se reconnaissaient presque automatiquement au moyen des prefixes et suffixes: laissaient deviner de multiples nuances et avec
un seul mot, on pouvait en decouvrir soi-meme une demi-douzaine d'autres. Grand soulagement pour la mdmoire et meilleure
formation rationnelle. La mdthode n'ettait pas nouvelle, mais
certaines promotions d'*l6ves ne I'avaient pas assez connue. Et
cela leur avait bien manqud.
Mais ce qui constituait specialemEnt le c, genre Degland n,
c'etait un harcelement continuel de demandes qui exigeaient
des reponses. M. Degland semblait chercher le sens du mot ; il
se mettait A la place de rl'6ve, paraissait hdsiter, tAtonnait
V'cest-ce
comme un aveugle avec son biton, fouille 'espace :
pas ceci ? Peut-itre serait-ce cela ? , II fallait r.'pondre et,
apres cela, 'pousser plus loin, aller toujours du connu t I'inconnu, de decouverte en d6couverte. Beaucoup do professeurs
(chacun A son genre), affirment tout de suite ce qui doit etre
acceptd ; M. Degland voulait laisser I l'dlb-e Ia plaisir de le
trouver lui-mkme... Certains professeurs parlent en monologue
et tranchent la question ; M. Degland etait en perpetuel dialogue avec sa classe. It se tenait i l'ordinaire, debout a c6tl des
dlýves, son livre a la main, pench6 vers I'un ou vers l'autre, ne
nmlnageant pas sa peine, faisant son m6tier de professeur consciencieux. Et quelle patience il avait I
Les d!6ves ont toujours 6td l6gers et turbulents. Ils dcoutent d'une oreille distraite ; its sont bavards ; un rien leur fait
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oublier qu'ils sont en classe. Le Philoctte de Sophocle s'est
blessi a\ec les tllches empoisonntes qui eussent di 6tre utilisees au siege de Troie. L'artificieux Ulysse, en discours tortueux, s'efforce d'entrainer vers Ilion le malheureux blessa.
qui gdmit et souffre. II crie, le pauvre honune (6 popoi) et ses
plaies suppurent. Mais toutes ces calamites rtunies ne touchaient guere les potaches insouciants que nous dtions. La ville
du vieux Priam eOCt pu rdsister dix ans encore aux soldats
d'Agamennon que nous n'en aurions ressenti aucun depit. Certains minCe, parmi nous, auraient dit volontiers avec l'Achille
de Racine :
Eh ! que me fait & moi, cette Troie, oH je cours ?
Et que dire des vuh&ments discours de Demosthene et des
pages condensees de Tacite ? Nous etions, helas ! trop volages
pour apprecier A leur juste valeur toutes ces beautds et, senblables en cela aux 6coliers qui se succedent depuis des siecles
avee la inme frivolitd, nous laissions passer sans en profiter
les meilleures journees de notre jeunesse.
Sed fugit, interea fuyit irreparabile tempus.
Nous nous preparions ainsi it grossir le nombre de ceux qui
plus tard, devenus vieux, disent : AAh ! que n'ai-je mieux travaill6 ! ,, (Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait !) Et pendant
ce temps-la, M. Degland, plein d'indulgence pour notre lgerete,
avec un devouement inlassable, continuait A nous insinuer le
vrai sens des mots et la nuance des tours de phrase. Toujours
sa methode socratique !
Plus tard, en philosophie, i propos de Socrate et de sa metiode maieutique si laborieuse, entrecoupee de demandes et de
reponses, faite de dialogues entre maitre et disciples, I'idde
s'est imposee : a Mais cette methode de Socrate, i'est celle
qu'employait M. Degland ! > Et du coup, Socrate devenait un
personnage sympathique pour tels et tels anciens eleves du
Berceau (1).
4* Le travail personnel. - M. Degland voulait que l'on
travailltt et de meme qu'il s'efforcait d'inculquer a V'dlve, par
sa m6thode socratique et aristotdlique, d'aller du connu
I'inconnu, de decouvrir par lui-mmne ee que tout i I'heure ii igno(1) Voiel, pour les profanes, en quelques lignes, d'aprcs le Larousse du
XX* Siacle, ressence de la melhode maieullque de Socrate : - L'enseignemeni
de Socrate dtail surtout une conversation, un dialogue et le dialogue socratique comportait lironie qui ddlivre tesprit de ses erreurs. .
SL'art maieulique est fart d'accoucher les esprits, c'est-d-dire de faire
ddcouvrir 4d 'interlocuteur les verites qu'i porte en tui apres que, par une
.sriede questions (ironie socratique), it a edi ddliuvr de l'erreur. .
M. Degland ne s'est jamais reclame de Socrate pour legtiltner l'emplot de
sa methode. On pourrait dire I, meme chose de saint Vincent. Saint Vincent,
surtout dans ses conferences aux Filles de la Charltm, interroge les sceurs,
et. ensuite. semble ne faire que d6velopper les reflexions mlises par elle. Ce
n'est pas lul qul decouvre ce qu'll dit; ii ne fait que commenter et elargir
ce que les scnurs interrogdes avalent Implicitement suggere.
II est fort possible que M. Deiland et saint Vincent de Paul n'aient jaanals eu l'ldde de sulvre la methode socratique. Cela peut n'etre qu'une coincidence. Mais, cette coincidence ne manque pas de charme. Pulsque lea historlens de la philosophie mettent en rellefr 'lronle socralique, 11 seralt bon de
faire remarquer en passant que M. Degiand usalt, lul aussi, tres largement
de I'ironte.
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rait et qti pourtant est contenu implicitement
connalt, il etait partisan aussi du travail personnel.dans ce qu'il
Les programmes modernes ont multiplid les classes, et
c'est
d'apres le nombre d'heures de classe que I'on table
pour juger
du travail rdalis 6 . M. Degland, tres discret pourtant
A son habitude, el toujours reserve dans ses jugements, langait
i demi-voix avec son petit rire moqueur et quelque un jour
peu sarcarstique : . On supprime le travail personnel I a
Au lieu de peiner sur des devoirs ou il est oblig6 de rlflechir et de faire des efforts, I'eleve ne fait qu'ecouter. En d'autres termes, il reste passif. II a des impressions qui risquent
de rester confuses. Ce n'est pas en regardant des acrobates
que
lIon devient soi-mmme souple et resistant : il est utile de
faire
de la voltige a la barre fixe ou au trapeze. Ce n'est pas
tant comme spectateur i une chaude partie de foot-ball en assisdevient leste et degag6 ; ii faut faire de l'entrainement, que l'on
courir,
sauter, d6velopper ses poumons, fortifier ses jarrets, faire
ses muscles... Et cela, rdgulibrement, m6thodiquement, jouer
avee
constance (Fabricandofit faber). Egalement, pour la
formation
intellectuelle, et pour la formation morale, ii faut
faire des
efforts. Si I'on multiplie les classes au detriment
des devoirs,
I'leve risque, n'etant plus tenu en haleine, de se laisser
aller
A un doux farniente. L'on baille en classe comme
sermon. Au contraireoquand on fait un theme latin on dort au
problme de mathematique, le temps paralt tres ou quelque
court, parce
que l'on est tres attentif et occupY. Aussi M. Degland
tenait &
ce que l'on fit des devoirs. 1 ne demandait pas la quantitd
se laissait pas impressionner par le nombre de pages ; il et ne
lait surtout di travail, de I'application, de l'attention. II voucorr.geait fidolement et minutieusement, - comme il faisait
toutes
choses - les cahiers. I1 ne se contentait pas d'un sommaire
assez commode coup de crayon rouge ou bleu. II indiquait et
de
sa belle dcriture reguliere et si
A Igante, la faute commise, mettait les accents oublis, l a ponctuation negligde, meme
les fautes d'orthographe qui avaient dchapp6 & une plume
see. II tenait A ce que l e travail fHt personnel ; que trop presI'on
a rdflechir, A faire un plan de composition. II savait fortapprit
bien
que pour rendre une idde avec concision, clart6 et precision,
il est n6cessaire de faire des exercices d'assouplissement.
Et
les exercices d'assouplissement se font lorsqu'on dolt
traduire
par exemple des auteurs latins et grecs, dont le
texte, meme
s'il ne paralt pas difficile A premiere vue, a souvent
des nuances trbs t6nues. II faut faire ressortir telle nuance d'ironie,
tel
sentiment ddlicat, telle tournure de phrase subtile...
L'auteur
(surtout quand ii s'agit de langues synthetiques comme
a dit pener et se corriger pour construire sa phrase. le latin)
Le traducteur doit, pour la rendre en frangais, se donner
au moins
autant de peine, lui qu n'est qu'un apprenti dans le maniemaent de sa langue. M. Emile Faguet, dont I'autoritd, il y a
trente
et quarante ans, Ctait grande, repdtait volontiers : a Pour
apprendre d dcrire en fran4ais, ii faut traduire du latin
et
gree. , Oui, pour bien rendre toute la saveur et la richesse du
texte grec et latin, I'eleve doit se mettre a la torture, 6crire, du
raturer, recommencer, peser la nuance d'un adverbe,
connaltre
toute la richesse d'un adjectif, savoir remplacer
un verbe par un substantif, un qualificalif par opportundment
un adverbe, etc,
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-Et, avee cola. ii faut tenir comnpe du rythmp, de In cadence de
la phrase, ou nombre. De mPme qu'un pianiste doit monter et
descendre des gaInmes, s'habituer A I'acrobatie des doigts, rI'crivain doit assouplir sa plume. Tout ce qui est, dans l'ordre intellectuel. exercice. gymnastique. assouptissement, est chose excellente. Et M. Degland est allW jusqu'onous donner des vers
franq-ais. Ce qui ne se fait pas d'habitude, car tous !es poMles et
rimailleurs. de tradition universelle. cachent sous quelque buvard, lours essais de lignes inegales et s'exercent a leurs risques
et p6rils a des vers dont tout le monde est pret a se moquer.
A premibre vue, cela pourrait 4•onner, car itl tait. semble-t-il.
peu port( h la po4sie. et ne devait que m6diocrement gotter nos
-lucuhrations. Mais c'etait un exercice d'assouplissement. II est
utile de s'exercer i faire des vers, mume peu poetiques et quelconques. Non pas pour ces vers en eux-mgmes qui, a l'ordinaire. ne sent bons que pour le feu, mais a titre d'exercice. L'on
est oblige de se surveiller pour la cadence, pour la cesure. pour
la rime : il faut changer ici un terme trop vulgaire. l8 un mot
dont le nombre de syllabes ne correspond pas au rvthme voulu.
tenir compte de la musique des sons...
II y a une technique A laquelle il faut nicessairement
s'astreindre. Et cela suppose de la discipline, de rl'tude. du travail, des efforts (M. Degland corrigeait nois vers, comme notre
prose, avec sa bienveillance coutumibre. mais visiblement cela
ne l'excitait pas du tout). Aprbs coup, 1'6leve rit volontiers de
ses maladroites compositions, mais il garde une vive reconnaissance pour le professeur qui a eu la patience de le ddgrossir,
de le corriger. de former son goOt : toutes choses qui ne se font
pas en un jour et demandent beaucoup de d4vouement.
5° Classique ou romantique ? - M. Degland 6tait-il classique ou romantique ? Grave question pour des 61ves aux opinions peu nuanc6es, mais bien enfantine en r6alitd. On ne I'a
jamais su. et, d'ailleurs, cela avail pour lui, tr6s probablement,
beaucoup moins d'importance que pour nous. Soyez classiques
ou romantiques. diraient volontiers les professeurs, cela n'a pas
d'importance car vous avez le temps de changer, lI-dessus,
d'opinion. Mais si cela doit. stimuler votre ardeur au travail.
jouons au rinmantisme ou au clacissisme, tout comme en cinquinine ou quatriime. on partage la classe en deux camps ferocement opposes : les Remains et les Carthaginois. Ce sont lb
opinions qui durent le temps d'un semestre on d'une annee
scolaire, et ensuite s'6vanouissent en fumde. Mais il en reste le
souvenir d'avoir travaiil *avec ardeur.
M. Degland 6tait-il classique ou romantique ? Certains dlbyes, soi-disant trbs bien informes (il y en a toujours et partout.
m6me dans les collbges) aux environs de 1900. (M. Degland avait
alors cinq ou six ans de professorat), vous disaient d'un air confidentiel : < Pour M. Degland, la littdrature francaise finit en
1830. avec Hernani, ou mieux en 1827, avec la fameuse prdface
de Cromwell. A partir du cri de guerre lance par Hugo, ii n'y a
plus rien. ) Sur quoi se basaient ces oracles ? Apres quarante
ans on pent encore se le demander. D'ailleurs, M. Degland n'avail pas l'habitude de claironner a tous les vents ses sentiments
intimes et ses opinions personnelles. En tout cas, ce qui est
*certain, c'est que nous avons vu en classe, avec lui, les auteurs
-du xtx' sikcle , en quoi, d'ailleurs, il ne faisait que se confor-
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iAer aux programmes officiels Quant a savoir ce qu'il pensait
-du gilet rouge de Th6ophile Gauthier et-de ;a sonority verbale
de Victor Hugo, c'~tail chose assez accessoire et comme cela
n'influait en rien sur la formation des 61eves, M. Degland n'en
dlisait rien, pas plus qu'il n'avait vu !'utilitM de nous parler de
zon pays natal et de ses propres etudes.
Les arguments que se donnaient les 6lves pour ranger,
d'office. M. Degland parmi les classiques, dtaient ceux-ci : M. Degland 6tait tres discret, correct reguJier, m6thodique, ponctuel.
Tout y etait rIgld, selon la comparaison courante, comme une
tragddie de llacine, trac6 an cordeau comme un jardin de Le
NBtLre. II reprdsentait dans la maison I'ordre, la mesure, la moderation, le riglement... Tout cela, c'est I'esprit classique.
Le romantisme, au contraire, c'est la fantaisie, I'exces, le
touffu, le boursoufle, le sonore, le clinquant, i'excessif, le d6mesur6... Et, avec cela, par h-coups et en rafales, des enthousiasmes qui soulevent de terre et lancent vers les etoiles. Et
aussi, assez souvent, des incursions dans les bas-fonds et la trivialitd.
Comment done M. Degland aurait-il pu Utre romantique ?
M. Degland s'est-il jamais dout6 du verdict de ces jeunes
critiques imberbes et irrefldchis ? On ne sait. Ce qui est certain,
c'est qu'il n'en aurait pas senti grande Emotion, et que ses convictions intimes n'en auraient pas 6tW ebranlkes.
Une tLiHse celebre, soutenue en Sorbonne au commencement
du xx" sitele. definissait le romantisme un systeme oi la sensibilit6 et l'imagination 1'emportent sur I'intelligence et la vole ronantisme tout
lont6. D'aprBs cette th6se - toujours entier serait resumb dans la profession de foi (si on peut I'appeler ainsi) que fait Hernani i Doiia Sol :
...Tu me crois peut-Sire
Un homme comme tous les autres, un 6ire
Intelligent, qui court droit au but qu'il reva.
Ddtrompe-loi. Je suis une force qui va !
Agent aveugle et sourd de mysteres funebres i
Une dme de malheur (aite avec des tdnabres.
Oi vais-Ie ? Je ne sits. Mais je me sens pousse
D'un souffle impelueuz, d'un destin insensd.
le descends. je de-cends et jamais ne m'arretz ;
Si parfois, haletant, j'ose tourner la tIte,
Une voix me dit : a Marche I * et fabtme est profond,
Et, de [lamme et de sang, je le vois rouge au fond.

a Je suis une force qui va... Agent aveugle et sourd de mystMres fundbres n, etc...
Le romantique est done celui qui. est ballottW et entrain6
irrisistiblement par tout ce qu'il y a de violent et de trouble en
lui, sans que la raison le dirige.
M. Degland, homme ponderi, ne nous a jarais dit du mal
du romantisme, ni des romantiques. Mais & qui lui aurait demand6 en quoi consiste a cet agent aveugle et sourd de mystares
funebres, cette dne de malheur faite avec des tinebres ,1, on devine qu'il eOt r6pondu de son ton un peu ironique et avec quelques < peut-etre a tres insinuants que si Dieu a donn6 A
I'homnme une intelligence et une volonte, en meme temps qu'une
destinee 6ternelle, c'est, de toute evidence, pour qu'il gouverne
sa vie et atteigne sa destinde. Et I'homme vraiment libre doit
savoir oh il va, et, le sachant, prendre le bon chemin.
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Un autre reproche que M. Degland (on le devinait) eit
adress6 au romantisme, c'est d'avoir soulev6 trop frtquemment
4 tout propos la vase qui se trouve au fond du coeur humain
(ici, I'on pense surtout i Alfred de Musset). Les romantiques
nous ont raconte, dans tous les details, leurs amours les plus
troubles, leurs ddceptions, leurs jalousies, leurs amertumes, leurs
disespoirs...
Les plus desespdrds sont les chants les plus beaux
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots..
Que cela se passe au clair de lune ou dans la nuit obscure,
on voudrait les prier de ne pas tant afficher les extravagances
du pauvre coeur humain.
Toujours le cwur humain pour module et pour maitre
Le cceur humain de qui, le cour humain de quoi ?
Quand le diable y serait, j'ai mon cwur humain, moi !
A chacun de ces geignards et pleurards, qui se servaient
de leurs larmes pour decomposer la lumiere et y faire briller
les teintes de l'arc-en-ciel, Flaubert, dit-on, criait, brutalement :
c Tu pleures ? tu as mal au ceur ? qu'est-ce que tu veux que
cela me fasse. Crave done et laisse-mei en pair. a
Taut de larmes, tant de cris de desespoir, tant de soupirs
pour provoquer notre compassion ! Tant d'abinies entr'ouverts
pour nous jeter dans 1'6pouvante (Auguste, fais-moi peur !),
tout cela est enfantin et dangereux pour des adolescents nalfs.
M. Degland ne pouvait pas ne pas voir les fissures du romantisme et le gros fil blanc qui cousait la plupart de ses pages
Seffet.
Et malgre tout. le romantisme suscitera toujours des enthousiasmes, et la plupart de ceux qui en disent du mal en raffolent comme d'autres font leurs delices de, camembert trop
mou.
M. Degland en classe n'a jamais voulu froisser des opinions
litteraires qui peuvent se lsgitimer. Mais quelque vingt ans
plus tard (il n'ctait plus professeur de rh6torique) comme on
taquinait en recreation un jeune professeur (mort depuis) a
cause de certaines poses de mnlancolie, M. Degland qui savait
ses auteurs se mit A declamer de son ton lgierement ironique :
A Le rossignol 6tait sans voixz (1).
Qu'il y ait du danger i ressasser sans cesse devant des adolescents h I'Age ou des euriosites malsaines s'Aveillent en eux,
res roves toarnientis, morbides mAme, cela ne fait aacun doute.
M. Degland le devinait tres bien et, sans rien laisser paraitre,
etait prEt ? sauver la situation. II savait crever les bulles de
savon et prdvenir des curiosit6s trop ardentes. Un jour, en
classe, A propos du Jocelyn de Lamartine, certaines insinuations
du Manuel ouvraient de vastes champs a l'imagination. Qu'y
avait-il dans le texte original ? Tranquillement, M. .Degland ou\rit I'ddition complete de Jocelyn (nous n'avions, nous, que des
pages choisies),'et nous lut le fameux passage suspect. II nous
lut cette page comme il ett fait du monologue de Don Carlos
(I) Le poete poltrinaire Millevoye (1782-1816) chantalt melancollquement
en regardant tomber les reutlles : De la ddpouitle de nos bois - L'aulomne
atxut jonchd la terre ; - Le bocage dtaf sans myst&re, - Le rossignot Otait
sans voiz. - Triste et mourant a son aurore, - Un jeune malade A pas lents
- Parcouraft une fois enere - Le bots cher A aes preamers ans a, etc...
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dans lernani, ou du celebre exorde de Ciceron : Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra. Et sans aucun commentaire, ii referma le livre et passa & autre chose. C'dtait, en effet,
bien peu de chose (et c'est sans doute pour cela que M. Degland
nous l'avait lu) et ii n'y avait vraiment pas lieu de faire des
:iysteres, et I'on aurait tout aussi bien pu faire figurer le passage dans les morceaux choisis sans aucun p6ril. M. Degland se
montra ce jour-la droit et pondre6, comme a son ordinaire, il
se rdv\la en meme temps tres habile dducateur.
6* 11 n'est pas bon d'dtre trop a coulant a, sinon le niveau intellectuel baisse. - M. Degland dtait solide, il ne plaisantait pas
sur la question du travail. II n'etait pas tres severe pour les
notes, mais n'en donnait jamais pourtant de bonnes si on ne les
mdritait pas. II n'a jamais commis la faiblesse de chercher dans
des complaisances de compromis un motif de popularitd personnelle. Intlgre, il le ful pendant quarante ans. Un professeur qui
est trop bon, trop n coulant a, selon I'expression revue, cause du
prejudice a l''elve car celui-ci ne fait plus d'efforts et travaille
noins. Dans un dtablissement oiu les maitres sont faibles, ou du
moins ne sonC pas assez sdveres, le rendement est moindre et le
niveau intellectuel baisse. Un pays oi l'ensemble des examinateurs, sous pritexte de popularit6, admettent trop facilement
aux grades academiques, glisse peu A peu au-dessous des pays
voisins. Charlemagne sdparait implacablement 1'ivraie du bon
grain en plagant les bons Bleves a sa droite et les mauvais a sa
gauche. L'humanitd lui en est reconnaissante. M. Degland, doucement, mais avec fermet6, faisait travailler ; ses anciens l66ves
lui en conservent une gratitude dmue.
Est-ce a dire qu'il n'y a jamais eu de nuage entre M. Degland et ses BlAves ? Ce serait invraisemblable. M. Degland 6tait
tres modeste, et, comme on I'a dit, it insinuait plutdt qu'il n'affirmait. II n'avangait quelque v•ritd qu'en l'accompagnant de
a peut-dtre ), 4 it semwbe
a, ne crcyez-vous pas n ? Certains
a
ont pu en conclure trop rapidement que le professeur hdsitait,
qu'il n'etail pas sLr de ce qu'il disait. Et cela, dans ses premieres
annies de professorat surtout, a pu lui causer prejudice. La plupart des humains subissent le prestige de la rdclame, du galon,
de l'affirmation tranchante, de la prestance physique, de 1'imporlance sociale. Or, M. Degland se tenait dans l'ombre : certains
ont pu sous-estimer ses capacitis et lui faire la vie dure.
Pour tous, d'ailleurs, ce n'est que pen a peu qu'il s'est rdv~1
un homme magnifiquement doud et remarquablement instruit.
Et encore a-t-il fallu, pour cela, I'aide des circonstances, de la
necessitd et meme du hasard. Sans cela ce grand modeste n'aurait probablement rien ]aissd paraitre. L'on a ainsi constatA progressivement l'6tendue et la variBLd de ses connaissances en
mrnme temps que la richesse de ses aptitudes. L'on a reconnu de
plus en plus en lui un maltre, en memeTeilps que, dans la meme
progression, 1'ensemble de ses vertus morales s'imposait.
Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, dit le proverbe. Pour que les lecteurs des Annales n'aient pas l'impression
d'une these exprimant l'opinion d'un seul, on va continuer chemin faisant, A leur livrer le tomoignage de divers anciens eleves
(filles et garcons) qui furent ses disciples au Berceau a des titres
divers, entre 1894 et 1938. Tant pis s'il y a quelques repetitions,
elles feront mieux ressortir les points fondamentaux.
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Voici le souvenir qu'a gard6 de M. Degland un rhetoricien
de 1900 :
a M. Deyland ne cherchait d'aucune fafon la popularitY, mais
ii fut influent par sa vie exemplaire. Ses sermons, bien composes, un pen trop classiques peut-etre et donnis avec un organe
plut6t ingrat ; sa vraie predication etait sa vie tout entiere.
Je ne sais si, en haut lieu, on pensa a le nommer sup.rieur;
ce que je sais, c'est qu'il n'aurait jamais accepte de l'etre. A une
4poque donutde, it fut contraint d'accepter le titre d'assistant ; it
fit tout pour etre dicharge et rdussit au bout de six mois. En
dehors des rcreations, it vivait retire dans sa chambre, leudiant, clausant ses collections, faisant des experiences.
11 prdfdrait les sciences aux lettres et, d'ailleurs, etait mieu.
dou6 pour les premieres. IL fut cependant un excellent professeur de rhitorique. Nous avions eu pr,6cdedemment un professeur qui nous dictait ses cours, nous les faisait apprendre par
cceur, nous imposait, en somme, sa pcnsde. Nous devions reciter
des jugements sur des auteurs dent nous n'avions jamais rien
lu. M. Degland proceda de fason intelligente ; il nous donnait
des 6tudes pour lire et 6tudier les auteurs et nous demandait
sur ceux-ci des jugements personnels. 11 y avait parmi nous des
classiques et des romantiques. Gentiment it savait inviter les
premiers a la lecture des auteurs moins s6dvres et les seconds
a celle des classiques. .. Mais it ne s'imposait pas, ii insinuait.II nous lisait en classe des morceaux de divers auteurs, se complaisant parfois a reprendre pour les souligner certains passages
moins parfaits, sans exprimer son sentiment, le faisant seulement pressentir. Maniere fort adroite, me semble-t-il, de le faire
adopter. En effet, s'il avait eu fair de nous l'imposer, une reaclion contraire se serait probablement produite chez plus d'.tu.
En realite, ii cherchait a nous apprendre d penser. It nous aidait
aussi & ordonner nos idees. II insistait sur le plan que nouw devions construire acant de r6diger une dissertation, par exemple. Et ii nous demanda meme de faire pr~ceder nos devoirv de
ce plan. Les devoirs dtaient courts d'ordinaire,mais it aintait a
constater que nous n'avions pas seulement compris la signification des mots, mais que nous avions parfaitement saisi le sens
de la phrase. II fut un guide pour nos jeunes intelligences, un
guide prudent et discret, mais respectant les tendances de chacun ; pas emballant, d coup sir, mais se gardant soigneusement
d'etouffer les enthousiasmes juveniles, se bornant a en moderer
l'exageration.
Etre regulier, avec certaines celipses, cela se voit souvent.
Mais ce qui fut admirable en M. Degland, c'est sa constance ;
ilfut toujours et partout rdgulier,T son devoir, mdme alors que
les circonstances paraissaient autoriser.une exception. Ainsi, it
arrivait que, le jour oil it avait accompagnd les ileves en promenade, eussent lieu i cinq heures, a la chapelle, un salut ou.les
exercices du mois de Marie. Certains jugeaient que, revenus fatiguds et, en hiver, transis ou mouillds, is dtaient dispenses d'assister A cet exercice. M. Degland s'y rendait toujours. A quatre
heures sonnant, an l'entendait sauter du lit, a quatre heures
vingt-einq, sa porte s'ouvrait et ii se rendait A la salle d'oraison.
Va avait I'air. automatique.
Son esprit de pauvret&. - Les habits toujours nets, mais
uses, jaunis et verdis. Pour ne pas abimer son breviaire, des
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morceaux de papier, sur lesquels il plafait ses doigts. Dans sa
chambre, rien de luxueux on recherche.
Pas avides des nouvelles du monde. Jugeant que la lecture
d'un journal quotidien dtait une perte de temps, il ddsira s'abonner a la Croix du Dimanche et en demanda I'autorisation. Le superieur, d'alors, estimant que les ddcrets de nos Assembldes gdndrales ne lui accordaient pas le pouvoir de la donner, se rdcusa.
M. Degland se soumit avec simplicild.
Grande bont6 sans effusion, mais aussi sans indgalitd comme
sans parlialitd. Cela pouvait se constater dans sa conduite gdenrate 4 rIgard des dlBves, mais aussi lcrs des attributions de notes au Consei. It apparaissait a la fois trds juste et trds bon,
tres comprhensif.
t1dvitait les contestations, ne proposant guere son avis que
sous forme dubitative, sauf cependant lorsqu'il croyait un principe engagd, alors it dtait net et intransigeant. II eut pour ses
anciens dl&ves devenus ses supdrieurs (MM. Pierre et Bergeret)
le plus grand respect et la plus ddifiante soumission. Son influence leur rendit en certaines circonstances les plus grands
services.
la Maison-Mere pour les
Une certaine annee, it fut appeld
vacances : on 'y chargea du soin des retraitants. Sa parfaite rdgularild, sa discrdtion, sa dignitd, son esprit sacerdotal, son devouement suggderrent au supdrieur de transformer une situation provisoire en definitive. Peut-Atre que ce ministrte n'dtait
pas dans ses 'golts et plutdt pensait-il qu'elle le plaoait trcp en
dvidence. II manifesta sa pensde et fut renvoyd a ses modestes
fonctions de professeur au Berceau.
II fut aussi sujet d'ddification lorsque ces fonetions lui furent enlevmes. II accepta sans mot dire celles d'aum6nier des orphelines, etc... 11 pouvait encore professer ; il savait que certaines intrigues s'y opposaient. II aurait pu les ddvGiler et y rdsister. II ne le fit pas. Et, plus tard, lorsque son supdrieur, d.bordd, lui demanda de reprendre certains cours (il avait pourtant pris de I'dge depuis), it accepta toujours avec la meme sim-

plicitd.
Dans ses relations, fort aimable. En promenade, causant volontiers et gentiment avec les quelques eleves qui lentouraient.
Avec ses confreres, serviable. Le moindre d'entre eux pouvait
lui demander an service, ii le rendait volontiers et toujours si
simplement.
Durant mon seminaire, le souvenir des exemples donnds
par M. Degland me fut particulierement bienfaisant. It s'intdressait dnormament aux sciences et aux progres scientifiques. It
les suivait avec attention. El c'est-chose qui m'a frappe ches cet
homme dgal, eztdrieurement conformiste, que ce souci d'etre au
courant - comme aussi son liberalisme en littdrature - et la
larqeur intelligente de ses vues en education et de ses mthAodes
p*dagogiques. o
I.

-

L'EDUCATEUR. LE PR&FBT DE DISCIPLINK

Une maison d'dducation est une ruche oh chacun doit travailler activement a sa tAche spdciale. Mais cela suppose, comme
condition indispensable, le recueillement, I'attention et le silence. Cela suppose Wgalement le bon ordre et la discipline. It
faut qu'il y ait dans un college - ou un seminaire - un climat
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moral qui favorise l'application de 1'esprit. 6cartc, s'il le faut.
les obstacles extiricurs et tout ce qui est incompatible avec le
d6veloppement de la penste. Or, les enfants sont instinctivenment
tapageurs, rtourdis, turbulents et chahuteurs. Il importe done
de les suivre de pres. C'est un imtlier ingrat que celui de surveillant. I.es professeurs d'Universitds ne s'occupent que de leurs
classes et laissent le soin des surveillances a des a pions ,,
gages. C'est trs commode.
Dans nos petits s0minaires, les professeurs doivent s'occuper i la fois des classes et de la surveillance. TAche ingrate si
l'on veut, mais d'un rendement moral plus sensible. La surveillance peut etre estimue difficile, fastidieuse, odieuse Inime,
mais clle est ntcessaire. Dans toute famille, I'Mducation des enfants depend de la faVon dont les parents suivent de pros leurs
petits. devinent leurs pensees, s'informent de leurs jeux, de
leurs camarades, et previennent leurs &carts.Le r6le d'une mere
est, a ce point de vue, de premier plan. II est chargS de soucis,
c'est entendu, mais depuis des siecles on s'incline ilevant la grandeur et la beaut6 de l'amour maternel, que l'on reconnait irremplacable.
M. Degland assurera un rl6e analogue. II se devouera a
cette humble tAche.
Ici, A propos de M. Degland, l'on parlera surtout de ce que
les illves ont pu remarquer. M. Degland 6tait, on I'a diji dit,
particulibrement discret et ne disait pas A quels motifs intimes
il ob6issait dans son office. Cependant, pour deviner les mobiles de sa conduile et y voir plus clair, on se reportera au Directoire des Petits SUminaires. M. Degland etait, on l'a dit, traditionnaliste ; il ne pretendait pas ouvrir de nouvelles voies ;
ii se contentait de passer par oft le gros des sages avait pas.sd.
Quand on 1'enverra, pour la premiere fois, precher une retraite
de Sceurs son premier soin, (c'est une confidence qu'il a faite
plusieurs annees.plus tard) fut de demander, A qui de droit, le
, Directoire a sp6cial. Dans sa tdche de professeur et de prffet
de discipline, il se basera 6galement sur le Directoire des petits
s6minaires. Les Directoires sont, chacun en sa spdcialitd, si i'o,!
ose dire, de l'exp6rience en baton. Le Directoire des pelits seminaires a Wtd redigd par M. Corby, le constructeur et )e superieur du petit seminaire Saint-Firmin (Montnellier).. M. Corby a
laiss6 (comme plus tard M. Dillies) dans notre congregation le
renom d'un maltre 6ducateur incontestd. II suffira done de citer

quelques-uns des principes

Tondamentaux du

Directoire et,

comme par enchantement, les anciens eleves croiront voir a
l'euvre M. Degland. Rappelons quelques principes gdndraux donnes par le Directoire des petits seminaires.
1" Ce que dit le Directoire (p. 56-57) : a) A•• faut acqudrir
de I'autorite, se respecter soi-meame et respecter les autres professeurs decant les eleves. n M. Degland, vis-a-vis des autres
mattres sera toujours tres poli. Les elves souriaient en le
voyant se d££ouvrir avec un grand geste chaque fois qu'un de
ces messieurs I'abordait. De meme, lorsque M. Serpette venait
chaque semaine en classe pour donner les notes, M. Degland •
l6ait sa barrette, se levait, cedait sa place au supdrieur et attendait debout, df6frent (mais sans obs6quiositi), que tout ffit
fini.
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b) a it fJut se montrer bienveillant et aimable. , M. Degland, s'il 6tait poli vis-a-vis de ses collbgues professeurs, l'6tait
4galement vis-A-vis des dleves. 11 usait volontiers d'ironie
(comme Socrate, si I'on peut dire) pour mettre en relief les ddfauts... Mais s'il decochait une pointe acidulee, il n'insistait pas
et jamais il n'abusait de sa situation pour humilier, moins encore pietiner (moralement parlant) un dieve. II tait affable, bon,
jovial meme dans son austdritd et maniait I'ironie avec dextdritd.
c) c 1 faut respecter ses dlives, les traiter avec noblesse et
dignitd. , M. Degland n'a jamais 6tW familier. II savait etre affectueux et simple, mais sans mibvrerie et toujours en gardant
les distances. Et quand on dit qu'il gardait les distances, on ne
veut pas insinuer qu'il regardait les autres de haut. Dans ces
pages, on insistera beaucoup au contraire sur sa modestie.
Le Directoirq recommande encore (pages 60-61) :
a) L'esprit de pidtd. L'amour de C'ordre (jusque dans sa
chambre). M. Degland, sur ces deux points, fut un module constant, toute sa vie.
b) La douceur et la fermete. On a l'occasion, en ces pages,
d'en parler souvent.
c) It ne faut pas se montrer trop raide. Ne pas prophetiser
L'avenir des eleves : cela pr6te A des b6vues. Ne pas laisser percer un esprit soupfonneux vis-d-vis des dleves. C'est se rendre
odieux et froisser tout le monde.
d) 11. ne faut pas montrer de preventions contre les uns ou
de prdferences en faveur des autres ; surtout pas d'amitids particulieres avee certains 6l6ves ; ce pourrait etre desastreux.
-e) II ne faut pas se montrer ldger ni inconstant. Les 61eves
deivent avoir l'impression que le professeur est bien 6quilibr6,
intellectuellement et moralement.
.:.Voilk ce que demande le Direetoire : M. Degland a pratique tout cela pendant quarante-quatre ans qu'il est reste au
Bereeau. I1nous reste a le voir b 'reuvre.
Et voici maintenant ce qui concerne le prdfet de discipline (p. 98) : a Les prdfets de discipline se pendtreront bien,
avant tout, de la haute importancede leurs fonetions et de la salutaire influence qu'ils sont appeles d exercer dans la maison.
On pourrait peut-dtre dire avec veritd que sur eux reposent le
bon ordre et la moralitd de ritablissement. a
Quelles reflexions et quelles resolutions a dveillees ce texte
chez M. Degland I Lui, au lendemain de son ordination sacerdotale, sans grande experience, comme tous les jeunes pr4tres,
est nomm6 professeur de rLthorique et prdfet de discipline. II
a sa classe h gouverner, et toute la maison, c'est-a-dire au bas
mot cent BlIves a maintenir dans le devoir. II n'a jamais Wt6
prdtentieux ; il n'a jamais bomb4 la poitrine pour se filiciter
d'avoir rdussi en quoi que ee soit ; il n'a jamais voulu accomplir que sa modeste tache'quotidienne pour I'amour de Dieu.
Peut-6tre mrme s'est-il reproch6, dans son humilitA, des n6gliala loupe, grossies, exagdrdes,.. Ce qui
gences qu'il regardait
est certain, c'est que les anciens dlAves (et l'on a pu recueillir
des temoignages nombreix, s'dchelonnant de 1894 a 1938), ont
gardd de lui un tres bon souvenir.
Et il ne faut pas oublier que les exemples et les legons des
professeurs sont comme les obus & retardement ; iis produisent
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leurs effete. dans bien des cas, de longues ann6es plu'; lard... Et
cela devrait consoler bien des mjres de famille el nombre de
professeurs qui craignent d'avoir perdu leur temps parce qu'ils
n'ont pas vu lever le blt qu'ils a\aient jetd en terre.
2* L'office de prdfet de discipline est tres assujetissant. M. Degland fera done son office avec une conscience professionnelle rizoureusement attentive. Et, d'apres 1e Directoire,
c'est un olfice tres assujteissant que celui de pr6fet de discipline. Nous lisons, p. 99 : ( Les prdfets de discipline assistent
a tous les exercices gFndrauz, tels que passage d'un exercice a
'autre, promenades, dortoirs,mme quand its ne doivent pas prdsider d'office, et ils surveillent tous les endroits de la maison
oi peucent se rencontrer les delces. ,
Dis la rentrEe des classes, en octobre 1894, les B61ves ont
pu voir M. Degland A son poste dans tous les mouvements generaux. II est toujours l1, les bras croises, ou - plus souvent
- les mains dans les manches, droit, grave, ses yeux bleus pale
fix6s sur les 6leves, ne cherchant pas querelle aux enfants et
n'ayant janmais I'air de quelqu'un qui vent user de ruse pour
surprendre en faute, mais ne laissant jamais passer un manquement A la regle sans le souligner d'un signe de tete, d'un
geste rIprobateur, d'un coup d'oeil significatif.
II en impose et ii en imposera chaque annme de plus en
plus, parce qu'il donnera toujours lui-meme, en tout, le bon
exemple, et traitera toujours les b16ves avec bienveillance, douceur et fermet6. Toujours grave et sans cesser de suivre d'un
coup d'oeil I'ensemble des mouvements, il penchera son long
corps vers un petit qui demande une permission on un renseignement. II sera condescendant toujours dans sa fagon de traiter, mais inflexible quand il s'agira de silence, d'ordre et de
bonne tenue. Tous les mouvements doivent s'ex6cuter en ordre
et en silence. Et des mouvements g6neraux, on peut dire qu'il
y en a toute la journ6e.
Les autres professeurs, quand ils ont fini leurs classes on
termin6 leur tour de surveillance, peuvent disposer de leur
tenips : le prdfet de discipline ne pent vaquer A ses occupations
que pendant quelques minutes, parfois une heure. Et meme,
alors, il doit toujours etre sur le qui-vive, car ii y a constamment des mouvements gendraux :avant et apres les etudes, avant
et apres les classes, avant et apr6s les repas, avant et apres les
visites au Saint-Sacrement. Si l'on monte au dortoir pour brosser les liabits ou pour se mettre en dtat les jours de promenade,
toujours le pr6fet de discipline doit 4tre lt. S'il y a une reunion
exceptionnelle A la salle des fetes, le pr6fet de discipline doit
diriger le mouvement. On le trouve tour A tour partout, vigie
attentive, dans les corridors, dans la cour, dans un angie d'escalier et A la salle d'6tude, juch6 en haut du grand pupitre. Quel
que soit le deplacement, le prdfet de discipline doit etre lI. Et
M. Degland Rtait toujours li." Il advient parfois qu'un professeur se mette en retard tout comme un sergent on un adjudant
A la caserne calculent mal leurs distances et accourent tout essounfs, ce qui provoque chez les subordonn6s une douce hilarite. M. Degland, lui, n'a probablement jamais 6td en retard. II
est toujours parti A temps, non pas une fois, deux fois, mais
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant des
annees, toute sa vie. II semblait avoir mis une sorte de coquette-
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h ce que son arrivee coincidAt toujours avec le son de la

cloche. Coquetterie ? Non, niais plutot conscience professionnelle. M. Degland dtait long et mince : les 6leves I'avaient surnomm6 ,a la grande aiguille , (de I'horloge), celle qui, sur le
cadran, marque les minutes, indique I'instant pr4cis d'un mouvement A executer (1). L'horloge est la voix de Dieu, !a voix
du devoir. S'est-il mis une seule fois en retard pendant quarante-quatre ans qu'il est rest6 au Berceau, c'est-k-dire jusqu'A
sa mort ? C'est incontrOlable, mais ii est A parier que si l'on
pouvait consulter les quarante g6enrations d'dl6ves qui ont ddfil6 devant lui, et ont Wet les tdmoins successifs de sa r6gularite,
ils r6pondraient tous qu'ils n'ont jamais vu M. Degland en retard, qu'il a toujours' Wt6 i son office, accompli son humble tAche
quotidienne et qu'il est mort i son poste, comme un bon soldat
de Dieu. Une expression militaire courante parle de ccjugulairc
au menton , pour signifier qu'un soldat est en service command4 et que pour rien au monde il ne peut se soustraire i son
devoir sans etre passible d'une peine disciplinaire rigoureuse
(Service ? Service ! Jugulaire ? Jugulaire !) On aurait pu dire
avec raison que, pendant des anndes, M. Degland est restd a son
poste, jugulaire au menton. Et qu'on le remarque bien, M. Degland devait, en meme temps faire ses classes avec tout ce que
cela comporte de travail. II avait aussi son a tour , r6gulier de
promenade et de surveillance comme les autres.
Mais alors, pourrait-on penser, un prdfet de discipline dans
I'enseignement secondaire est foredment un homme diminu6,
sacrifid ? II n'a pas le temps d'&tudier ; il perd done de sa valeur intellectuelle ? Non. Mais ce qui est certain, c'est qu'il lui
faut une rare facultd d'adaptation. L'homme, c'est un fait.
s'adapte A tout, et M. Degland, comme avaient fait avant lui
les autres pr6fets de discipline, s'adaptera. Sans geindre ni attirer I'attention sur lui, ii utilisera toutes les minutes. demiheures et heures completes pour travailler. Le cardinal Manning
(Sacerdoce dternel) recommande beaucoup les livres de cinq minutes, c'est-f-dire qui peuvent dtre abandonnds et repris. Cinq
minutes par jour cela -fait environ deux heures et demie par
mois, trente heures par an. Celui qui sait utiliser les minutes
qui restent libres entre deux exercices, est capable de mener a
bien beaucoup de travaux. Comme le disait un jour, avec raison, M. H. Bordeaux : a Ce sont les hommes les plus occupds qui
trouvent encore le temps de faire quelque travail surdrogatoire.
Quand un homme d'Etat, quand un directeur de journal ou de
revue, cherche quelqu'un & qui confier un travail important, d
qui pensez-vous qu'il s'adresse ? It s'adressera,non a an homme
bisif, mais d un homme tras occup6. Seuls, les hommes occup2
s
ont du temps d eux, parce que, seals, ils savent travailler.,
M. Degland, lui aussi, a su travailler. 1I a Wt6 un professeur
de rhetorique competent et consciencieux. II sera un brillant
professeur de sciences. II jonglera avec les formules, organisera
son cabinet de physique en technicien'averti, se montrera tres
(1) Est-il n6cessalre de dire qu'Il y avalt egalement la petite algulle ?
Cette petite alguille etalt repr6sentee par un autre de ces Messieurs plus
court de taille que M. Degland et senslblement aussi regulter. Mmne lorsque
aclitlnellenfent rhorloge qul surplombe la cuisine centrale se deiraqualt,
les deux alguilles vivantes continualent a marcher. Malson rortunde !
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habile dans la preparation des experiences chimiques, travail-.
lera toute sa vie A a monter a des collections de coleopteres et
de papillons qui feront I'admiration de tous. II sinteressera a
tous les progres scientifiques. particulierement a la radio, dont
il suivra le dbveloppement avec une attention soutenue. Tres habile a manier pinces, tturne-vis et machines, ii fabriquera, perfectionnera ou adaptera des appareils au fur et a mesure des
progres. On s'apercevra mine qu'il avait appris entre temps
I'alphabet morse pour saisir au vol, dans les premieres annees, les messages t6ligraphiques. II se rdvilera apiculteur tris.
au courant de son mntier et fournira a la maison, chaque annde,
un nombre impressionnant de kilos de miel. It sera catdchiste
tres got6e, aum6nier et directeur tres devoue. Sa vie sera tres
remplie : il aura su utiliser toutes les minutes. Et I'on ne parle
pas de ses exercices de piEtR. M. Degland, on peut en etre str.
leur a toujours donn6 la premiere place. Car toujours et avant
tout, il a te6 I'homme de Dieu.
3" Deur mwthodes : a) police, fiches ; b) conscience forW
m e.- II faut doeic des prefets de discipline dans les colleges
et seminaires comme il faut des prefets et agents de police dans
les villes. L'hommne est un etre social, nous redisent de temps a
autre les philosophes, -ie peur de nous le voir oubiier, et ii realise son plein rendement par la vie collective, la division du travail et le concours de tous au Bien general en meme temps que
chacun y trouve au maximum son bien particulier. Mais il y a
chez tous des tendances mauvaises ; certaines fleurissent soecialement dans les agglom6rations (casernes, usines, grandes
villes), ou, semble-t-il, les mauvais instincts ont tendances a predominer. D'un c6tl, I'homme n'atteint son maximum de developpement que s'il vit en soci6td et, daautre part, la vie sociale
risque. s'il n'y a pas de discipline, de diminuer le rendement
ou meme de le paralyser, aussi faut-il prendre des precautions
pour b6ndficier le plus possible des avantages de la vie sociale
avec le minimum d'inconv6nients.
Deux m6thodes s'imposent tout de suite a l'esprit : a) Persuader h chacun qu'il doit rechercher son bien propre et le
bien general dans l'ordre, la discipline et le travail. Et alors la
morale, basee sur la raison et la religion, sert de base de conduite ; b) Organiser la societd de telle faqon que Tis rdcalcitrants soient r6fr6nes, poursuivis, chtidd. C'est tout I'attirail de
la gendarmerie, de la police avec fiches anthropomntriques, dossiers documentaires, casiers judiciaires, etc... Ce procedd, qui
se soucie tres peu de la moralisation des individus, a dte employd depuis des siecles. II s'est realis6 depuis les methodes de
Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, avec ses a Latomies a, jusqu'aux fichiers actuels avec espionnage, delation et tortures que
I'on a vu avec horreur, refleurir dans notre xx* siecle. Napoleon
usait parallelement des deux methodes. Avec Fouchd, ii utilisait
toutes les ressources de la force arm6 e et de la police secrete
en meme temps qu'il demandait aux 'gendarmes noirs (les pr4tres), d'enseigner au peuple, dans le cat6chisme, l'oblissance .
l'empereur. On obtient ainsi l'ordre extdrieur.
Un educateur veut obtenir non seulement I'ordre exterieur,
mais l'ordre intdrieur. et cela suppose que l'on met Dieu & la
premiere place. L'ordre est afers basd fondamentalement sur
la conscience et le d6calogue. Mais, il n'est pas rare qu'un ddu-
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caleur veuille, comme Napoldon, se doubler d'un Fouchd et envelopper les 6elves dans un reseau serr6 de services policiers
(surveillance occulte et mouchardage). II veut donner aux 6dlves
l'impression qu'il est, lui, tres habile et tres rus6 et qu'ils doivent, eux, se tenir constaminent sur leur garde. II s'ingeniera
m6me, par quelque inoffensif traquenard, a prendre en faute
des naifs qui ne se mefiaient pas. Et l'dducateur triomphe. Mais
il est maisain qu'un Rtre humain vive dans cette atmospuiere
de ruse et il arrive indvitablement ceci : les l66ves, constatant
que la ruse et l'habiletd sent h la base de l'ordre reclamd, oublient qu'ils doivent agir par conscience et senlent s'dveiller ed
eux le gott de la lutte et du combat. A renard, renard et demi !
Ils travaillent done & devenir tres habiles, eux aussi, et leur
conscience se deforme dans la meme proportion ; ce qui est une
faillite morale.
On s'excuse d'avoir ici soulev6 ce grave problime. Cela
pourra peut-etre sembler hors de saison. On l'a fait pour mettre
en relief le role de M. Degland comme pr6fet de discipline et
comine dducateur. Quelles dtaient lI-dessus ses reactions intimes ? Nous I'ignorons, car, sur ce point comme sur tout ce qui
le concernait personnellement, il a toujours 6td tres rdserve.
Mais il a vecu au grand jour ; il a agi en pleine lumiere ; quarante gendrations d'6dlves l'ont vu A I''euvre. D'aprbs I'impression des elfves, quel fut le souci de M. Degland ? Former
des consciences ; rappeler incessamment le devoir ; prdvenir les
occasions qui feraient naltre la tentation et causeraient une
faute ; rdprimer tout 6cart des son origine pour couper court
A toute volontd trop audacieuse et trop entreprenante, ne rien
laisser passer, car certains temperaments, dans une perpdtuelle
application de la loi de l'offre et de Ja demande, veulent sans
cesse voir jusqu'ou ils peuvent aller, s'efforcent chaque jour, de
faire un pas de plus dans I'effraction du reglement qu'il s'agit
de grignoter et dans I'art de jouer le professeur... Tel fut le rOle
de M. Degland des les premiers jours de son office comme pr6fet
de discipline (insta opportune, importune, argue, obsecra, inerepa in omni patientia et doctrina).
Car M. Degland fut toujours en dveil, toujours vigilant.
toujours a son poste. Non pas comme un bouledogue (si I'on peut
dire), qui, sans cesse, harcile les gens et les menace de ses crocs
(c'est le rOle de l'adjudant aupres des soldats) ; non pas InAme
comme le chien de berger qui court sans cesse bruyamment derriere les brebis qui se sent 6cart6es du troupeau (c'est le rOle de
celui que les coll6giens appellent dodaigneusement et avec
amertume le a pion ,) ; mais, comrme la maman qui regarde
jouer ses bambins, prdvient les carts, arbitre les diffdrends,.
empeche le massacre des plus faibles par les forts, s'interesse
aux jeux et les encourage. M. Degland 6tait une sorte d'ange
gardien visible, et c'est parce que les 616ves le respectaient et
un
le considdraient ainsi qu'ils ont, d'une faQon gendrale, obdi
signe de tMte, A un geste du doigt, a un imperceptible claquement de la langue entre les dents (thd, thd, thd).
4" La loi du minimum. - Faut-il traiter tout le monde do
la meme fagon ?.Loin de 1a, mais on peut admettre qu'il y a un
minimum A exiger de tout le monde. M. Degland exigeait I'ordre sans acception de personnes. On rdpete sans cesse que les
dducateurs doivent tenir compte du tenmprament de chaque
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6I6ve car tout le monde ne peut ni ne doit 0tre traitd de la
mnme facon. Se montrer trop rigide, trop uniformnment exigeant, c'est manquer de psychologie, et c'est faire du mauvais
travail. Et alors, M. Degland n'a-t-il pas manque souvent de largeur d'esprit et de souplesse d'adaptation ? C'est le r6le du
pedagogue de voir comment ii doit prendre chaque 6leve, tout
conune la tAche du medecin est de saisir les Tractions et les
r6flexes de son malade et d'agir en consequence. II n'y a pas de
maladie, nous r6pete-t-on, il n'y a que des malades ; et chaque
malade exige un traitement special. D'oi nk6cessit de nuances
et multiplicitd de moyens d'action, et de r6action. D'accord. Mais
nous prions que !'on nous Dcoute. M. Guitton nous dit que
M. Pouget (1) voulait dtablir pour chaque point du Credo, chaque texte de la Sainte Ecriture, chaque d6finition conciliaire,
ce qu'il appelait a la loi du minimum ,. La loi du minimum
n'emppche nullement de donner a ces textes une valeur plus
grande. ni de les faire valoir dans toute leur force. Mais il y a
un point au-dessous duquel on ne peut descendre sans tomber
dans I'erreur ni aller contre l'Eglise. Par analogie, on dira de
M. Degland (l'on rep6te ici que l'on ne fait qu'analyser sa fagon
de faire, car, trbs discret, il n'a jamais fait de profession de foi
sur ses m6thodes p*dagogiques), qu'il exigeait de tous les 61Mves un u minimum ,, et cette loi du minimum 4tait l'obligation
pour tous d'obeir rigoureusement aux grandes lignes du reglement. Par exemple, quand c'est I'heure de la recreation, tout le
monde, au moment voulu, doit se trouver en recreation (ce qui
n'empeche nullement ensuite de donner permission de s'absenter selon les cas et les besoins) ; quand c'est I'heure de 1'6tude
ou de la classe, tout le monde doit etre sur les .rangs pour se
rendre h cet exercice ; quand c'est I'heure du petit dejeuner ou
des autres repas, tout le monde doit etre ponctuellement A sa.
place. C'est un minimum a obtenir. De la sorte l'61eve s'habitue A la regularitd ; ii a conscience d'un devoir a accomplir, d'un
effort A faire, d'une discipline a observer, d'un acte de mortification h faire. Car il y a toujours eu et il y aura toujours des
tendances t vouloir esquiver les mouvements generaux, a etre
en marge du r6glement. Quel delice de n'Atre pas comme les
autres, d'arriver en retard a l'etude, en classe, au r6fectoire ;
de ne pas aller en promenade avec les autres. L'on a tel office
particulier, l'on aide tel professeur, I'on s'occupe de pr6paration
de seances ou de dicors, l'on fait de la photographie ou du dessin. Et, des lors, on estime (puisque d'ailleurs oi1 a dtf choisi
tres legitimement par un professeur) que l'on peut faire cavalier seul. Chacun met une sorte de coquetterie & se singulariser.
Quel bonheur d'arriver en retard, de signaler son entree et
troubler le silence general ! Bient6t les plus audacieux viendront dire i leur professeur qu'ils n'ont pu Rtudier leur legon,
qu'ils n'ont pu achever leur devoir, vu qu'ils avaient dt faire
un travail trbs urgent pour M. X... L'on ne va pas en promenade
avec les autres, sous pretexte que 'on a Wt charg6 d'une mission speciale, et l'on en profite pour faire un peu d'ecole buissonnimre, car la nature rdclame des compensations. On s'hahitue a ne plus respecter le rIglement : mieux, on s'inginie
(1) Guilion : Portrait de.M. Pouget, p. 84.
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lesquiver ; on se relAche dans la discipline et l'on glisse dans
ce qu'on appelle le (<rdgime de facilit6 ,.II se forme ainsi des
groupes de privildgi6s qui en prenpent h leur aise avec leurs
devoirs d'etat. O'est une sorte d'abbaye de Thel]me. Et c'est
aussi une deformation. morale.qui se realise giaduellement.
M. Degland, de toute evidence, n'a jamais admis cela. Quand
itsera professeur de sciences, il pr6parera lui-meme A I'avance
toutes les experiences (il dtait d'ailleurs trWs habile manipulateur) et ne permettra pas que, sous prdtexte d'un wervcee
rendre, certains B6tves aient I'occasion de r6der en.marge de la
communaut6 ; ce qui peut Wtre une occasion de faute et I'occasion fait le larron.
5* Au dortoir.- Ne rien laisser passer, rappeler sans cesse
I'idde du devoir, mdme lorsque le devoir coste et demande des
sacrifices, c'est ce que M. Degland, toujours, s'est propos6. EL
cela partout : a 1'tude, en classe, au dortoir, en recrdation. La'
discipline aguerrit la volonth, forme le caractere, trenipe les
energies. Quand ii sarveillait dans les dortoirs, ii fallait que
chacun vidAt son lit avec rapidit6. Si quelques-uns semblaient
hisiter on lambiner pour quitter leurs draps chauds, M. Degland s'approchait d'eux, et d'un petit geste ebauchd, faisait un
signe : ii n'y avait qu'A s'exdcuter. Si quelqu'un croyant que
la ruse rdussirait, s'dvertuait, par cagnardise, A mettre ses
chaussettes tout en profitant quelques minutes de plus de la
chaleur des couvertures, M. Degland se trouvait bientdt aupres
de lui et, sans bruit, d'un petit signe dnergique, accompagnO de
i'imperceptible martlement de la langue contre les dents (thd,
the, the), invitait le paresseux b sauter a terre : ce qu'il faisait
prestement. Si d'autres, surtout pendant Ihiver, comnme des
chats qui craignent I'eau froide, hisitaient A se mettre sous
les robinets, M. Degland -- comme par hasard - se trouvait a
c6td d'eux, et d'un leger signe de tAte exigeait que Ion s'ex6cut•a.
Et, avec r6signation ]'on obbissait. Et cela toujours sans
esclandre, sans tapage, sans permettre non plus aucun mot d'explication.
6* Avec douceur et fermetd. - En effet, lorsque M. Degland reprenait un dltve, comme dans la consigne militaire, ii
n'admettait aucune reflexion. II etait tris bienveillant, mais si
'on voulait rppliquer ou si 1'on affectait de ne pas tenir compte
de 'observation, alors M. Degland prenait son air sdvere et
d'un geste de la main qui sortait de la manche, ii coupait
court... S'il 4tait indulgent pour la idgerete enfantine, ii n'aimalt pas les a Alcibiades ,, c'est-A-dire ceux qui paraissent
trop satisfaits de leur petite personne, veulent attirer F'attention sur eux. et ont tendance au mauvais esprit, si I'on ne flatte
pas leur vanite. M. Degland, d'ordinaire doux et paternel, devenait envers ceux-la, dur comme une barre de fer. II a toujours respectd les Bleves, mais quand il notait des airs prdtentieux ou qui suintaient la fatuit6, il ne manquait pas, a 'occasion, de souligner le ddfaut d'une r6fiexion acbree et mordante.
Certes, il n'y avait en lui rien de guindd, de compassd ou
de hautain. Au contraire quand on I'interrogeait, soit en recr6ation, soit en promenade, il r6pondait toujours avec affabiliti et
avec la plus grande simplicitd. Mais son attitude changeait du
tout au tout quand il flairait la moindre arrogance et, encore
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davantage lorsqu'un el1ve pris en faute semblait biaiser et hasardait que!que kehappatoire tortueuse. II etait pris, si I'on ose
dire, la main dans le sac ; il n'y avait done pas A tergiverser et
M. Degland voulait former h la discipline et A I'humiliLe ces
esprits encore indociles. 11 avait bien, de temps a autre (et
mnme assez souvent) quelque reflexion ironique sur les travers
de I'humanitd en ge•nral, et sur ceux de l'intlressd en particulier, mais il ne s'est jamais attard6 a piktiner un enfant pour
le faire souffrir. II faut noter cependant que vis-a-vis des
, Alcibiades e, il avait des expressions plus aciduldes. II les
decochait un pen a la maniere du torero qui plante ses banderilles sur 1'encolure du taureau en course, et laisse courir la
bete sans plus insister.
II connaissait tous les 6elves i fond avec leurs tendances,
bonnes et mauvaises. qu'il voyait s'epanouir bruyamment en
rcreation. II savait done le point faible d'un chacun et piquait
prestement a 1'endroit sensible.
II combattait les amitids particulieres comme le recommande le reglement, et, souvent sans rien dire, les mains
comme d'habitude dans ses manches, pendant qu'ij parcourait
la cour de recrdation, avisant un groupe qui, au lieu de jouer,
pdrorait, il allait vers ce groupe, pendtrait comme un coin
pour sdparer deux 6leves qu'il savait en periode d'amitid trap
tendre et continuait son chemin. Les adolescents comprenaient,
d'ordinaire et s'egaillaient S'ils r6cidivaient, M. Degland devenait plus precis et, lorsque l'occasion se presentait, il dardait
sa banderille. Ainsi, comme le relate un ancien qui fut B16ve entre 1916 et 1919, a un eleve qui n'avait pas su sa lecon, M. Degland, d'un ton sec et ironique, disait : it Vous pourrez dire a
un tel que vous n'avez pas su votre lecon ,. Cette fois 1'le6ve
avait compris et ses camarades 6galement.
M. Degland ne cherchait pas A prendre les dleves
faute
et ne provoquait jamais de d e lations entre camarades, enmais
faisait tout pour privenir les fautes. II ne faisait ainsi qu'obser-il
\er le Directoire des petits sdminaires qui dit : a Un Maitre
doit prrvenir les fautes des dl e ves... On ne saurait les pr venir
H
et empicher, toutes, assur6ment ; mais le Maitre dont la
conduite est toujours grave, digne et bien rdglde, impose
me
luime une sorte de respect qui tient en dchee les pluspar
turbudclns. , (Directoire, p. 92). Le mane ancien de 1919 dcrit : c La
dignitd de sa vie en imposait, et lorsque M. Degland surveillait
une c6mposition le jeudi main on pouvait etre assurd que personne ne levait le nez ou parlait d 1'6tude. a
L'on a dCdjh dit que M. Degland ne criait jamais, qu'il gardait son calme et ne brandissait pas des menaces. En quoi encore
il se conformait au Directoire (p. 92) : 1 Un Maitre ne
pas
menacer souvent. C'est le ddfaut ordinaire des jeunes doit
maitres
d'avoir presque sans cesse la menace & la bouche. Cela sent tout
id Ia fois la vivacitd et l'inexpdrience, et les dltves ne tardent pas
d le reconnaftre et a en r/ire. II taut done menacer pen,
dviter
su,'rout Jes mlenaces g6nerales, vagues, exagiries, qui, par L6
moe.. n'ont point de signification et ne peuvent etre
execu-"
t)
ides.
Sur ce point, 'on nous signale ce trait qui date d'octobre
(entre 1916 et 1919) : u A la fin de rdcrdation de midi un edlve
de sixi'me parlait et s'amusait sur les rangs : M. Degland lui
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dit : « Si vous continues je vais vous donner cinq minutes de
A piquet. a Le gosse, interdit, serait rentrg sous terre s'il avait
pu. Le meme jour, d cing heures da. soir, le mime gosse se dissipait de nouveau (son bon propos comme celui de saint Pierre
et de nous tous, avait durd peu). (Un jeune professeur qui etait
de surveillance (il est mort depuis), s'approcha et dit :-a Si
vous continues, je vais vous donner une heure de piquet.,
C'(tait, par hasard, la mdme phrase que cetie de M. Degland,
mais avec un tarif plus dleve. L'dlIve regarda le jeunie professeur et delata de rire. fa ne lui en imposait pas. *
Un maitre ne doit pas menacer souvent, et I'on vient de
voir que certaines menaces produisaient un effet oppos hL ce
que l'on attendait. II convient done d'avoir le coup d'ceil juste.
Mais le Directoire ajoute : c Toute menace qui n'arrete
point le coupable dolt dtre suivie de la peine indiquge... Si la
menace a t6d formulde et que l'dleve n'en tienne pas compte, it
faut appliquen la peine. Cela suppose dgalement que si l'on a
promis une rdcompense, it faut Vaccorder. ,
7" M. Degland visait d 4tre juste. - M. Degland, a-t-on dit,
menacait peu et punissait pen, mais quand il avait promis, I'on
pouvait etre certain que la sanction s'exdcutait. *
Quaad il s'agissait d'enfantillage et de l1gbret6, M. Degland
soulignait la faute, car il ne voulait pas que la conscience pdt
s'endurcir, mais n'allait pas, A I'ordinaire, jusqu'& baisser la
note. Mais, si l'incartade etait plus sdrieuse et s'accompagnait
de quelque rTponse desinvolte, alors la justice s'exergait. Ce
fut le cas d'un leve surpris par M. Degland hors du dortoir,
quand tout le monde etait couchd. o Que faites-vous ici, vous
Utes malade ? - Je vais contempler les 6toiles. a Une sanction
chitia l'impertinence de cet astronome en herbe.
Si quelque manquement prdvu par le Directoire comme meritant une sanction severe survenait. M. Degland demandait la
sanction. II avail le respect du Directoire : c'est de I'expdrience
condensee, et il r6petait, le cas echdant, sa formule : t II faut
passer par oiL le gros des sages a passd. n Si I'autorit6 estimait
qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le Directoire, elle le faisait
sous sa pleine responsabilite et le cas etait resolu ; M. Degland
ne disait plus rien, il avait obdi & sa conscience.
Si M. Degland avait de I'autorit,, c'est avant tout, parce que
les 61ves reconnaissaient sa vertu un peu austere et qu'ils disaient de lui et se le rdpdtaient entre eux : u II. traite tout le
monde de la meme fJaon, it est juste et ne montre ni prtdfrence, ni faiblesse pour personne. ) De plus, les el6ves savaientf
egalement qu'il n'y avait pas a ruser avec lui : aucune manceuvre diplomatique ne pouvait le flechir, et quand ii s'agissait du
reglement et de la bonne tenue de la maison, ii se montrait,
avec calme, toujours ferme comme un roc.
L'l66ve, en effet, facilement se fait diplomate et cdlin. Avec
tel professeur, il espere pouvoir s'introduire dans la place et.
en prendre a son aise. II s'insinue lentement et graduellement
et s'il gagne un peu de terrain le premier jour, it espere bien
pdn6trer plus profondement les jours suivants. II veut voir jusqu'oi ii peut aller, et plus on lui laisse la bride sur le cou que ce soil par nonchalance, caprice ou soif de popularitd et plus f'e1lve s'dvade de la rggle commune et se range parmi
les privilegids. Des privildgies, ii y en a eu de tout temps et la
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tendance a en grossir le nombre durera autant qu'il y aura des
lhowies. Un peu de savoir faire, becucoup d'audace ou mnme
d'astuce, et I'on se pousse. En chaque gosse - comme chez les
grandes persounes - somnmeille un petit Machiavel, qui, facilement s'installera dans les bonnes grAces du maitre et d&s iors,
en petit despote et en enfant gate, voudra dominer les autres,
ce qui crve des jalousies, parfois des rixes et presque. toujours
du mauvais esprit (le bouquet de jaiousie fleurira toute la vie.)
M. Degland n'a jamais permis l'Upanouissement de ces charmnants d6fauts. Prudenunent et sans 6clat de voix, sans jamais
perdre de son calme et de sa dignitd, avec bontd toujours, mais
avec force, it se montrait constant avec iui-meme, et, d6s les
premieres escarmouches, d'un signe de tete, ii maintenait
I'dleve 4 sa place et A son devoir.
8* Avec les petits. - C'est surtout avec les plus petits (el6ves de sixieme. de cinquiime et meme de quatrieme), que se
montrait son zele prtventif et sa patience. 11 les punissait tres
peu, mais sa mimique silencieuse multipliait les avertissements, car tout ecart etait soulignh. D'ailleurs, si I'on permet
aux gosses de se laisser aller A leurs caprices et de donner libre
cours a leurs rancunes, a leurs fureurs, A leurs jalousies, A Teur
besoin de detruire : si on ne les empdche pas de se distribuer
a tout propos taloches et horions, ils grandissent - ces d6licieux petits demons - avec des goCts d'apaches et les mreurs
de la jungle. Dans la famille, la maman vigilante sans cease
rappelle les bons principes, signale les dcarts, corrige les exces.
Le pere intervient de temps en temps et prend sa grosse voix
pour rappeler a l'ordre les petits tapageurs. L'enfant interloqud
obtempere, bon gr6 mal grd, car ii sait par experience que si,
dans les temps anciens, la pietaille et la ribaudaille dtaient taillables et corviables A merci, les gosses dgalement, m4me en nos
temps ddmocratiques, sont toujours susceptibles d'encaisser
quelque correction.
M. Degland. dans sa vigilance affectueuse et toujours en
•ieil, remnplacait la maman absente. Avee les tout petits surtout, sans cesse en litige ou en lutte pour des motifs tres futiles
et courant se plaindre au surveillant de quelqae coup de pied
rec u ou de quelque croc-en-jambe adroitement d6clenchL.
M. Degland calmait d'un geste ou a'un mot le petit plaignant,
lanoait au coupable un signe de tete rdprobateur et. pour le
reste. Jaisser couler l'eau sous les ponts, car toutes ces gamineries et querelles de marmaille ne vont pas bien loin. Mais
il tenait A ce que justice se fit, et, tel saint Louis sous Je chane
de Vincennes, voulait inculquer dans ces jeunes Ames le sens
de l'Nquitd. Plus tard, les marmots se diront : a Quelle patience
etait celle de M. Degland ? , Salomon serait-il venu a bout de
toutes ces complexes rivalitds ? M. Degland etait au moins aussi
equitable que Salomon et surtout moins froidement impitoyable. II advient, du reste, que certains professeurs et surveillants
negligent d'intervenir dans ces conflits lilliputiens. IUs laissent
s accomplir la justice immanente, estimant que quelques vigoureux coup de pied dchangds par-dessous la table sont une sanetion equitable, car, en pareille occurrence, presque tonjours
chacun donne et recoit avec gdn6rosite et n'a que ce qu'il
mdrite. C'est peut-tre lA un jugement trop commode. et surtout
paresseux. M. Degland tenait a inculquer des principes.
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M. Degland intervenait beaucoup
9* Arec les grands. moins aupres des grands. 11 va de soi que des adolescents do
quinze & dix-huit et dix-neuf ans ne vont pas harceler sans cesse
le surveillant : u Monsieur, un tel me fait des choses. Monsieur,
un tel m'a pris un crayon, etc... , Comme d'ailleurs M. Degland
etait I'homme le moins titillon du monde, il ne demandait qu'h
laisser les gens bien tranquilles pourvu qu'ils fussent a leur
devoir. Que ce fft dans les mouvements gendraux, en rdcreation,
au dortoir on ailleurs, M. Degland avail 1'ceil ouvert pour prdvenir les dcarts, mais se montrait le plus discret possible. Ceux
qui I'ont connu de tres pros savent combien peu il cherchait i
s'imposer. II n'avait rien du tAtillon grincheux : ii s'efforQait
uniquement d'dearter les obstacles pour que les anes fussent
en itat de travailler pour Dieu. De mAme dans toutes les sucveillances, il s'efforpait d'obtenir la discipline pour que la maison marchit bien. Il dtait d&sinteress6, disparaissait sit6t que
son r6le dtait fini et ne cherchait jamais a faire parl2r de lui.
10° En rcrdation.- Cependant, en recrdation, il insistait
pour que I'on jouit ; il veillait soigneusement A ce qu'il n'y
etOt pas de groupes a parlotes ; que i'on ne mit pas les main
aux poches. Ses yeux voyaient loin, et, d'un bout a f'autre
de la cour il se rendait compte de tous les details et ne perdait pas de vue les diffdrents groupes, surtout si parfois il
croyait avoir motif de defiance.
L'on a'dit dedj comment, d'un geste silencieux, il dispersait
certains compagnons qui se trouvaient trop souvent ensemble,
et encourageait tout le monde a prendre part au jeu gdndral...
Le Directoire pr6cise, p. 87 : a En recreation,le surveillant
doit parcourir tous les rangs, tous les cercles, tous les jeux pour
maintenir partout l'orlre et l'animation. n C'est ce que faisait
M. Degland sans jamais paraitre fatigud : a Pas de mains auz
poches, pas de jeux de mains, pas de pretendus philosophes piripat6ticiens. n Mais il souriait de bonheur lorsque les jeunes
gens, en tumulte et ventre a terre, se livraient & quelque passionnante partie. II allait et venait au milieu du champ -de
course sans redouter les collisions. II comptait sur la souplesse
des coureurs et savait mesurer iui-meme d'un coup doeil de
mathimaticien, pour se garer h temps, la trajectoire probable
de ces robots lances a toute vitesse. II pr6nait et encourageait
le jeu sain et viril, celui qui fait les muscles et fortifie les
poumons. II y a des professeurs qui jouent avec les 61ves. Gela
met de I'entrain ; les 16sves en sont contents et flattds et cela
entretient relations cordiales et bon esprit. C'est un grand avantage. Mais il arrive aussi que le professeur, tout a son jeu, ndglige de surveiller ses ouailles dans tous les recoins de la cour:
c'est un gros inconvenient. M. Degland, lui, n'a jamais jou6. On
pourrait m6me dire qu'on ne l'a jamais vu courir (Nihil nisi
grave, etc.) II ne semblait d'ailleurs Das sportif, encore qu'il fut
aisd dans sa demarche, ddgagd dans ses mouvements d'homme
maigre. Tout au plus, pendant I'hiver, apres le petit ddjeuner,
quand les 616ves, le nez rougi, les mains frileusement enfouies
dans leurs manches, h4sitaient a se mettre en branle, M. Degland se hasardait-il a crier (et encore a mi-voix) : AAua
barres I Aux couleurs ! A la balle au chasseur ! a Et ii se mettait & esquisser un petit trot pour amorcer un d6clenchement
dans la bande encore indolente. Oh I cela n'avait rien d'un
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prince Murat ou d'un g6neral Lessalle s'elanCant dans un furieux galop & la tEte de leurs escadrons t C'tait un timide
essai - assez gauche - une facon de dire : a Continuez, faites
mieur que moi. b
Les 6lýves souriaient et s'ils n'avaient pas en de la v6ndration pour M. Degland, ils l'eussent, resolument et
'tout ja-.
mais, radid de la liste des entraineurs. Les jeux s'organisaient
pourtant, et M. Degland, qui, selon toute apparence, n'a jamais
recherche de succes personnel, s'estimait satisfait, et continuail
a circuler dans la cour (celle des petits comme celle des grands)
pour que tout se passAt selon les rggles de la biensdance.
Mais il dtait toujours prUt a mntervenir, meme chez les
grands, lorsque ces jouvenceaux fougueux oubliaient certains
principes fondamentaux. On n'en citera qu'un trait, assez typique d'ailleurs, oi l'on retrouvera la maniere I la fois discrete
et ferme du prdfet de discipline. Cela remonte approximativement a I'annee 1897 ou 1898. En ces temps lointains, les deux
ailes du batiment qui prolongent actuellement le refectoire et
la salle d'etude n'7taient pas encore construites et les cours de
recreation s'6tendaient entre les hangars (transformds depuis
en salles de classes, sous le supdriorat de M. Pierre, et le terrain situd a une de ses extremit6s, entre le portail d'entrde, o•
s'6panouissaient deux imposants marronniers, et la statue de
saint Joseph. Un fronton de pelote basque s6parait la division
des grands de cellb des petits. La cour des grands etait ombragee par deux vigoureux chines A la puissante frondaison, 1.
oh s'&ialent aujourd'hui des parterres divises en corbeilles. La
pompe et la statue de saint Joseph ont e•t ldgerement ddplaedes depuis. La pompe, toujours la meme, aspire par un tube
oblique I'eau du meme puits, et saint Joseph, puissant et massif sur son grand socle de pierre, reste toujours le gardien de
'~tablissement. Les turbulents jouvenreaux d'alors naiiaient
beaucoup un jeu que I'on appelait a jeu de mouche ,. On l'appelle actuellement, parait-il, c( jeu de j'dpervier ,, ce qui est
plus representatif. Nous I'appellerons done jeu de l'dpervier
pour n'avoir pas I'air trop arri er 6. On peut imaginer toute la
cour des dl~ves divis6s en deux camps : celui de I'Npervier et
I'autre. Au d6but, I'Npervier est seul et dolt A la course, vaincre, I'un apres l'autre, ses concurrents qui viennent graduellement s'adjoindre A lui. Le parti de l'epervier se tient par la
main et forme ainsi une chaine qui, tel un serpent gigantesque
et sans cesse augmentd des nouvelles recrues, s'efforce d'enserrer dans ses anneaux de nouvelles victimes. Tous les partisans de I'dpervier, mains unies et jarrets tendus, conviennent
de concentrer leurs efforts sur une victime et, dans une course
furibonde, tentent de I'envelopper entre les deux ailes de la
chaine vivante qui se referme en 6tau. (C'est la mancuvre classique de I encerclement dont nous parlent, tous les jours, les
communiques de guerre, en cet an de grace 1945.)
Imaginons done cette cour du Berceau, dans un soir d'btd,
v•rs 1898. L'ardeur auieu de l'pervier hat son plein. M. Degland, les mains dans ses manches, circule en tous sens. La
cour des rands n'est qu'une arcne chargee de clameurs, of.
coerts e sueur et de poussire, tourbillonnent dans des galopades effrdenes des adolescents ivres d'ardeur. La chalne immense, en longs anneaux flexibles, Otend ses
tentacules pour
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6treindre un des derniers adversaires. Celui-ci, pour dviter les
serres de l'dpervier, fuit a toutes jambes. Mais la chaine se
ddploie en mouvements rapides et c'est une poursuite haletante,
uehevelde, avec la menace d'encerclement par les c6tds. L'adolescent, traqud, comme un cerf aux abois, s'apergoit qu'il v•
4tre acculd dans I'angle de la cour, pres de la pompe. Saint Joseph est li, sur son massif piddestal, qui veille paternellement
sur les 6bats de cette jeunesse ardente. Que fait le jeune hommae
poursuivi ? En deux bonds, ii atteint le monument, escalade
avec I'agilitW d'un chat socle et statue et se trouve presque instantandment juchd sur les 6paules du saint, d'oh, a plus de deux
m6tres du sol, il nargue ceux qui l'entourent maintenant et ne
peuvent ratteindre, car pour grimper, its devraient libdrer
leurs mains et rompre la chatne, et ils auraient du mmem coup
perdu la partie. C('aurait pu etre, sans doute, pour ces jeunes
humanistes fdrus de leurs auteurs grecs et latins, une rdedition
des anciens qui, dans le pdril, allaient chercher asile dans les
temples des dieux et embrassaient I'autel ou la statue des divinitis, ce qui les rendaient inviolables. Mais, dans le cas prdsent,
il s'agissait bien de cela ! les uns n'y voyaient qu'une triche
notoire et les autres une dchappatoire scabreuse. Les beiligdrantt
allaient-ils, comme les hdros d'Hombre, se lancer i la face quelque vigoureuse apostrophe ?... II y eut un remous. Mais ddej
M. Degland 6tait 1I.Son regard dtait sdevre et I'on voyait, sur
ses traits, qu'il n'admettait pas, - mais pas du tout - cette
ddsinvolture vis-a-vis des saints. II ne dit pas un mot, maiq
d'un geste sec (il dut extraire ce jour-la de sa manche, ia main
entiere et pas seulement l'index), il signifia A I'el6ve de descendre : ce qui se fit immddiatement. Un rappel aux principes
s'imposait. M. Degland ne dit rien. les esprits 6taient trop surexcitds pour voir les choses avec clart6. II n'y avait qu'a faire
disperser les joueurs. A la fin de la semaine, aux notes, M. Serpette, d'une voix grave et, en quelques mots bien prdcis signala
I'incartade. La leron, sans' aucun tapage, fut comprise.
11 * SolidaritM des maitres entre eux. - Le Directoire dit,
page 58 : c Tous les maitres doivent se considdrer comme solidairement responsables du bien ou du mal que font les dlves.
Rien de plus nuisible que cette maxime : cela ne me regarde
pas. »
M. Degland ne s'est jamais ddsintdress6 de l'euvre commune. 1I dtait homme de communaut6 au plus hait point et
mbme lorsqu'il ne sera plus prdfet de discipline, il veillera an
bon esprit de la maison et a l'ordre extdrieur. MWme apres sanomination comme aum6nier des orphelins et orphelines, alors
qu'il n'aura plus de Classes A 1'dcole apostolique, il aura souci de
la bonne tenue des Bleves.
Au rdfectoire, par exemple, s'il voit uh 6leve se dissiper,
il lui fera signe. Si I'6dlve obtemphre, tout est fini : M. Degland
ne punit pas. Si I'dl6ve continue & s'amuser sans tenir compte
de l'avertissement donnd, M. Degland, ostensiblement tire de sa
poche son carnet et prend note : l'6leve peut etre certain qu'il
sera signal6 au conseil. Ici, ce. qui sera puni, c'est moins la
faute de legbretd que l'obstination ou le parti pris orgueilleux
de ne pas tenir compte d'ane observation. Et I'on a dit que
M. Degland ne nourrissait aucune dilection pour les suffisants
qui voulaient narguer l'autoritd. En cela d'ailleurs, M. Degland
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6tait dans 'esprit du Directoire qui dit : * Pen de menaces,
wais si uwe menace raisonnable n'arrfte pas le coupable, il faut
e faire suivre de la peine indiqude. a
M. Degland a toujours interpretU avec largeur d'esprit et
meme avec bienveillance les fautes usuelles. Les enfants sent
des enfants et on ne pent pas leur demander le sdrieux d'hommles mars. De plus, le besoin physique de remuer eat cliez eux
aLsi imperieux que celui de manger on de boire. Aussi, en rdest-il n6cessaire de faire ddtendre, autant que possieation,
'
be, tous ces muscles. C'est une condition de la santA et de I'dquil(re intellectuel et moral. Mais ce n'est pilus de la lgeret6 que
do vouloir faire fl du professeur qui fait une remarque, c'est
de l'orgueil - et M. Degland etait franchement hostile 6 I'orgueil.
II est arrive plusieurs fois egalement que M. Degland ait
surpris en faute un 61eve dans un exercice qu'un autre de ces
Messieurs pr6sidait. Un ancien de 1915 raconte le cas typique
d'un grand diable d'adolescent qui, pendant la lecture spirituelle, au fond de la salle, n'tcoutait que d'une oreille distraite, parce que, a moitid couchd sur son bane, il se livrait
avec m6thode aux mouvements rythmds de la natation, sans se
douter le moins du monde que M. Degland 6tait derriere lui, le
regardant faire. Quand I'apprenti nageur, en inclinant la tete
pour esquisser une ample brass6e, vit, pres de lui, M. le professeur de sciences, ii rectifia immidiatement la position et,
tout confus, se tint coi. II s'attendait N une verte reprimande on
tout au moins a une mauvaise note. Or, rien ne vint. Pourquoi ?
Sans doute, parce que le ddlinquant s'dtait aussitot amend6, et
aussi parce que M. Degland ne voulait _pas .avoir 'air de marcher sur les brisdes de celui qui prsuilait la lecture spirituelle,
ni mettre en relief sa malencontreuse myopie.
Cette solidarit6 que doivent avoir les maitres entre eux, et
que recommande le Directoire, M. Degland la pratiquait encore
avec plus de soin lorsque son attitude ou ses paroles auraient
pu provoquer chez les dl&ves un mouvement de reaction contre
certains professeurs, et par iA, nuire a la bonne marche de la
maison. Une occasion assez inattendue et bien delicate se pr&senta, alors qu'il n'6tait encore au Berceau que depuis quelques
mois. Voici, dans ses grandes lignes, le fait : un beau jour, les
1lvies de sixieme sortirent de classe grandement 6motionn6s.
II y avait eu massacre g6neral dans leurs rangs (si I'on pent
dire) et beaucoup de ces petits bonshommes portaient au visage,
balafres, bosses, draflures. II y avait 6galement des mains tumifiees et ensanglant6es ; les mains qui avaient par6 les coups
et servi de bouclier. Entre gosses, la compassion ne se manifeste que par intermittences assez espac6es. Malgrd tout il y
avail dans la division entiere des petits de I'effervescence - effervescence qui cherchait instinctivement un exutoire pour so
transformer en indignation courroucde et peut-etre meme en rdbellion.
Tous, en recr6ation, faisaient des commentaires assez fantaisistes et de nuances tres diffdrentes, sur cette magistrale rAclee. M. Degland, de toute evidence, ne voulait pas, devant les
6leves, donner tort au maitre qui avait manid la badine avee
trop de vigueur, et d'autre part, on voyait sur ses traits la compassion qu'il ressentait pour ces pauvres bambins. D'un ton pa-

-

113 -

Quel
Q
ternel qui veut & la fois apaiser et plaisanter, ii dit :
vent ovez-vous done seme pour) r6clter pareille templte ? Et
puit, q4e faites-vous de la loi Grammont ? » La loi Grammout ?
Les gosses furent assez surpris d'apprendre que M. Grammont
avait fait voter - autrefois-- une loi protectrice des animaux.
Its prirent le parti de rire de leur m6saventure et oublibrent trbs
vite - avee la legerete de leur Age - cette 6chauffouree.
12* Au petit d6jeuer. - II serait inutile et banal de dire
*que M. Degland avait bon coeur, puisque sa vie entiere n'a Qt
*qu'une longue suite d'actes de .dwuement-h I'a4u ce commune.
11 cachait sons des dehors un pen froids et riservds, un fond
id'exquise sensibiliti et ceux qui n'avaient d'abord vu en lui
-qu'un surveillant un peu s6vere, decouvraient peu & peu en
lui !es tr6sors de ddlicatesse. C'est surtout au petit diewier
du matin que s'affichait un M. Degland inconnu, *i plutot le
vrai M. Degland, celui qui ne vivait et ne travailiait que pour
l'oeuvre i lui confiie par Dieu.
II itait de tradition que I'on sevit, au petit dejeuner, une
bouillie de mals. Depuis quand la coutume avait-elle A0 .tablie ? On ne ie savait pas. Les plus anciens n'avaient jamais vu
autre chose, et personne n'avait l'idee qu'il ptt y avoir autre
,chose, sauf cependant certains jours de grande fete oih e r6fectoire tout entier repandait un encourageant parfum de chocolat qui montait des bassines fumantes. Mais cela, c'tait uniquement pour les grands jours, par exemple ]a fete du supdrieur, la fete de ia soeur supdrieure et meme quelques solennits religieuses on profanes. Pour le reste de l'annie, c'6tait invariablement la bouillie, la bouillie blanche qui 6voquait le gout
du lait melange de farine de mais. La quantite de lait variait
probablementselon les vicissitudes du ravitaillement et la gdnbrosite des vaches laitiares, mais le lait 6tait chose accessoire.
Ce qui comptait avant tout, c'etait la nourrissante farine de
mais.
La bouillie ! Tous les anciens, qui avaient de 1'entralnement. raffolaient de la bouillie. Quant aux nouveaux venus, ils
regardaient pendant deux ou trois jours leur assiette creuse
o
dente
d'un air quelque peu deprkciatif et n'y touchaient que
superbo », comme gens habituds a des menus plus distingues.
Puis, I'exemple de leurs voisins aidant et l'app6tit faisant
valoir ses droits, ils se mettaient, eux aussi, a manger resolument de la bouillie par grandes assiettees oh ils entassaient d'6normes blocs de pain. G'6tait ['usage de la maison. Ils faisaient
comme les autres et, au bout d'une semaine, leurs r6ves, la nuit,
quand ils r6vaient, se concentraient sans doute sur de grandes
chaudieres pleines & d6border d'une bouillie trAs blanche et tres
appetissante que I'on ne trouvait qu'au Berceau.
AprAs la guerre 1914-1918, les nouvelles generations d'616ves ont fait, paratt-il, des grimaces devant la bouillie, mais
-cela ne dura que le temps de r'entre-deux guerres, qui fut une
p6riode de a vie facile ,,o la jeunesse regardait avec dedain
tout ce que l'on considdrait comme frugalite spartiate. La longue et terrible guerre 1939-1945, avec ses restrictions et ses
difficultis de ravitaillement, a rendu a la bouillie tout son glorieux prestige. (Elle est redevenue une sorte de plat national,
*cette bienheureuse bouillie, comme aux temps b6nis de M. Serpette, oh I'on voyait I'ardente jeunesse, aux dents longues et
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aux appt'ilt robustes, mitonner quantite de pain dans le blanc
bruuet, puis manger a grandes cuillerees la substantielie pitee
qui leur remettait le coeur en place.) M. Degland, toujours silencieux, et exigeant, cela se devine, le silence, allait et venait
dans le rdfectoire, s'enquerant des bassines qui n'avaient pas
ýtý nettoydes A fond, les apportant a ceux dont I'appitit reclamait encore. C'6tait une conversation des yeux. M. Degland, qui
connaissait tout son monde jusque dans ses plus petits ddfauts,
condescendant et affectueux, poussait, si I'on peut dire, h la
consommnation. Evidemment, 1 commne partout ailleurs, tout se
passait avec ordre et en silence : M. Degland servait : les
jeunes loups d6•oraient et le plus heureux etait sans doute I'affable distributeur dont les yeux souriaient dans une mine toujours un peu austere.
Combien de gbn6rations d'6laves, l'estomac bien cale. 'ont
travailld dans I'alligresse et v.cu des jours heureux au Berceau ? Le souvenir de la bouillie excitait encore la veine poetique d'un ancien. Francois Jacob, qui, sous des consonances
orientales, abritait un cceur de Breton bretonnant. Barde enthousiaste et rimeur fecond, il trouvait des accents lyriques
quand il c6lebrait. plus de vingt ans plus tard, les vertus secretes de la bouillie. Qu'il faut done peu de choses pour nager dans
1'euphorie entre douze et dix-huit ans ! (0 fortunatos nimium si..).
13' En promenade. - M. Degland pendant bien des annees
a accompagno les dleves en promenade. Quand il dtait de semaine, au premier son de cloche, il se trouvait h son poste. toujours ponctuel et I'on partait. On peut le deviner, M. Degland
Youlait de I'ordre, mais il laissait tres vite marcher en d6bandade. II avail 'oeil B tout, faisait en sorte qu'il n'y eut pas exagdirdment ni avant, ni arriere-garde, et, d'ordinaire, c'est lui
qui fermait la marche. Volontiers il causait mais pas trop longemps, avec Ie m•mem groupe. II avait, on I'a dit, une vue excellente et. tandis qu'il marchait, on le voyait assez souvent ouvrir
brusquement son parapluie oh ii happait, comme dans
un filet.
quelque insecte pris au vol. II examinait alors sa capture. Sf
cela en valait la peine. il tirait de sa poche un flacon oif ii enfermait la bestiole, et continuait son chemin. D'autres fois,
c'dtaient les dl6ves qui, tels des chiens, couraient a droite et
ir
gauche, revenaient sur leurs pas. scrutaient les troncs pourris
d'arbres, allaient mInme jusu'b fouiller, sons le grand soleil
de
Dieu, les houses de vache qui s echaient et oil grouillaient scarabies
iux
rutilantes cuirasses ou bousiers aux justaucorps
bruns. La cueillette dtait prsentde & M. Degland, qui remerciait
a\ec line satisfaction tout affectueuse et, apres conseil de revision, enfermait I'insecte 4 l'ombre dans son flacon, ou lui rendait, d'un geste genereux, la libert6. M. Degland depuis toujours,
c'est-h-dire avant son arrivse au Berceau, collectionnait les coldoptýres et les papillons. Pendant plus de quarante ans. cette
collection s'enrichit. Alors qu'il dtait professeur de rhdtorique,
accidentellement on s'apercevra (parce que, h I'occasion
d'insectes qu'on lui prdsentait, on lui demandait des exp.ications'
qu'il tait trbs versd dans l'histoire naturelle. Q'ielquei
basard
fera 4d couvrir qu'il 6tait dgalement physicien et chimiste, et
Sn'et que lorsqu'il sera
professeur de sciences en
1905, apres le depart de M. nommd
Buck pour la Chine, qu'il se r6v0-
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lera un remarquable a scientifique ,. Ses collections de col6opteres et de papillons sont un beau monument de patience, d'habilete technique, de connaissances prdcises et de conscience professionnelle. II dtait meme, a-t-on su accidentellement, correspondant au Museum de Bordeaux, auquel it a pu fournir une
pice qu'il ne possedait pas.
Apr.s la mort de M. Degland, on trouvera, soigneusement
Cpingles sur cartons avec un art parfait, classes et catalogues.
;d'innombrables coleoptbres et papillons. Les naturalistes nous
disent qu'il y a pros de cinq cent mille especes d'insfctes connus.
Combien a pu en ramasser M. Degland pendant une cinquantaine d'anndes ? L'on n'a pas de chiffres precis, mais ce qui
est certain, c'est que le Berceau est en 6tat de monter un magnifique musde d'histoire naturelle. II n'a qu'A exposen ce que
M. Degland, toujours modeste, tenait cachd.
M. Degland faisait cela sans bruit, sans jamais se vanter de
rien, safis meme avoir I'air de rien, tout en accomplissant au
jour le jour, scrupuleusement, ses devoirs professionnels. C'dtait
une de ses distractions. II faisait ce:a tros simplement, comme
d'autres font des mots croises ou collectionnent des timbres,
sans oublier pour autant leurs devoirs d'etat ; comme les soldats americains, autour de nous, m&chent de la gomme, tout en
meriant rondement la guerre en cette fin de mars 1945.
L'on s'est efforec de decrire le zBle deploye par M. Degland
pour former les enfants et faire regner la discipline. L'on n'a
pas cache qu'il suivait les le6ves de tres pres et se montrait
exigeant. Or, personne, ni enfants, ni adultes, Wn'aime qu'on le
:surveille. Cela semble toujours odieux.
Comment done concilier deux choses er apparence contradictoires : d'un c86t, que M. Degland ne laissit rien passer et
en meme temps qu'il fft vednrd de ces m6mes e61ves ? (Le mot
« pion , a toujours un sens pdjoratif, et ii faut dire que le mot
, pion , n'dtait pas usitl au Berceau). On pent repondre :
M. Degland en imposait par son exemple, par sa loyaut6, sa
droiture et sonesprit de justice. II n'a jamais laissd percer des
pr6ferences ou faiblesses vis-a-vis de quelques-uns, quitte h
sdvir contre les autres : tout le monde, devant le reglement,
Rtait traite de la mome faqon. De plus, M. Degiand n'a .Iamais
'favorisd chez les e6Ives 1'esprit de delation, encore moins I espionnage. On le redoutait quelque peu, mais on 1'estimait.
II etait d'ailleurs soucieux de la santi des 6lves, et si quelqu'un souffrait, le prefet de discipline laissait voir combien ii
etait compatissant. Que dans I'ardeur du jeu ou les hasards
d'une promenade. quelqu'un se blessat, aussit6t M. Degland lui
prodiguait ses soins affectueux avec l'attention delicate d'une
bonne infirmiBre. On se rappelle I'avoir vu, en promenade, vis-avis d'un petit qui avait recu un elat dans I'oeil, avec une dexterit6 et une 6legretd de technicien, enlever de I'ceil malade le
-corps 6tranger. L'BlIve n'avait pas senti la main de I'operateur.
Et cela fut rdalis6 avec une bonhomie affectueuse. Oh I sans
aucune affectation de sentiments alambiqubs ni de mots doucereux. Cela ne ressemblait en rien b la u precieuse , qui soigne
le petit chienchien I sa mdmere, ni au grand camarade qui remet en selle ( son poteau a. Non, M. Degland restait toujours
M. 1Degland, et si le gosse, en ce moment fugitif, 6prouvait la
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sensaticon d'tre rtellement aiine, ddjA M. Degland s'6tait 6loi-gad et s'occupait d'un autre groupe ou de jeux a encourager.
...Des anciens se retrouvant dix, quinze, trente ans aprsavoir quitte la maison, aprbs avoir, selon l'usage, parl6 du passe,
faisaient cette remarque a laquelle ils ne pensaient pas quand
ils etaient div\es, et qui maintenant les frappait : c'est que jamais, pendant les quatre, cinq ou six annees passdes au Berceau, ils n'avaient entendu une mauvaise conversation, et qu'ils
avaieut eux-memes franchi le cap de la puberte et ses r6cils
dangereux sans avoir ]'attention porte sur ce point. Le Berceau 6tait un milieu oi les enfants se conservaient purs.
SC'6tait l'influence de M. Serpette qui rayonnait. C'dtait aussi
la m6thode prophylactique de M. Degland, prefet de discipline,.
et surveillant consciencieux, qui prevenait le mal.
Mars 1945 .
Jean-Baptiste LASSERRE.
(A) s
(A suivre.)

ALBI
LE JUBILE SACERDOTAL DE M. LOUIS CASTAMAGNE
S(1896-14 mai 1946)
Cinqualte ann ees de sacerdoce dans la petite Compagnie, a.
service des futurs pretres, ad cleri disciplinam, ce n'est pas,.
malheureusement, un cas si frdquent. Aussi, ma!grd le desir du
jubilaire qui souhaitait que eette date passat inapergue, le cin-quantieme anniversaire de l'ordination sacerdotale de M. Castamagne a-t-il 6td cei l ebrd au Grand sdminaire d'Albi, le 14 mai
1946. Cependant, pour faire une concession J la modestie du
hdros de la fete, M. le Supdrieur n'y invita que son frrre, pretre
comme lui, et curd dans le Gard. Ce fut done une rdjouissance
tout intime, et cette discrdtion ne fit qu'ajouter a son charme.
Comme ilse devait pour un cinquantenaire d'ordination
cerdotale, c'est une grand'messe chantee par le jubilaire qui safut
le premier acte de cette festivitd. Les seminaristes ex6cuterent
avec un remarquable souci des nuances et du rythme l'ordinaire
n IV (Cum jubilo, c'dtait tout indiqu6 !) et le propre de
la
messe du Patronage de saint Joseph, dont les deux alle uia
sont
si expressifs et si pieux. Le cel6brant traduisit lui-meme
sa ferevur reconnaissante par les accents d'une voix bien timbrie
et
demeurme vibrante malgrd les anndes. Mais par moments on
put
craindre qu'un sanglot arrach6 par 1'dmition ne vint
glisser
dans les recitatifs une cadence impr6vue.
Dans la matinde, les diacres offrirent au nom des sdminaristes a ieur cher et vendrd professeur un exemplaire
du nouveau psautier et un fort beau volume d'art que lui-mime,
quelques jours plus t6t, questionn6 par eux avec une apparente simplicite dans une librairie de la ville, leur avait en toute candeur
indiqud comme un cadeau h faire a un pretre. Au repas de midi,
M. I'conome nous traita, malgrd la difficultd des temps,
avec
une largesse que le jubilaire eut volontiers qualifibe
de royae,.
ppithbte, qui, on le salt. garde pour lui tout son sens..
II ny
manqua meme pas un authentique cafd du Brdsil qu'un heureux
concours de circonstances avait permis de se procurer pour cette
fete. Saint-Gilles-du-Gard, palrie de M. Castamagne,
se trouve-
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dans un d6partement limitrophe de la Provence ; et notre cher
confrere a pour le pays des Saintes-Maries et de Mistral une
ferveur enthousiaste et attendrie. Aussi les chants ex6cutes par
les seminaristes pour encadrer les toasts au dessert nous transporterent-ils au pays des cigales et des tambourins. Ce fut
d'abord le Noel provengal, dent la musique est attribute h Lulli :
Li Rei (marche de Turenne), et, A la fin, un'e farandole proven,ale, chant6e avec un brio et une precision remarquables. Entre
ces deux morceaux de 1( bravoure , se fit entendre une note plus
grave et plus en rapport avec l'objet de la fete. M. le chanoine
Combes, docteur es lettres, ancien supdrieur de l'Ecole SainteMarie, qui est depuis quelques ann6es I'hote aimable et heureux
du Grand sdminaire, avait compose en strophes saphiques, une
hvmne qui fut chantde sur I'air de Quis novus.caelis. Le poste
v e6B6bre en termes choisis les principaux 6venements de la vie
ile son hdros ; et, en des allusions que saisiront sans peine ceux
qui furent les familiers de M. Castamagne, ili le taquine aimablement sur certaines predilections et sur des ,( haines vigoureuses ) auxquelles P'Age n'a rien enlevd. Mais M. le chanoine
Combes, orateur-ne, aussi bien qu'il est po te, ne pouvait se
contenter de parler par la voix d'autrui. Bien qu'il se d4fendit
de vouloir faire ceuvre d'6loquence, il se leva, et dans un toast
tour a tour emu et spirituel, il redit en un style plus familier
ce qu'avait chante son poeme. Et aux felicitations adressees au
jubilaire, il joignit un hommage que l'on sentait parti du cceur
aux pretres de la Mission qui le formerent lui-m6me h la science
et aux vertus sacerdotales, il y aura bient6t un demi-si6cle.
M. le cure d'Aymargues prit A son tour la parole, malgri les
objurgations et les menaces de son aind, objurgations et menaces qui n'eurent d'autre resultat que de le faire s'eloigner A une
distance respectueuse et prudente et de stimuler sa verve. II
nous conta tres spirituellement quelques episodes charmants de
1'enfance de notre confrere et i devoqua avec dmotion la memoire
de leurs vindrds parents dont la vie chr6tienne fut bien rdcompens6e par la vocation sacerdotale de deux enfants sur les trois
que le Ciel leur donna. Enfin, M. Pardes, supdrieur du Grand
seminaire, renouvela au cher jubilaire les vceux que, la veille,
il lui avait offerts avec ses confreres en saint Vincent. Puis,
s'adressant aux sdminaristes, il leur montra en M. Castamagne
un bel exemple de fiddlite dont leur vie s'inspirera utilement :
saint
Dieu, fidMlit h&sa famille religieuse, fidelitde
fid6lit6e
Thomas, fiddlitd a la grande et a la petite patrie.
On attendait, pour terminer, quelques mots du hdros de la
fete, quelques mots oiu il aurait, comme il sait le faire, laiss6 se
traduire toute son Ame. II ne nous donna pas cette satisfaction.
Comme les grandes douleurs, les grandes joies sent souvent
muettes. Peut-etre aussi lui aurait-il fallu, comme aux cigales
de Provence, le stimulant du soleil, pour entonner son hymne
d'action de grAces : Lo souleu me fai canta. Or, le soleil ne
fut pas de la fete ; et une pluie torrentielle ne cessa presque
pas de tomber ce jour-l, surtout pendant le diner. On ett dit
qu'il fallait ce petit sacrifice pour nous rappeler que les fetes
e la terre, mfme les mieux rWussies, ne sont, qu'un prelude a
celles de 1'6ternit6. Mais on pouvait voir dans ces ond.es si bienfaisantes a la terre apr&s une secheresse trop prolongde, le symbole des grAces qui marqueront fa suite de la carritre sacerdotale de M. Castamagne. Cette suite, nous la souhaitons tres lon-
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fue, pour la gloire de Dieu, le bon renom de la Compagnie et It
joie de nos Ames. Ad multos annos !
Pierre DULAU.

NOCES D'OR SACERDOTALES DE M. LOUIS CASTAMAGNE
Pretre de la Mission
Professeur de morale au Grand Sdminaire d'Albi
HYMNE JUBILAIRE

Hanc diem Ixto celebrent canore,
Aurea frete cithara, cohortes
Cslice dulees modulos sonantes
Voce foventi.
Nosque germani comites laboris
Lawream dextra pailamr ferentes,
Corde ferventi propere canamus
Jubila lauta.
Castus et Magnus lepido vigore
Dena cuofecit memoranda lustra
Fertilis vita Domino sacrata
Pectore toto.
Hic pie Christi coalere Cruci
Viz puer vernans statuit virilis
Et fidem servans penitus removit
Munerd mundi.
Mane per longos celebravit annos
Hostiam przebens Domino placentem
Victimn
Sanctse socians amanter
Intima cordis.
Non fuit tantum placidus sacerdos,
Sed, Patrem sectans Inopum, benignam
Regulam cepit a Tenuis » Catervae
a Missio * dicte.
Hine petens ludos celebris Minerve
Artibus sacris cupide vacavit
Et Schole Divo studuit Magistro
Usque medullam.
Doctor electus, radiis coruscans
Juris et Morum tenebras fugavit
Et Patrum libros nitide retexit
Ore venusto.
Fixus in Vero docuit perite
Quidquid a Priscis traditum recepit
Sed ratum sweclis, capiens novata
Mente retracta.
Inde percussit gladiis acutis,
Fulciens Thomie valido libello,
« Liberos a falso temere vagantes
Nomine veri.
Stirpe diversos habuit scolares
Attamen cuncti memores fatetlur
Optimis illum, parilem magistris
Saepeque primum.
Ex suis cerens aliquos alumnis
Indui mitra roseamque caro
Purpuram nuper tribui Sacrato
Gaudia clamat.
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Nunc, senex, quando revocat priora
Gratim fluctus animre profusi
Concitant illum, lacrymas moventes
Lumine plenas.
Ah ! Deus. nostris precibus faveto
Hune tui Christi benedic ministrum
Ac ei largus cumula superne
Munera cali.
Amplius vitam peragat beatam ;
Gestiens sancte viridi senecta.
In dies Lucem proprius sequatur
Fronte serena.
G. COMB~s.

DAX
NOTRE-DAME DU POUY SOUS L'OCCUPATION
(15 juillet 1940-22 aofit 1944) : 1.500 journdes
Pour 4tre iampimde et meriter d ce titre de prendre place
en nos Annales, celte relation de l'occupation allemande d
Notre-Dame du Pouy, a dft - on le devine aisement - perdre
daFivance de son piquant, dtre dmondde et ldagude de menus
faits, savoureux certes et croustillants, mais n'ayant qu'un intetrt local et gardant leur aspect de chronique.
Ndanmoins, a qui lira ces pages, dans leur ton detache et
leur austeritd voulue, il reste suffisamment de valeur et de signification, pour que ces lignes apportent d nos confr(res, et
conservent A d'autres gendrations le souvenir et I'histotre de ces
sombres journdes, de ces longs mois, oft, parmi la misere gcn&rale du pays et du monde entier, Notre-Dame du Pouy, avec ses
enfants dispersis et pourchasses, a vecu en son secteur, priant,
travaillant, espgrant, tenant bon et ferme sous le regard et la
protection de Notre-Dame de la MWdaille, patronne et reine de
la maiscn (F. C.).
Depuis la declaration de guerre, en septembre 1939, la maison de Notre-Dame du Pouy abritait non seulement les 6tudiants
en thdologie, mais aussi le S6minaire interne et les 6tudiants
en philosophie, au total, une population, non mobilis6e pour
I'instant, de cent trente personnes.
L'annme scolaire 1939-1940 s'acheva au milieu de l'angoisse
commune. Des dots de rdfugids arrivaient de Belgique, de Hollande, du Nord de la France, de la region parisienne. Parmi
eux, des confreres, comme ceux du Grand seminaire d'Evreux,
qui trouverent asile A Notre-Dame du Pouy, alors sur'peupld.
[1940]. - Bientdt, quelques jours apres la signature de
1'armistice du 24 juin 1940, les colonnes allenandes entraient

a Dax. Sur I'avant de leurs vehicules blindes, se trouvaient
ironiquement dessines d'enormes doryphores : c'dtait un symbole.
Cependant, notre maison, un peu & I'6cart des voies de communication, 6chappa d'abord a 1'inVasion. Les quinze premiers
jours, pouvaient meme creer et entretenir l'illusion que notre
asile serait respectd.
Mais, le 14 juillet, h l'heure du repas de midi, deux officiers allemands se prdsenterent. On eat beau protester, leur

-- 120 faire visiter la maison de Pontchevron, dont on vantait les
charmes... d6s le lendemain, 15, ils r6quisitionnaient tout le
rez-de-chaussde de la maison de Dax, sauf la chapelle et la
cuisine.
Ainsi commenga une cohabitation, point toujours pacif-l
que, qui devait durer mille cinq cents jours exactement. Heureusement personne ne pouvait prdvoir une si longue dpreuve.
Quel que dlt etre l'avenir, la consigne, souvent rdp6tee par
M. Pardes, sup6rieur, etait : tenir, rester Fe plus tongtemps possible, pour garder le plus possible la maison intacte.
Cependant, rester n'avait de sens qu'h la condition de continuer la vie de communautd et I'oeuvre de la formation des
jeunes. Malgr6 les genes que 1'on devine, et par une protection
de la Vierge Puissante, I'une et I'autre purent continuer.
Pour les repas, il fallut sectionner et disperser les groupes dans les locaux les plus divers. Tandis que les s6minaristes
demeuraient au second ktage, simplement dans leur salle du
Seminaire, devenue ainsi tour A tour dortoir (quarante lits an
lieu de vingt !), salle de conference et salle a manger, les autres se r6fugierent au rez-de-chaussde dans le petit r6fectoire
et je petit salon de l'infirmerie.
Le 29 aott, le Seminaire interne alla s'installer .&Pontchevron, dont les Allemands n'avaient pas voulu, et I~, it trouva,
jusqu'en septembre 1944, sons la direction de M. Pumir, un
calme plus favorable a la vie du noviciat. A partir de 1941, les
4tudiants en philosophie y demeureront igalement.
A Notre-Dame du Pouy, les relations entre h6tes Idgitimes
et... les autres, etaient rdduites au minimum. Le frbre Alphonse
se trouva Wtre l'homme providentiel pour assurer les communications indispensables et defendre pied a pied le terrain rest6
A notre disposition. M. Rivals, le m6ritant dconome de ces dures
annies, joua 6galement un rOle m6ritoire.
L'enumBration des principales unites que nous avons vues
chez nous aidera peut-6tre les anciens de la maison A garder le
souvenir vivant de ces annies.
Du 15 juillet 1940 au 7 avril 1941, notre maison fut surtout un 6norme dep6t de materiel samtaire, qu'une longue
rame de wagons d6chargea a meme le ballast de !a ligne de
Lourdes, le 19 juillet, dans la traversde de la proprietd, a six
metres de la vieille chapelle. Si ce matgrTel avait l'avantage
d'dtre silencieux, les lourds camions qui circulaient sans cesse,
les cris et les chants des soldats, plus encore ceux d'innombrables postes de T.S.F. scandaient les longues semaines de cette
premiere ann6e d'occupation. L'on s'habitua h tout. Jamais deux
minages plus dissemblables n'habitlrent, porte A porte, le meme
palier.
Lors des rencontres indvitables, que de traits qui mdriteraient d'6tre racontes ! S'il v cut des instants comiques, il y en
eut de tragiques, ou du moins de critiques.
DIs les premiers jours, la curiositd indiscrete d'un jeune
frere faillit cotter cher a lui-meme et'a tous. Finalement, le
resultat fut un escalier de plus, le grand escalier, qui nous fut
condaimnd sous peine de mort ! D'Unormes caisses entass6es depuis le haul jusqu'en bas, furent un obstacle plus efficace que
cette menace.
ý(1941]. - Quand cette premiere unit6 nous quitta pour
l'Europe orientale, le 7 avril 1941, la maison connut un bon
mois de rcpit qui nous fit I'effet d'un paradis. L'on se hita de
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r6cuperer subrepticement le grand r6fectoire.
En mai, se succ6derent rapidement deux nouvelles unitds,
et, dans la confusion de ce va-et-vient, nous reprimes la salle
d'oraison, que nous devions reperdre quelques semaines apr6s.
Fin mai, ce fut un bataillon de plus de deux cents jeunes,
de I'Arbeitsdienst qui s'installa : 11 fallut ceder pour eux tout le
bAtiment est, face i la colline. Ces jeunes de seize A dix-neuf ans
menaient Ja vie la plus rude. Les chefs dtaient des a purs ). Chaque matin, avant le lever de la communaut6, ils partaient, armes de pelles et de pioches, pour executer des travaux de terrassements du c6td de Buglose. Quand ils revenaient vers six heures du soir, ils tombaient de sommeil et nous laissaient assez
tranquilles jusqu'au chant du coq. Malheureusement, avec cette
equipe, et attird par elle, avait fait irruption, un 61ement fdminin peu recommandable ; il fallut desormais s'habituer meme B.
cela.
Le 25 juin, une formation de D.CA. nous fut octroyde, mais
elle ne resta que jusqu'au 19 juillet. Avec quelle gratitude nous
reCumes de notre bienheureux Pbre, en ce jour de sa fete, cette
grace de quelques nouvelles semaines de tranquillitd : ce devaient
etre nos dernibres vraies

a vacances v.

En octobre 1941, ce fut le tour d'une compagnie de Bavarois. Ils se montrerent des I'abord assez sympathiques et furent
les premiers a frequenter quelque peu notre chapelle, b se confesser, 4 communier.
Cependant, c'est durant leur presence que notre maison connut le plus grave danger.
L'imprudence de quelques 6tudiants fut h 1'origine de I'histoire. Ne risquerent-ils pas des incursions dans le domaine des
,locataires ,,et meme des compensations occultes aux depens de
leur butin de guerre ? La farce avait peut-6tre du piquant, mais.
elle ne pouvait que mal finir. Alerte, rassemblement, perquisitions... heures inoubliables pour certains, dloignement de quelques dtudiants compromis... c'est miracle que cette mauvaise atfaire n'ait pas eu d'autres cons4quences : des arrestations, ou
pour le moins 1'expulsion de toute ]a communautd.
Durant I'hiver 1941-1942, le plus sombre A bien des egards,
notre maison servit de caserne. & une, section d'auxiliaires nazir.
NS.K.K. Ceux-ci firent tout pour se debarrasser de notre prdsence
genante.. A peine une trentaine, ils rdussirent A faire plus de
bruit et de degAts que tous les precddents. Dormant sur le chceuret le maitre autel, la tribune Sait-Laurent, A lrheure de la messe
de communaute, se pretait particulibrement & leur petit jeui
agaqant. Une nichde dp lapins, dleves avec amour par quelques
Bludiants, furent les victimes d'une autre de leurs mames. Une
nuit, des coups de revolver, detonnerent dans la cour intorieure.
Eux partis, et comme la region se ddgarnissait de troupes,
nous pensions le moment venu de redonner un visage supportable aux" locaux maltraitds. L'on achevait le badigeonnage et le
nettoyage, quand survinit une compagnie de Bavarois, territoriaux
placides qut n'ont pas laissd de souvenir trop. dsagrdable. A leur
suite, deux compagnies entieres d'Autrichiens (deux cent quatrevingts hommes) : m6me age moyen et meme temperament. G'etait
le temps. o. le moral des occupants commencait h.baisser, tandis
que le n6tre - jamais bien has d'ailleurs - remontait d'autanL
La seule proximitd de.la cbte de i'Atlantique ne leur disait rien
qui vaille.
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[1942]. - Quelques fails divers de cette annis 1942 : le d&part pour une residence forcee d'un confrere et d'un etudiant,
sujets egvptiens, et des jors suspects ; I'arrestation et la conhuit mois de u chdteau n d'un autre, 6tudiant, de
damnationi
Pontchevron, pour une simple expression peu flatteuse, 6chappee
dans une correspondance. En novenibre, un innocent brasier de
feuilles mortes, mal 6teint a la tombr e de la nuit au sommet de
la colline, nous lit accuser de secrete entente avec la R.A.F.
13 dkcembre. - M. Pardes, de retour de Reims, fait k la communaut6 le recit de l'ordination des quinze prisonniers de guerre,
dont I. Louis Meunier, diacre depuis 1939, qui devaient repartir
pour leurs Stalags, apres quelques jours d'inoubliable bonheur.
22 deemnbre. - Nous sommes t6moins d'un Noel anticipe
des moins chritiens. Obliges de-brusquer leur depart pour une
destination peu rassurante, nos locataires consomment en quelques heures de fete nocturne (pas Stille Nacht), toutes les bonnes
choses accumulees pour feter Noil et son octave. Immn diatement
une autre troupe nous est attribude.
[19431. - Fevrier. - La compagnie de nos occupants, rassemblJe, apprend, de !a bouche d'un officier superieur, le ddsastre de Stalingrad : ce rapport pathlitique devait galvaniser les
energies.
27 fivrier. - En vue de la mobilisation de la main-d'ieuvre,
tous les etudiants des classes 1940, 1944 1942, sont convoqu6s a
la mairie pour un examen medical. Cette mobilisation sera notre lancinant cauchemar de cette annie 1943.
28 f4vrier. - Une compagnie de transmissions prend possession de nos batiments et de tous les abords de la maison :
partoutdes camions. des rouleaux de cables, des postes tdldphoniques et radiophoniques.
Comme ce sont des rescapes de Russie, nous savons qu'il faut
nous tenir sur nos gardes en attendant qu'ils soient apprivoises.
Nous devions les garder seize mois, le temps de les connaitre.
Ils nous refoulrrent plus loin dans nos retranchements, ddplagant progressivement la cloison qui, dans les corridors du prenier et du second 6tage, symbolisait notre resistance. Finalement
ils parvinrent au grand escalier et mCme s'en rsserv6rent l'usage
exclusif. Pendant quelques nois, I'Angelus sera sonnd avec la cloche de I'escalier des Freres. C'est alors que la salle du Sdminaire, d'abord transformee moitid en oratoire, moitid en salle de
classe (1940-1941), puis salle de classe uniquement (1941-1943) fut
de nouveau partagde en son milieu pour recevoir une douzaine
de lits.
31 mai 1943. - Un decret vient de fixer au 1" juillet le ddpart pour le travail obligatoire en Allemagne des etudiants jusque-la sursitaires. Plus de quarante 4tudiants sont touches par
cette mesure. En cons6quence, M. le Supdrieur annonce que pour
eux les examens sont avances et qu'ils pourront aller dans leurs
families le 10 juin. En fait, si tous les intdressds profitent de
cette liberte, une dizaine a peine subiront le stage en Allemagne ; les autres trouveront les moyens ou les procedds les plus
divers pour 6chapper.
En tout cas, ce fut un jour sombre que ce 10 juin qui vit
partir pour la grande dispersion vers un inconnu redoutable,
pres de la moitid de notre jeunesse. Pour ce jour des adieux, les
frires de Pontehevron vinrent partager notre repas de midi. A
sept heures du soir, il fallut se sdparer ; ce ne fut qu'apres une
derniire visite aupres du divin Maitre, le chant emu du Salve
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Regina, et avec la rdsolution sugg6r6e par M. le Supdrieur : t Je
reviendrai, et je reviendrai meilleur. u Beaucoup de ceux qui
restaient pleuraient ; ceux qui partaient, s'efforcaient de parattre
forts.
Jeudi 17 juin. - Le T. H. PNre Robert arrive pour assister
aux Ordinations du 19 juin, et nous reconforter dans 1'dpreuve
des nombreux departs. I1 pous annonce qu'un indult a 6td accord6
pour ordonner pretres les etudiants terminant leur troisibme
ann6e de theologie.
Durant les vacances de 1943, oti le chiffre des 6tudiants est
des plus rdduits, signalons seulement des travaux de retranchement entrepris par les soldats dans notre proprietd : partout des
tranchies et des abris. Aux Allemands, sont mel6s des PoJonais
de Sildsie, qui cherchent visiblement a lier contact avec nous
pour d6crire leur situation personnelle et celle de leur malheureuse patrie.

Quelques-uns des 6tudiants qui devaient partir en Allemagne nous reviennent ; ils sont toujours dans I'attente des dvdnements. Malheureusement, trois d'entre eux ont 0t6 cueillis par
la Gestapo, en gare de Dax, sous le soupgon d'avoir tentd de passer en Espagne. Emmen6s h Puyoo, deux d'entre eux sont bientot relAchds. Le troisieme, reste entre leurs mains, et, sans jamais 6tre jugd, ii subit la voie douloureuse dont les stations
s'appellent : Bayonne, le fort du Ha, Compibgne, Buchenwald.
Nous ne le reverrons pas, car, quoique lib6r6 par la victoire de
1945, l'preuve sera trop forte pour sa vocation.
Mardi 3 aout. - Cette fois, ce sont nos frrres de Pontchevron qui sont troubles dans leur Th6baide. Avant I'heure du lever, ils sont rdveillds par les cris peu r6glementaires de 4 Aufstehen ! AUcs raus ! ,, C'taient des S.S., armds de mitraillettes et
de revolvers qui p6n6traient par toutes les issues et les faidaient aligner devant la maison. Sommairement vetus, les pauvres S6minaristes, avec leurs directeurs et les freres, furent emmends sur la route de Tercis, sans rien comprendre a l'aventure, et point rassurds, comme l'on pense. Chemin faisant, d'autres hommes durent se joindre a la colonne.
Conduits t l'HOtel des Bains de Tercis, ils y trouverent tousles hommes et jeunes gens de la commune. On leur apprit qu'un
sous-officier avait tdB tud pendant la nuit. Sommation dtait faite
de declarer tout ce qu'on pouvait savoir. Comme personne ne savait rien, vers midi, on finit par relebher tout le monde, sauf le
cur6, le maire et I'instituteur qui restbrent comme otages. On
sut plus tard que le drame n'etait qu'un reglement de compte
entre deux soldats.
15 aoit 1943. - Six dtudiants partent pour le S.T.O., a Neubrandenburg.
[1944. - L'hiver 1943-1944 s'dcoula monotone. Chez nos
occupants, lassitude morne, dnervement des chefs, indiffdrence
des troupes. II nous semblait qu'ils cherchaient & lire sur nosvisages l'effet produit par leurs revers. Aussi fallait-il se garder
de manifester une trop visible ironie. Plus que jamais ils noustrouvaient genants. La Kommandantur .reconsiderait p6riodiquement ce qu'avait d'anormal cette cohabitation qui durait depuis
trois ans et demi, alors que depuis les jours de juillet 1940, ils
disposaient tleur guise de tous les vastes 6tablissements de Dax:
Grand s6minaire, college Cendrillon, Ecole normale, h6tels thermaux. Pour nous, nous y voyions la main protectrice de Celle
qui domine notre chkre maison.

-

124 -

Cette confiance fut mise a une derniere 6preuve quand, en
avril 1944, une compagnie de Landeschiitzen, de cent quarante
hommes voulut s'installer a c6te de la compagnie de transmissions : cette fois, nous ne pouvions que a sauter ,. Eh ! bien.
zion, les deux compagnies s'arrangbrent h l'amiable - chose rare
dans loutes les armies du monde - plutdt que de nous expulser.
Certainement , Elle ,,y 6tait pour quelque chose.
A mesure que la belle saison avangait, les occupants pressentaient des ev6nements dkcisifs. Ils furent astreints A des gardes s6vbres et A des patrouilles nocturnes dans la region.
Depuis janvier 1944. les 6tudiants de la classe 43 sont requisitionnes par la police de Dax pour ia garde des ponts et d'autres points ndvralgiques. Durant des iois, ils perdent leur temps
en des gardes diurnes et nocturnes, armes seulement d'un brassard. sans jamais enregistrer le moindre incident. Ce qu'ils savent. ee qu'ils devinent de la resistance qui s'organise, ils le r6servent pour les rapports confidentiels qu'ils font a leurs freres,
en rentrant chez nous.
Dans la maison mrme. nos locataires sont de plus en plus
mdfiants. La nuit, les abords sent barrds de chevaux de frise.
Mneme durant le jour, defense est faite aux externes d'entrer.
N'eft Itela promotion et le ddpart pour la Russie d'un capitaine
que hantait et obsedait la peur de 1'espionnage, nous aurions
sans doute Wte sacrifi6s nous-mdmes.
Peu a peu cependant. 1944 nous pr6parait a la grande joie.
DWs fevrier, un des exilds de Neubrandenburg nous arrivait et
nous annoncait la nouvelle inespiree du rapatriement de toute
I'dquipe. Le 24 avril, nous apprenions 6galement le retour en
France des quatre etudiants exiles pros de Vienne, en Autriche.
Dimanche 11 juin 1944. - La compagnie logde chez nous
part de grand matin sur des camions, avec armes et munitions
on quantit6. L'enervement, les regards sombres annoncent quelque chose d'anormal. Ils reviennent dans l'apris-midi et bientut
nous savons qu'ils sont all6s a la chasse , aux terroristes ,, aux
alentours de Candre.se. Deux patriotes de Dax ont 6td tuds et
leurs cadavres. pendus h l'arri.re d'une auto, sont promends a
travers les rues de Saint-Paul et de Dax. Rien ne pouvait davantage affermir 1'esprit de resistance de la population et, chez nous,
La nausde de leur contact.
Mardi 13 juin. - Quatre des patriotes dacquois surpris a
Candresse dimanche sonu fusillds A l'aube, au bois de Boulogne,
au pied de la digue et face a l'Adour. C'est encore notre compagnie qui a dtd chargde de la triste besogne. Nous les voyons, vers
midi. laver a grande eau leurs camions qui ont ramene les corps
sanglants. Depuis, un monument a dte elevd sur le lieu de I'ex6tion, devenu lieu de pelerinage.
17 juin. - La bataille de Normandie bat son plein. La compagnie de transmissions retoit enfin l'ordre de a monter a. II ne
reste dans la maison que quelques hommes de garde et quelques
marins, qui ont I'air perdus lh, et pas plus malheureux pour cela.
S juillet. - La nature a horreur du vide. Une compagnie
d'infanterie. epuisee par un voyage riche en aventures, vient
remplir une derniere fois notre maison hospitalibre.
15 juillet. - Un vent de panique commence a r6gner parmi
les Allemands de tout le Sud-Ouest. Ils n'augurent rien de bon
du sabotage des reservoirs d'essence qui flambent toute cette
nuit prbs de la route du Berceau :nous allons jouir du spectacle du haut de notre coiiine. De plus en plus les voies soit cou-
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pees. Nous nous demandons comment nous serons iibdrds, et si
tout se passera sans casse.
11 aoot. - Enfin, notre compagnie nous quitte, esperant encore pouvoir rejoindre la Loire. Nous doutons fort qu'elle y soit
parvenue. avec ses voitures hippomobiles.
Samedi 12 aout. - Une dizaine de marins viennent s'installer. Ce seront nos derniers occupants.
Mardi 15 aodt. - Coups de feu dans la nuit. II y aurait eu
tentative des c terroristes o pour endommager l'aiguillage situe
a c6t6 de la maison. Les soldats de garde au viaduc ont reagi les
oremiers ; puis. leurs camarades de la maison, rdveillds en sursaut. oat tire par les fenetres de la salle des freres, oi its logeaient.
Samedi 19 ao0t. - Mauvais jour pour nous. Un adjudant
de la Kommandantur, avec un air innocent, vient a emprunter ,
notre automobile pour quelques jours. Personne n'est dupe. Le
frere chauffeur, les larmes aux yeux, assiste au depart de sa
belle Renault, et m6me est force de la mettre en marche. II la reverra en ville les jours suivants et, trompant la vigilance d'une
sentinelle, se risquera m4me h glisser du sucre dans I'essence.
La panne ne se fit pas attendre, mais cela n'empecha pas la voiture de partir, remorqude par un camion, avec les dernieres colonnes.
Lundi 21 ao0t. - Partout les detonations se multiplient,
non point de combats, mais de munitions qui sauterit. Partout
aussi des rdquisitions de vdlos, d'attelages de toute sorte, de vetements. Une laitiere vient rdclamer et reprendre chez nous son
cheval et sa carriole.
22 aout 1944. - Fete de l'Adoration perpetuelle a NotreDame du Pouy. Jour , jamais m6morable. Les S6minaristes de
Pontchevron viennent s'unir & nous comme les autres annees.
mais par petits groupes et par des chemins ditournes, car les
routes ne sont pas sores. Dax est engorgde de troupes. Des colonnes allemandes qui remontaient vers Bordeaux, stoppees par
les forces de la Rdsistance, ont reflu6 vers Dax et se prdparent
i la defense. Des combats ont eu lieu A Mimbaste.
Pendant que nous prions avec ferveur, en ville, on parlemente. Finalement, les Allemands consentent & partir sans combat, croyant a la 1dgende d'un maquis nombreux et puissamment
arme. Nos derniers occupants regoivent I'ordre vers cinq heures
du soir et nous laissent, en partant, les restes de leur cassecroite, avee tous les reliefs de ceux qui, depuis quatre ans, les
ont precedes dans la maison.
Nous n'osions encore croire a notre liberation. Tout a coup
vers huit heures, comme on achevait de souper, les cloches de 1,
cathddrale se mirent h sonner a toute vol6e. Quelques 6tudiants
bondirent au clocher de la.maison et firent sonner follement le
carillon, muet depuis la Fete-Dieu de 1940. Les coeurs aussi battaient follement.
En ville, c'dtait la fete, dont les rumeurs nous parvenaient.
La foule s'6tait prdcipitde spontaniment vers la cathedrale oiu
s'improvisa un 6mouvant Te Deunm.
Chez nous aussi et, sur-le-champ, le Te Deum retentit, accompagn6 par les grandes orgues. Nous le faisions suivre d'un
De Profundis, pour tous ceux qui nous avaient assure, au prix
de leur sacrifice, les joies de la lihbration-. apres mille cinq cents
jours d'occupation.
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Dans quel 6tat. ces longues annies d'occupation laissaientelles notre chire maison ? Dghfts relativement restreints. Le plus
visible - visible de loin - e'est le badigeonnage - le camouflage - de Loutes les facades en gris-noir, avec des traindes plus
noires. La salle d'oraison, tour I tour, salle de cours, bar, dancing, avait ses murs 1 ornds a de dessins suggestifs. Apres les
salles communes, les soixante-quinze chambres occupdes presentaient I'aspect de la desolation : mainte cloison ebranlde, plitres
tombes, portes percees, murs bariol6s, planchers encombres, jusqu'au plafond parfois, de debris et de saletes de toutes sortes,
malproprelt enfin.
'
En somme, moins de mal qu'on aurait pu craindre, aprbs tant
et tant de si longues vicissitudes.
Reconnaissance i la Vierge Puissante. ddnt les statues exterieures noircies comme le reste de la maison, furent les premieres A retrouver leur blancheur immaculee.
Alphonse DROITCOURT.

Monsieur Eloi RIBIERE
N6 A Orsan (Gard), le 10 fevrier 1877, 6leve de Prime-Combe,
pretre le 1" juin 1901, professeur k Wernhout (Hollande), ou des
Lazaristes chass&s par les lois de Combes continuaient A preparer de jeunes FranCais au sacerdoce, professeur au collegeSaint-Benoit de Constantinople, jusqu'I la grande guerre, aut
Berceau de Saint-Vincent de Paul (Landes) de 1915 t 1917, missionnaire a Oran en 1917, I Prime-Combe de 1918 t 1924, h Bucarest (Roumanie) jusqu'en 1931, professeur h 1'Ecole apostolique de Loos-ls-Lille jusqu'a l1'vacuation de 1940, M. JosephMarius-Eloi RibiBre 6tait revenu t Prime-Combe pour y achever
son ceuvre d'6ducateur chretien.
II aimait la jeunesse, esprit et Ame toujours jeunes. Sa patience et Ea bonne humeur, sa serviabilite, sa bont6 fonci6re, sa
dWlicatesse, sa discretion lui attachaient les cceurs. Son dernier
sup6rieur (M. Gaston Cazet) et son compatriote, a fait de lui
ce beau et fin portrait : c Un Mdridional qui ne parle pas, une
ddlicatesse rare, une sensibilitd en pr;ofondeur et silence, mais
toujours en action, un temp4rament d'artiste, une pidte en tendresse et sourire, use nonchalance de poRte o6 plutdt de fdlibre.
C'dtait 1 son seul ddfaut : it etait toujours en retard, sauf pour
rendre service : un autre bonhomme La Fontaine. ,
Son supdrieur de Loos (M. Edmond Lebacq), n'est pas moins
dlogieux : a le puts dire que M. Ribibre ne m'a jamais montrd que
de la bWnte. Ce fut sa vertu essentielle, car je la retrouve dans
la mdme forme, comme je retrouve le mdme sourire affable du
bon Pere, dans trois conditions diffdrentes de ma vie. It fut mon
professeur, il devint plus tard mon confrere & Loos et je devins
son Supdrieur, tandis qu'il etait mon assistant et mon admoniteur. It a traitd avec moi & des ppoques assez distinctes et mdme
tres distinetes avec une douceur et une diserdtion prenantes. It
n'y avail rien que de naturel en tons ses regards, en toutes ses
paroles. Bien qu'il fit familier en ce sens qu'on l'abordait sans
aucune gene, il gardait toujours tant de grdce qu'on le respectait
fiialement. C'est ainsi que son grand savoir paraissait surtout
dans les heures de detente, avec le charme de l'imprvu. Je crois
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que sa bontd lui avait penmis d'aller au fond de I'homiie : rien
ne le surprenait,rien ne pouvait l'dtiouvoir. Pendant huit ans, iL
fut pour moi un conseiller prudent qui, d'un regard, d'un Idger
nmouement de tote, me proposa toujours des solutions de tranquillitd. Je lui dcis toutes les facilites de mes premieres annees
d'x.rprience. Sa presence dans la maison m'dtait une protection
et une sdcuritd.
( La btntd du Pbre Ribibre fut sans doute la fine fleur de sa
sensibilitd delicate. It m'arriva souvent, soit dans des toasts, soit
dans les Notes generales, de faire allusion au passe, d la presence
tout exquise de mon ancien professeur. A peine avais-je dit le
premier mot que ses yeuae se mouillaient, ii me regardait avec
tant de simplicite et de sympathie que j'en etais toujours tout remue. Or, ce regard, ce bon sourire, it le prodigua d tous. Pendant
les vacances, les elbves qui venaient & la maison, se faisaient une
fete d'entrer dans sa chambre et d'admirer les collections de photos qu'il commentait si bien qu'on n'entendait qu'une voix. Que.
de regards fd'merneillement j'ai surpris leves vers M. RibiWre
Y a-t-il e, un seul 6luve qui ne fAt pas pris en tous temps par
la sympathie de M. Ribiere et plus tard, par son art d'etre grandr
pare.
pe. Je l'ai quittd & Tours en mai 1940, je l'ai perdu tveritablemcnt dans la tourmente. J'esperais le revoir un jour. Puisse-t-it
nous accueillir plus tard quand nous aurons assez tentd d'imiter
sa bontd. ,,
II avait le culte du souvenir et la reconnaissance, cette
fleur rare des belles ames. En 1939 encore, ii montrait volontiers,
avec delectation meme, de magnifiques albums de photos prises
par lui-m6me avec l'habilet6 d'un professionnel : elles 6taient
son histoire vivante. Malheureusement ils furent perdus pendant
1'rvacuation. II en 6prouva un vif chagrin, celui de 1'crivain qui
perd son manuscrit. On a retrouvd cependant dans ses tiroirs,
des photos plus rdcentes qui prouvent les attaches fines et solides qu'il gardait avec sa famille, ses confreres, ses 6leves.
Sa santd tres ferme jusqu'alors, s'altira des 1942. IctBre recidivant, disait-on, puis paludisme, voire fievre bilieuse... Le diagnostic restait hesitant, et le bon Pere RibiBre luttait de son
mieux. acceptant encore quelques classes entre ses accbs de fievre. Vint un jour o4 il fallut, h6las ! recourir de toute n6cessitd
aux grands moyens. Le Pere RibiBre se rdsigna h consulter un
professeur de la Facultd de medecine de Montpellier. Radios, prise
de sang, analyses confirmerent le diagnostic : le malade souffrait
de calculs multiples du cholidoque et I'opdration dtait inevitable.
Decidde le 13 aoct, elle ne reussit qu'imparfaitement et dut 4tre
compl6ete le 5 seplembre. Cette derniere operation, oh furent
encore extraits des calculs de forte taille, avait durd deux heures
et demie, et I'organisme ne se releva point du choc produit. MalgrP deux transfusions de sang, malgrd de nombreuses injections
de serum, le bon Pere Ribiere, - qui avait regu les derniers sacrements le matin des mains de M. Marquaille, - s'endormit
doucement au soir du jeudi 6 septembre 1945, sans une plainte,
sans un mot de regret, acceptant la volontd du Divin Mattre
cnmme ii I'avait suivie toujours.
Le jeudi soir, sa ddpouille mortelle Btait ramende h PrimeCombe. dans un cadre de verdure sauvage, aupr6s de ia Vierge
qu'il aimait tant d'une affection d'enfant. Un groupe imposant
de Securs faisaient alors leur retraite, et elles purent mediter
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sur la mort et Ic ciel aupres d'u Pire qui s'y etait si bien prepar6. Les funerailles furent simples, celles du religieux. Ses confreres, sa famille, les soeurs, M. le cur6 et M. le maire de Fontanes, des hommes des environs qui avaient laissd tomber, pour
lui, le travail A la chaine de la vendange, des femmes assidnes au
Pelerinage lui firent escorte, par l'all6e du Rosaire jusqu'au caveau de Prime-Combe, oi il repose aupres de sa famille spirituelle, de M. Louis Dillies, de M. Clapier. du frere Wiart. son
ancien eleve de Loos. du jeune M. PiTtet, mort d'accident en 1943.
La priere est maintenant a pied-d'ceuvre ; les amis et les phlerins aimeront A se rendre a la chape!le fundraire, moins pour
prier Dieu et la Vierge en faveur du cher d4funt - n'est-il pas
all6 tout droit t sa recompense ? - que pour le prier lui-mnme
d'interceder pour nous, pauvres pecheurs, maintenant et a I'heure
de notre mort, que nous souhaitons telle que la sienne.
P. C.
A ces lignes prirne-combiennes, voici de Constantinople.
quelques notes et remarques de M. Jules Ldvecque, qui rdsument,
sur M. Ribiire, en trois points, les sentiments de ses anciens confreres de Saint-Benott.
Le Confrere. - La remarque gen'rale est que M. Ribiere a
toujours paru parmi nous comme un excellent confr6re, avee lequel on n'avait jamais de vdritables difficultes, mime quand on
ne partageait pas sa faqon de concevoir les choses. II ttait fort ddlicat et respectueux de la personnaliti des autres confreres, donunat son jugement avec nettetd, mais moderation et calme dans
les ezpressions et le ton de la voix. Rien de violent en lui dans
la discussion. On pouvait rdellcment vivre avec lui sans avoir des
hearts pinibles qui laissent apres eux de douloureux souvenirs.
II etait tc-ujours prdt d rendre service, mettant valontiers 4
la disposition des autres les go&ts et talents artistiques que la
nature lui avait departis. Que de photographies n'a-t-il pas faites,
simplement pour Otre agrdable d ses confreres ! Nous en conservons qui font parfois l'objet de nos joyeuses rcrdations, car M.
Ribiere etait passd maitre dans l'art de truguer une photographie pour dtonner les anciens, pen au courant des procedds modernes, et pour amuser les jeunes, souvent a leurs propres ddpens.
11 dtait egalement un confrere rdgulier, observant courageusement sa regle et les usages de la Compagnie. Evidemment, ii
apportait, d1encore, son tempdrament calme et tranquille, ce qui
le faisait arriver assez souvent en retard aux exercices. Nanmoins, it a dtd vraiment un confrere rdgulier ei 4difiast.
Le Professeur. - M. Ribiere etait doud comme professeur,
possedant parfatiemnent sa matibre, particulierement le latin et le
grec. Dans 'enseignement de cette derniere langue ancienne ii a
toujours fait I'admiration des 6lMves de race grecque, qui nous
ont dcclare n'avoir pas eu de meilleurs professeurs de grec ancien dans les dcoles grecques qu'ils avaient frequentes avant de
venir chez nous. La langue latine lui etait familiere et c'est &
lui qu'eft recours Mgr Dolci, d6ligud apostoliquc, pour la composition des textes qu'il fit graver sur le socle de la statue de
Benott XV, erigec par lui dans la cour de la cathedrate 'Istanbul.
C'est encore M Ribiere qui composa le texte d'une inscription
gravde sur marbre que nous avons fait apposer sur le maur extdriour de noire chapelle publique lors de sa restauration.
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Peut-etre aurait-il manque de fermete et d'dnergie vis-a-vis
des ditves, si eela n'avait dtc contre-balance par une grande matIrise de soi, qualitd fopdamentale chez un educateur. Aussi a-t-il
laissd an tres ban souvenir et exerce une salutaire influence.
Dans les observations ct rdprimandes adressies aux eleves il a
toujours su conserver toute sa dignite et meme une rdserve qui
augmentait le respect naturel de 1.dlive vis-d-vis du maitre:
Le Pretre. - M. Ribiere a toujours dtd ch'ez nous profondement pieuz, on pourrait mime dire sensible dans sa piedt. II a
toujours dle un grand ddvot de sainte Thdrese de l'Enfant Jdsus,
dont I'image dominait sa table de travail. Quand des circonstances exceptionnelles 1'empichaient d'assister d la recitation du brdriaire en commun, on le trouvait ensuite a genoux dans la tribune
de la chapelle rdcitant son office dans cette posture. Son action
de graces se prolongeait au deld du quart d'heure traditionnel.
Trbs recueilli pendant la celdbration de la sainte messe, ii n'aid'un
mait pas d'ctre derange par le ton de voix par trop dlevr
roisin celebrant a tn autel tout proche ; il voulait etre maintenu
dans les meilleures conditions possibles de recueillemenf, m~me
extirieur.
II dtait encore bon prdtre par la grande bontd apportee dans
ses rapports avec les personnes s'adressant a son ministere sous
toute forme compatible avec sa dignitd. La encore il aurait plu1tt depassi la mesure en laissant peut-etre trcp facilement manger son temps par des persQnnes recourant a ses conseils et & ses
avis. En tout cas, il nous a dtd facile de constater la grande peine
rcssentie par les personnes auxquelles il s'dtait jadis intiressd,
quand elles apprirent son d6cas.
Je sais que c'est te jugement gindral port6 sur notre confrere & Bucarest, oir ii a passd quelque temps. Ld aussi, it a 0t6
tres estimd et regrett.
. Ma letlre n'est pas une biographie, mais simplement le rdsumi des pensdes que chacun de nous a eues sur le coti moral
du regrettd M. Ribi~re, dont la mort a paru & nous tous bien pre-

maturde.

Jules LEVECQUB.

MonsieuriJACQUEs FRASSE
(5 Ufvrier 1866-22 juin 1941)
Q
Ouand vous ferez ma notice, n'l mettez pas trop de pointes malicieuses n, me disait un jour le bon Phre Frasse, qui pourtant se plaisait dans I'intimit6 a taquiner ses confreres, avec une
bonhomie souriante dent tout son visage austere dtait Opanoui.
Je n'ai connu M. Frasse que Visiteur pendant les quinze
dernieres ananes de sa vie. Ce qu'il fut auparavant, professeur
et superieur, je I'iguore. II parlait peu et rarement de lui-mdme.
Cette reserve lui venait-elle de ses origines de montagnard savoisien ? II etait nd, en effet, le 5 fivrier 1866 h Saint-Albandes-Villards, dans la Maurienne, mais sa premiere enfance se
passa a Bdziers. Pourquoi et comment ? On n'en sait rien. Ce
qui est certain, c'est qu'il s'arretait volontiers a Btziers et qu'il
allait faire une visite au cimetiere. II resta toute sa vie en relations avec la famille de Cassagne, et, jusqu'A la fermeture de leur
maison, en 1904, avec les.Filles de la CharitB, de I'Hospice SaintJoseph. Faut-il voir lit 'origine de sa vocation ? C'est probable.
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A I'age de treize ans, ii fut admis parmi les premiers clib s
de ce qu'on appelait alors la nmatrise de Notre-Dame de PrimeCombe, fondbe par M. Tourn6 en 1879, et transformte plus lard
en ucole aposlolique par M. Dillies. Au temoignage de ses anciens
condisciples, ii se distingua toujours par sa pidet, son s6rieux
et ses succis. II ainait a dire combien il fut heureux dans cette
maison 4 laquelle it garda jusqu'au bout une tendresse filiale.
Pourquoi alla-t-il en 1884, faire sa rh6torique au Petit s6minaire
de Montpellier, malgr6 le culte qu'il vouait des lors A ce grand
missionnaire qui btait M. Louis Dillies ? De son propre aveu, ii
y ful contraint par le manque de professeurs iA Prime-Combe.
Apres sa rlhitorique et un moment d'hesitation sur sa vocation,
il demanda a entrer dans la Congrtgation et fut revu au s6iminaire
interne, a Paris, ie 10 octobre 1885.
Pendant ses obscures et f6condes anntes de formation, nous
savons qu'il continua uniment sa vie de piRtt, de rdgularit6 et de
travail. Nous n'en voulons pour preuve que le choix de ses sup6rieurs qui, au lendemain de son ordination sacerdotale (31 decembre 1892), I'envoy rent i Rome avec les premiires recrues du s&minaire international, nouvellement fonde. Deux ans d'6tudes romaines et un doctorat en thlologie le destinaient 6videmment a
1'enseignement dans les Grands seminaires.
Le Professeur.- Son premier placement fut le grand seminaire de Kouha, prbs d'Alger, of ii resta trois ans et d'ou itfut
rappel6, en 1897, a la Maison-Mere pour y profeseer le dogme.
C'etait une marque de confiance ; a cette epoque, en effet, plus
qu'en d'autres temps, ii fallait au titulaire de ia chaire de dogme
une grande strete doctrinale et une particuliere circonspection
pour 6viter le modernisme qui commenqait i s'infiltrer dans
l'enseignement ecciesiastique. (( 1 avait su, nous 6crit l'un d'eux,
gayner l'estime et I'affection de ses ldeves qui apprdciaient en lui
le serieu.r qu'il apportait d la preeparationde son cours, sa clartM
dans l'e.rposition et aussi son inalhtrable patience, surtout a dcouler des objections souvent diplacies et proposdes & contre-temps.
Mais lui surtout avail gtrdd le culte de ses anciens dl~ves. II etait
peine chaque fois qu'il apprenaitque l'un d'entre eux etait passe
par Marseille sans lui rendre visite. )
Le Superieur. - M. Frasse professa le dogme i la MaisonMtlre pendant sept ans. En 1904, la persecution religieuse ayant
fermi les maisons de France de la Congregation, le Saint-Siege
nous confia plusieurs Grands seminalres du sud de l'Italie.
M. Frasse, Agm de trente-huit ans, fut nomm6 supirieur de celui
de Tarente, nouvelle preuve de I'estime oi le tenaient ses sup4-

rieurs. II n'y resta que deux ans. En 1906, nous le trouvons au

collbge Alberoni de Plaisance, et l'annde suivante au Grand
smminaire de Girgenti, en Sicile, dont ii fut superieur jusqu'en
1918. Est-ce i Tarente ou i Girgenti qu'il recut du Saint-SiLge
la charge d'administrateur apostolique du diocese ? Il rappelait
parfois cette importante fonction en disant : c N'oubliez pas que
J'ai eLt un peu ev'que autrefois. a
En Sicile, sa patience legendaire se trouva mise A rude
epreuve, et le fit triompher des difficultis d'une situation tres
delicate : 6tudes, discipline, mneurs et climat, tout itait si different. de nos maisons de France. II circulait, iý1'epoque, de savoureuses anecdotes sur le supdrieur de Girgenti, et le regrettW
M. Tardieu, les racontait avec sa verve irresistible. Menace de
mort par un et!ve renvoy6 du grand siminaire, il ne sortit long-
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teaps que s.ti•i p~r na
m
mestique ; tous les jours, apres midi,
il allait faire sa promenade dans la camnpagne et le domestique
marchait wm 'wrs*rTait, A -ingit pas derriere lui, comme un garde
Sda tearps.
Le Viitewr. - Apr~b la guerre, en 1918, M. Frasse devint
supdtieur 40e la mnaaima algroise de Missions, et en 1920, ii ajouta
A cette charge eelle de Visiteur de la province d'Algerie qu'il
garda .jusq'en 1926, .poqne oh i est nommn Visiteur de Provence, en -6sidence a Toursainte : ce sera la derniere 6tape, lohgue et 1~cmnde, de sa carrihre.
.Oe ne fut pas, comme on pourrait le croire, une sinecure.
Un vis'itetr, par d4finilion, voyage beaucoup, et M. Frasse ajoutait
-ses fnetions ordinaires la visite canonique des Filles de
la Charilt, 4•'ne province trbs 4tendue. Ses visites 6taient courtes,
conmne ees lettres, comme ses conversations ; ce sage ne prodiguaai ni on
memps, ni ses paroles, mais I'essentielttait
toujours
dit avec clalA. Sous son apparence froide, rien de ce qui se
passait d'important dans sa province ne le laissait indifferent. A
tout 6v6nenmeai,
eureux ou malheureux, deuil ou fete de famille,
il actamcait.
On le lui rendait d'ailleurs; par exemple, quand il cedlbra,
Je 10 octobre 1935, a Toursainte, sa cinquantaine de vocation,
dont le reeit a 4et publid par les Annales (1936, p. 313-316).
Une antre grande joie, ce fut en 1938, la celdlbration du troisibme centenaire de la fondation par saint Vincent, de la maison
de Marseille. Le curd de la paroisse Saint-Vincent de Paul lui
preta sa grande eglise, ses decorations et ses lumieres, pour un
triduum solennel. La presence du trWs honord Pbre Souvay, de
Mgr Delay, 4veque de Marseille, de Mgr Simbone, 6veque de
Fr6jus, ajoutait A I'eclat des cedrmonies ; trois siecles d'histoire
-furent rappeles : Grand et Petit s6minaire, ceuvre des retraites,
,ides formats, des esclaves, etc... Une ombre de mdlancofie cepen.dant planait sur cette fete, quand on comparait le prdsent an
I-pssd.
AprBs I'armistice de 1940 et quand la France fut coupee en
oeax par la ligne de ddmarcation, M. Frasse devint une maniere
de petit Supdrieur g6ndral pour sa province, comme on le lui
.diseit sans qu'il s'y refusAt. 11 reCut aussi la direction des Filles
de la Charit6 pour la zone sud, et redoubla d'activitd. Que de
Jetites ! que de voyages ! II oublia ou voulut oublier les prdcautions qu'il prenait volontiers pour sa sant6 : plus de regime, plus
de ssison a Saint-Nectaire. Ce regain de jeunesse et d'ardeur chez
te vieillard de soixante-quinze ans dtait touchant, mais il y usa
ses feaces et y laissa sa vie.
Le 19 juin 1941, il venait de cldturer A Montolieu la retraite
de seems ju'il avait pr6chbe et ii devait repartir dans I'aprbsmidi. Pendant la matinde, se sentant probablement fatigue, il
dtait al6 se promener sur la petite dminence boisde qui domine
le jardi de Montolieu et qu'on appelle le Paradis.A midi, commj.
il n'etait pas rentrd, alors qu'il etait si ponctuel, on se mit i sa
recherche et on le trouva dans le bois, sans connaissance, terrassd par une attaque d'apoplexie. II vdcut encore trois jours,
mais ne reprit pas connaissance et mourut le soir du 22 juin.
Ses obsnques furent c614brdes le 24 juin, avec une pieuse
solennite. Dens la chaquelle oi, quelques jours plus t6t et souvent, ii avail prkchd, les petites soeurs du sdminaire, alors replid
a Montolieu, chantirent I'office et la messe, alternant avec les
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quelques confrires de la province que les difficult6s des communications n'avaient pas arretes. Puts le cortege funebre se mit
en marche, compos6 des confrires et des sceurs, la seule famille
du defunt. Dans la clarte sereine de cette pure matinde de l'et6
meridional, A travers la verdure ensoleillie des jardins et des
vignes, sur qui tombaient les notes gr-les d'une nodeste cloche,
on gagna le petit cimetibre qui aligne ses croix blanches et pressees aux flancs de la colline. C'est Ihque repose M. Frasse, endroit
predestine et qu'il ett certainement souhait6, oit viendront prier
pour lui ses sceurs en saint Vincent qui lui doivent, pour tout son
devouement, ce tinoignage de reconnaissance.
L'homme. - 4 Habitu curpcris fuit brecis atque obesus ",
dit Sudtone en parlant d'Horace. On en pourrait dire autant de
M. Frasse, mais il mettait dans sa courte taille une gravitd et
une solennite que soulignait encore la lenteur du geste et de la
parole, sans rien de guind6 cependant car il savait A V'occasion
6tre toute rondeur et toute bonhomie. Un jour le trWs honor6
PNre Verdier kcrivait a un confrire : u M. Frasse,vous attend
avec impatience ,, mais il se reprenait aussit6t pour ajouter
aautant du moins qu'il est capable d'impatience ,.Et il est bien
vrai que la note dominante de son caractbre ,tait une sage temporisation, car s'il 6tait de ceux dont on dit parfois avec une
nuance d'ironie : , ii ne casse rien ! a c'dtait prudence et non
pusillanimit6 ou incapacit.. II etait en effet d'une prudence extreme qui aurait pu le faire traiter a l'occasion de t poule
mouillee ,,comme saint Vincent. Mais quand son devoir de Visiteur ou m6me ses droits Rtaient en jeu, il n'hesitait pas et poussait I'affaire A fond. Cependant, contre l'impossible, il ne s'entWtait pas, laissant agir le temps dont il avait appris des Italiens
qu'il est galant homme. Dans les circonstances les plus graves, il
gardait un sang-froid Rtonnant. Nous le vimes un jour, le feu
ayant pris a sa. chambre, rester-tranquillement, les mains derriere le dos, A regarder ses confrres 6teindre l'incendie.
C'Rtait done par ces qualit6s de volontI calme et rdfl6chic
qu'excellait M. Frasse. Son intelligence, sans Ctre vive 6videmment, 6tait claire et positive plus que brillante, car jamais chez
lui la folle du logis ne fit d' ecart. Ilddbrouillait bien une affaTre,
et son jugement sir lui faisait trouver la solution exacte.
Avec
facilit6 il s'adaptait aux habitudes qui parfois devaient le cho1
quer, d'une gn ration qui n'dtait plus la sienne. Oh ! i n'avait
rien d'un sportif. Son jeu prdefer6 tait les dominos, et il
lait les parties epiques qu'il jouait autrefois A Gentilly rappependant
les
vacances, mais ii comprenait les jeunes et encouragaeit leurs
initiatixes.
Chose 6trange, cet homme froid 6tait un grand sensible, mais
d'une sensibilitd en profondeur, sans parolies qui transpirait
sur sa phvsionomie quand il
dtait ti.
Une
la nouve le
pleoccupait juoqu'3 I'insomnie, et quand pon remaquait sur ses traits
tirds qu'il n'avait pas dormi, ii i'avouait simplement. C'dtait
un
am! fidele et ddlicat. Par-dessus tout ii aimait la Congrdgation
et s'intdressait de pri~s h toute sa vie, tris sensible 'ses intdr~ts,
At ses joies, ' ses peines, fier de ses gloires, affect6 de ses malheurs.
11 aimait la maison de Notre-Dame de Prime-Combe, berceau
de sa Yocation. Le jour de la bdnddiclion de la nouvelle ,cole
aposlolique (30 avril 1936), ii laissa parler son cceur, 4 la grand'-
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messe, avec une flamme d'enthousiasme insoupponn6. Dans une
de ses dernibres visites au sanctuaire, il assistait, 4mu, au Salve
Regina traditionnel que les enfants chantent tous !es soirs dans
la chapelle aux pieds de la Madone. , Vous decriez pendant ce
chant, nous dit-il, illuminer la Vierge, elle est si belle et si douce
qu'il est dommuge de la laisser dans I'Gnabre. * Ainsi fut fait depuis ce jour, et cet usage lui sera di.
II aimait la Compagnie des Filles de la Charit6 et s'est devou6 pour elle jusqu'h la fin. Tons les mois il faisait reguliirement la conference aux Seurs de Marseille. Que de retraites il
a prech6es ! et non seulement aux Filies de la Charit6, mais aussi
uux Petites Sceurs des Pauvres dans les villes du Midi. II affectionnait ce ministlre aupres des Sceurs oi sa forte spiritualit6
et son solide jugement 6taient apprecids.
II aimait le decorum, avec parfois une pointe de nalvetW,
hiritds de temps plus heureux. o Dans la maison de M..., confiaitil avec intention, je suis recu comme- le Superieur general Il:
vcs endimanches, ranges sur deux files, compliment ; et pendant
mon sdjour, invitation au clergd de la ville, toast, etc... , 11 aimait faire des toasts, les ecrivait soigneusement et les lisait,
ce qui lui jouait parfois des tours, quand, par exemple, ii haranguait un convive sur lequel it comptait et qui etait absent.
Le missionnaire. - Chez M. Frasse, les qualites de I'homme
3taient domindes par celles du prdtre : c'dtaient celles de nos
peres, la simplicit6 et I'humilitk de saint Vincent, uni douceur
et une bontd qui se fondaient en charitd ; une pietl plus thdologique que mystique, une r6gularitd exemplaire. Si chargees que
fussent ses journies, son br6viaire 6tait toujours recite aux heures voulues. II mettait dans la pratique de ces vertus la m4me
discretion qu'en toutes choses. C'etait bien 'homo-Dei. On auiait
dit qu'il avait fait du t Nikil nisi grave , du Pontificat, la devise
de toute sa vie. Et c'est ainsi qu'il est alle, de son petit pas
tranquille et sOr. vers sonMternite, nous laissant l'exemple
achev6 d'un vrai fils de saint Vincent.
Gaston CAZET.

DAX
LE CENTENAIRE DE NOTRE-DAME DU POUY
Vigile. -

, Haec olim meminisse juvabit ,. Pour ne pas

faire mentir ce vieil adage, il faut parfois s'imposer des haltes.
Ces haltes, de plus, doivent dtre un repos et un reconfort.
Les souvenirs 6grdnds par des dizaines de lustres, dans la
vie de Notre-Dame du Pouy, avaient besoin de cet arret, pour se
raviver A la chaude affection reconnaissante de tous les enfants
de la vieille maison.
Un centenaire, ma foi, 6tait tout ce qu'il y avait de plus indiqu6 pour faire le point et repartir sans hesitation, sur la route
toute trac6e par des desseins providentiels : calme apres le tumulte, ordre aprbs les bouleversements.
A ces fetes du coeur et de 1'me, un minimum indispensable de decorum exterieur s'impose. Voil& pourquoi, quelques semaines a l'avance, apr6s avoir traind leur carcasse de S.T.O.
(Service du.Travail Dbligatoire), sur les routes de Germanie, nos
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chers frbres etudiants devinrent allfgrement S.T.V. (Service du
Travail Volontaire). Remarquez que ce ne fut qu'un tout petit
replAtrage, une limitation hative des ddgats. Les occupants, en
effet, laisserent sur les murs de la maison, le sombre badigeon
dont ils les avaient barbouilles. Et dans les conjonctures actuelles, trouver des materiaux est un probleme aussi difficile & rdsoudre que la quadrature du cercle. Aussi se borna-t-on A faire
la toilette des statues de Notre-Dame, de saint Vincent, de saint
Joseph, du bienheureux Perboyre: spectacle peu commun et assez
cocasse de voir les 6tudiants, accrochds au clocher de Notre-Dame
du Pouy, comme les San Pietrini sur la coupole de la basilique
vaticane, ou mieux encore comme les patelles sur leur rocher...
Les preparatifs du cit. spirituel et religieux apporterent
une plus grande consolation, et furent couronnes, semble-t-il, de
succes. La neuvaine preparatoire fut d'autant plus fervente,
qu'un de nos chers freres etudiants, rentr6 rdcemment de captivit6, luttait vaillamment, aid6 de nos pri6res, contre la poigne
impitoyable et brutale d'une terrible maladie. Et la sainte Vierge,
notre bonne mere du Pouy, nous le rendit pour la Mission de
la terre. Qu'elle en soit une fois de plus remercide. Chaque soir
sous les voutes de la chapelle noyee d'ombre, notre A Salve Regina a montait, pieusement implorant vers la statue de NotreDame illuminde. A cette heure nocturne, dans le cadre simple,
presque monacal, la priere chantee semblait plus chaude, plus
pure, plus dense, plus efficace aussi.
Le c6td liturgique et artistique ne fut pas laissd de c6td.
Le prdchantre fut aux prises avec les melodies qui se disputaient
son choix et sa faveur, il fallait que cette election fit judicieuse.
Que d'd61ments subtils, isoteriques, imponderables eurent part
dans cette alchimie mystlrieuse des sons, domaine absolument
interdit aux profanes que nous sommes. Le resultat, vous le
verrez, compensera les quelques cheveux blanchis et tombds, qui
furent )a rancon du noble effort du maestro.
Les morceaux, une fois adoptis, it s'agissait d'en faire non
une bannimre triomphale (ou un type d'art inaccessible) comme
dans les processions, ofi chacun, d'une marche parallmle, volue
son
i rang, mais bien d'inltgrer la melodie palestrinienne, dans
la voix et l' A me de la schola, pour en faire une chose unique,
toute fondue en perfection. De I'avis d'auditeurs qui s'y connaissaient, le rdsultat fut plus qu'honorable. Notre-Seigneur et sa
Mere, furent louds, glorifids, et pries sur de la beautd.
l ne manquait plus i la chapelle qu'une ornementation
gne d'elle et de la solennitt. Des mains de fee y veillerent, diet
'austere sobridtd des lignes architecturales, qui ont leur
beautf
6
de tous les jours, se vit rev tir d'une verdoyante v6getation, qui
transforma notre a vaisseau n de prieres en un paradis
Des tentures aux couleurs mariales encadrerent la statue dufloral.
maltre-autel. Au-dessus de cette toile de fond, se d6tachait
fa devise
de Notre-Dame de chez nous : a Posuerunt me custodem o.
Des banderolles blanc et or s'envolaient de la clef de voite
centrale du transept, et dans leurs plis s'inscrivaient les dates
du centenaire : 1845, 1945.
Aux deux-tiers de la hauteur de la nef et sur toute sa Ilngueur, des corbeilles fleuries tombaient du ciel ; sur les colonnes latdrales, comme un lierre s'accrochant au tronc d'un cheno
trois fois centenaire, jaillissaient des guirlandes de feuillage
; le
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vieil arbre toujours fMcond poussait encore ses rejetons, 4 l'as-.
saut du chene, devant nos yeux emerveillds.
Premieres Wpres. - La maison est prete dans tous ses altres, rajeunis et reposes, A recevoir les h6tes v6ndrds et aimes.
qui doivent honorer de leur presence la fete de famille.
Quelques jours avant le 21 novembre, Notre Tres Honor,Pere nous donne la grande joie de l'accueillir. Toute la Communautde Pattend, sagement groupde dans le vestibule ae I'aile centrale. II a un mot aimable pour ies prisonniers et deportes, qui
se sentent mal a I'aise de voir 'attention attirie sur eux. Puis
il embrasse tout le monde. II est imith par M. Piet qui reprdsente
Saint-Lazare, et par M. Peters, Visiteur de la province de Belgique, tous deux anciens supdrieurs de la maison.
Puis, peu a peu, comme une poule rassemble ses poussins
sous ses ailes, la Communaute voit ses rangs se grossir d'enfants
plus nombreux qui viennent faire don a notre bonne Mere de
leur amour reconnaissant. Citons parmi eux : MM. Moren3 de
Madrid ; Bizart d'Angouleme ; Contassot, Chalumeau, Dodin, Dauvier. Sans compter evidemment le corps professoral du Berceau,
qui, en partie on au complet, fut toujours prdsent.
La fMte proprement dite commence le mardi 20, par les premibres VWpres de la sainte Vierge. M. le TrBs Honore Pire officieLes cer6monies, suivant les traditions de la Congregation, se ddroulent dans un ordre liturgique impeccable. Tien n'est omis pour
que I'Office divin soit plus et mieux qu'une oeuvre d'art, un chefd'oeuvre de pidte.
A la psalmodie des VWpres, qui n'emprunte a a matiere sonore que le minimum d'inearnation necessaire & nos pri4res
d'hommes en marches, suecdderent les prestiges polyphoniques de
l'art palestrinien. Trois motets de Roland de Lassus : Verbum
caro, 0 gloriosa Virginum, Tantum ergo. Pour cdlebrer comme il
fallait saint Vincent, le maitre actuel de la chapelle sixtine, fut
jugd le moins indigne de c6toyer les chefs-d'oeuvre de la grande
epoque. Le psaume de Marcello, plus 6clatant, plus indulgent aux
oreilles profanes, cour6nna dans une allgresse, sans reserve,
cette premiere veill6e d'actions de graces.
Le soir de ce meme jour, a dix-huit heures trente, h la salle
d'oraison, M. le Vicaire gendral fit une confdrence. Suivant son
habitude, notre tres honord Pere encadra les points & ddvelopper
dans un texte de I'Ecriture : Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus
incrementum dedit.
Plantavi. Dans l'occurrence, celle ou plutot ceux qui planterent, furent la baronne de Lupe, le T. H. Pere Elienne, et aussi
le T. H. Pere Fiat, qui construisit, maigre de nombreuses resistances, les bAtiments que nous sommes heureux d'habiter.
Apollo rigavit. Apollo, en I'occurrence, repr6sente tous ceux
qui ont consacrd leur temps A la formation dans cette maison,
de I'espoir de la petite Compagnie. Spes gregis.
Deus incrementum dedit. Nous en sommes tous convaincus.
II est done vraiment digne, juste... de rendre grace ! Puis, appliquant a notre maison ce que la liturgle dit de la Tres Samite
vierge, en la fete de sa Pr6sentation : ,,Templ'um Doiini, sacrarium Spiritus Sancti ), il nous exhort4 A devenir de bons missionnaires - car on en rdclame partout - et b bien suivre la
trace des ain6s.
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21 novembre. Grand'Messe Pontificale.- Ce fut la solennit.
par excellence. A dix heures, Mgr Mathieu, vieque d'Aire et de
Dax, fit son entree au chceur. Aussit6t la minutieuse et majestueuse liturgie commenca. Porte-ornements, porte-insignes, dont
deux revetus de la vimpa, diacre, sous-diacre, ceremnoniaire, diaere et sous-diacre d'honneur, prttre-assistant 6voluerent dignement sous la conduite qualifiee de notre professeur de liturgie,
M. Sabin. M. Piet remplissait les fonctions de pretre-assistant ;
MM. Pierre et Peters, diacre et sous-diacre d'honneur ; MM. Heifer et kBeuf. diacre et sous-diacre. Pas un accroc dans le ddroulement de I'Office, mais au contraire une impeccable execution
ainsi au'il convient a l'ouvre par excellence, a opus Dei ,.
Tout cela 6tait envelopp6, baign. precautionnieusement par
les pieuses melodies gr4goriennes de la messe < Salve Sancta Parens * et rehauss6 encore par la messe polyphonique de Lotti.
Dans les stalles avaient pris place, outre la communautd et
les confreres ddjh mentionnes plusieurs dignitaires du diocese :
MM. les Vicaires gendraux. le Supdrieur du Grand seminaire,
M. le chanoine Castets, M. le Cure de Saint-Vincent-de-Xaintes,
etc...
Dans la nef et le transept, avaient oris place de nombreux
laiques ainsi qu'un nombre imposant de Filles de la Charit6, dont
les cornettes faisaient un peu partout de fr6missantes taches
claires. Apres I'Evangile, M. Milleville. suptrieur de NotreDame du Pouy. mit au service de la parole de Dieu, non seulement son magnifique talent d'orateur, eprouve par quinze anndes
de missions paroissiales, mais surtout son coeur de pretre, plein
de cette ferveur du Nord. habituellement secrete, parfois explosive. fille de Flandre et d'Espagne, active ou mystique, toujours
au service de Dieu !
Les 4tudiants de Notre-Dame du Pouy. malicieux par jeunesse et par tradition, n'etaient pas fAches de voir comment leur
professeur d'eloquence, allait mettre en pratique les conseils
qu'il leur donnait en classe. DIs les premieres minutes, l'envie
leur passa tout A fait de s'intdresser N l'epreuve. Leur superieur
ne prechait pas. il a tdmoignait ,.Sa parole etait moins un discours au'une action, une action qui. dans I'auditoire se propageait de proche en proche, soulevait les Ames. et suivant les
lignes de l'ddifice, nous faisait tous monter vers Dieu. Actions de
graces, prire eucharistique. qui dans quelques instants, a prendrait corps n dans l'humanit4 du Sauveur. M. le Superieur dvoqua d'abord la c6elbration du cinquantenaire, modeste et intime.
toute de joie int6rieure et de filiale imploration : les temps 4taient
mauvais, les menaces pesant sur l'avenir ne permettaient pas
une grande expansion I'allegresse. Mais, au jour du centenaire,
deux fois plus solennel et plus riche de souvenirs, rien ne devait plus entraver I'expression de la joie. a Habebitis hatn diem
in monumentum, et celebrabitis ear solennem Domino ,. Puis,
M. le Superieur entrant dans le vif du sujet. nous dit quelles
sont nos raisons de joie et les titres du bon Dieu a notre action
de grAces.
(Euvre de Dieu, solide et sainte en ses origines, notre maison est nee d'un grand acte de charit6. Le don que fit Mme de
Lupe aux Enfants de saint Vincent. d'une magnifique proDriWte,
sise au bord de 1'Adour. La chartld, telle est sa pierre d'angle.
, Bene fundata est supra firmam .petram.
CEuvre de Dieu, sainte et admirable en sa vie et son activitd : a Domum tuam, Domine, decet sanctitudo, in lngitudinem
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dierum %.Sanctiflie par 1'oraison : a domus mea domus orationis
l,
sanctifile par le sacrifice : a sacrifice offert par de jeunes
clercs, dont 'un mourait J la veille de son Ordination sacerdotale, I'autre i I'aube de son apostolat, et qui promnetaient b leurs
directeurs, de prier lI-haut pour la maison ; sacrifice offert par
de vednrables missionnaires, consumes par les travaux apostoliques, et qui sent venus ici passer les derniers jours de leur
vie ; sacrifice offert par ces bons Freres coadjuteurs, tray.ilant
jusqu'au dernier souffle, A la prospdritd de leur chbre maison. n
Sanctifide par le travail, celui de la predication missionnaire,
pendant un demi-siecle, ensuite celui des 61eves, de leurs professeurs, des frbres coadjuteurs, prdparant avec amour la relive
des cohortes apostoliques sur tous les chemins du monde ; car
cette oeuvre de Dieu, simple et admirable en ses origines et en
sa vie, 1'est plus encore en ses fruits.
En terminant, M. le Supdrieur exhortait chaleureusement les
Enfants de saint Vincent, a ajouter encore au capital de saintet6
accumuld pendant un sikcle & Notre-Dame du Pouy, I'effort de
leur propre saintetd : a Sit odor vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi. Amen ?
Le soir apres la stance, un salut solennel clotura la journee. Monseigneur officia. Le meme programme que la veille fut
ex6cute avec la meme perfection. La cantate composee A I'occasion du Centenaire par deux de nos chers freres Etudiants, fut
donnee A la fin du salut.
Sdance r6crdative.- Apres le repas de midi, Monseigneur et
les invites et toute la Communaute se rdunirent une fois encore
dans la salle du S6minaire au deuxieme dtage pour assister A
une seance recreative.
Tout d'abord, M. le Supdrieur ouvrit la s6ance, en nous tracant dans un excursus rapide, 'histoire de ia fondation et de la
vie passee de Notre-Dame du Pouy.
Puis, les 6tudiants joubrent sous les yeux fmerveill&s des assistants, le Jeu du Chant des pierres, compose par l'un d'eux.
C'est un chceur parle, un jeu choral... Les pierres, ce sont celles
de Notre-Dame du Pouy, la chore vieille maison. II n'y a pas
d'acteurs A proprement parler, mais le chceur, avec son narrateur, ses meneurs de jeu : formule du ia theatre d'avant-garde x,
ou I'on voit exprimee par des gestes hidratises, stylisds, I'idee qui
mene I'action et depeint ls divers 6tats d'Ame.
PROLOGUE

Le Chroniqueur :
Il est des heures oit les pierres chantent,
It est des heures ois le silence des pierres parle au silence des
dmes...
Les pierres ne pensent pas, ne se souviennent pas comme nous,
Elles ont lear langage, langage de pierre... II faut se soumettre...
Entendez, petits et grands, jeunes et anciens, le JEU DU CHANT DES
PIERRES.
PREMIER TABLEAU

Notre-Dame du Pouy, terre d'appel :
La route est Id, jeune homme, a ta portde, devant toi, fraternelle...
Elle t'invite..
As-tu du caur au ventre ?... Sauras-tu la suivre ?..
Le Christ est suivi dans nos provinces de France.
Son passage, comme aux bords du Jourdain, a et6 un appel, on
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s'cst leed. on a suici. En route pour la Maison de Famille, ia
maison du Seigneur, perdue dans la grande lande. NotreDame du Pouy.
1 n'y a pas que la facilitt sur la route, le sQleil chauffe,
La terre colle aux pieds, les caillour percent les semelles,
Oui, mais, malgre tout, malgre les pieds qui saignent, malgrd tout
nous la suivons en chantant.
Parce que Notre-Seigneur, e Christ, est la Route, et la Route
mene d Lui.
DEUX1EME TABLEAU

Notre-Dame du Pouy, terre de I'Amiti&.
Un chalet de montagne, une bande de routiers qui
font la veillee, its sont pleins d'enthousiaste ardeur, ils
veulent monter plus haut encore sur les sommets, les
aretes vives : tripes tendues, torses dresses dans la lumiere par la charit6 et l'oubli de soi, qu'ils ont d'ailleurs
I'occasion de praliquer en accueillant deux pauvres types
blases par la vie terre 4 terre et 6goiste, et qui se sont
4gards dans la nuit...
Sans beaucoup d'cspoir nous recherchons notre jeunesse,
la f6i de notre jeunesse, I'enthousiasme de notre jeunesse, la joie
de notre jeunesse...
II y a pourtant encore des croix d la croisle des chemins !
Out, mais, pour voir la Croix ii faut lever la tWte, on n'a pas tonjours le courage de lever la tIte...
Chercheurs d'Iddal, c'est pour vous que le Christ a dit :
, Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais d4ja trouv6.
Faites halte parmi nous, la vie est dure sur les cimes, mais nlcu
avons 'air des cimes, la joie des cimes.
Puis, tout a coup, le foyer... le vieux foyer leur
parle du passe. de tous ces saints qui ne sont pas mentionn6s dans I'histoire, mais qui sont quand m6me une
realit6 dans laquelle nous sommes plong6s, I'humus de
notre vieille terre spirituelle.
Ils innt pas de temoins, mais derriere eux. its laissent une paurre mamran en pleurs. un peu comme la maman du CrucifiM
d la quatrieme station du Chemin de la Croix.
Its n'ot pas de papiers, mais its rerolutionnent le monde,
Its meurent dans leur lit, mais its meurent uses, vides.
Ils n'ont plus ricn a donner, ils ont tout donnd,
les saints ne sont pas historiques, mais on vient & lear lumiare,
on inarche a leur lumiere, a la lumiere de mes saints.
Ici se place un intermede musical de haute tenue, allgrement interpr6tý par nos chers freres soldats :- Marlborough, de Laurent de Rill6.
TROISIEME TABLEAU

Notre-Dame du Pouy, terre d'apotres :
Au loin la silhouette du globe, au premier plan, une
barque I voile latine, au pied du mat un missionnaire
coiffV du casque colonial. Une 'quipe de rameurs et le
chef pilote. On entend !a voix multiforme du monde :
Vos de mundo non estis. Monde de douleur et de souffrance, de haine, de duret6, de cruaut6, de pleurs, de
boue, de sang et tout cela monte dans un gdmissement
poigniht. Mlais les Ap6tres du Christ ont la croix, la
croix du pardon, la croix de lumiere, la croix du Christ
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des Bdatitudes, et le missionnaire vogue vers les appels
dochirants, projetant dans les t6nebres, la clartl, la vbrit4, Iamour du Christ, Croix du monde.
Seigneur, envoyez vos Missionnaires, et la face du monde sera
changde,
Seigneur, ayez pitid de la misbre du monde...
Autour de la Croix, ..
Tous...
Unis.
Tous ...
Oti !
QUATRfIME TABLEAU

Notre-Dame du Pouy, terre de rencontre.
Terre de rencontre des jeunes et des vieux, les
vieux epuises en d'apostolique travaux, les jeunes prets
a prendre le flambeau a leur tour dans leurs mains vigoureuses, au bout de leurs bras puissants.
Les cceurs n'ont pas faibli, comment auraient-ils pu
le faire sous le regard, aux pieds, avec I'aide de NotreDame du Pouy ? Si les costumes, coutumes, formes d'apostolat changent, qu'importe ? Ce n'est que l'accessoire
et I'accidentel, i'essentiel, le seul necessaire, demeure immarcescible.
Novembre 1945 : C'est la Fete de Famille, c'est la
rencontre de toute la famille, la famille du passe, du
present, la mome famille. lis sent tous lit, ceux de 1845.
de 1881, de 1906, ceux de 1945, avec les prisonniers qui
sont revenus... Ils se sont reconnus, et ce soir, malgr6 la
saison avancee, sur la colline, autour du .feu de joie, ils
chantent.
Barrette au chceur et nulle part ailleurs,
Mode du Centenaire.
Et quant aux bas, mdme plus la couleur,
Mode du Centenaire.
Mais des nu-pieds, comme le Precurseur...
Mode du Centenaire.
L'antique chapeau lui-meme a fait place au beret...
Chez nous est anatheme quiconque a du regret.
Apres la seance, M. le Vicaire gendral remercie tous ceux
qui out contribu6 A la fete. Et il le fait paternellement.
, Ce sont surtout les artistes qui se sont depasscs pour cette
seance, que je veux remercier. C'etait vraiment tres bien. J'itais
de ce Cinquantenaire que vous venez d'evoquer. Eh ! bien, en
vous kcoutant, j'ai dO l'avouer, vous nous avez d&passis, vous du
Centenaire... Jai regrett6 de n'4tre pas nd cinquante ans plus
tard... Si c'etait A refaire ! Mais quoi, le mal est irreparable...
o Vous nous avez dvoqu6 le r6le apostolique de.Notre-Darme
du Pouy, mais ces apbtres qui leur confrre le caractere sacerdotal,
c'est vous, Monseigneur I En venant parmi nous, en nous faisant
I'honneur de votre presence, c'est un peu votre ceuvre que vous
f4tez en ce jour. Nous ne pourrions envoyer tant de missionnaires, si vous ne leur conf6riez pas le pouvoir des ap6tres... ,
Notre tres honor6 Pire nous donne ensuite la devise que
M. Rouvelet, premier Directeur du S~minaire, disait etre le condensd de l'esprit de la maison : Oboedientia et dilectio...
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Comment, avec nos mots ternes, notre miserable vocabulaire
de pi'tons, dvoquer addquatement ce spectacle magnifique et touies les splendeurs de cette flte mariale ? Fete familiale. a Vous
m'avez fait passer une journee du Ciel... , disait M. le Superieur
h ses Rtudiants. , La seance efit-elle durd Teux heures de plus,
.'aurait 0t6 un plaisir ,,, et Mgr Mathieu, parlant ainsi, regrettait
l'absence de ses Seminaristes. Les acteurs se firent un plaisir de
redonner quelques jours plus tard la seance pour les Grands s6minarisles de Dax et les Apostoliques du Berceau.
Nous avons vecu 1b des heures de joie et de beaut6, qui auront une longue, tres longue resonnance,
A thing of beauty is a joy for ever.

PAYS-BAS
M. GUILLAUME MEUFFELS, C.M.
(30 juin 1871-16 juin 1943)
En juin 1943, mourait A ria maison-mnre de Paris oi il
avait passe les treize dernieres annees de sa vie, M. Guillaume
Meuffels, dont le nom evoquera longlemps encore le souvenir
d'un confrere d'une activit6 rare et d'une tres grande bont.
Compatriote et cousin dloign6 du ddfunt, j'ai Wtt prid de garder pour les lecteurs des Annales quelques traits Bdifiants de
sa sympathique figure.
II naquit le 30 juin 1871 h Dieteren, paroisse secondaire de
la commune de Susteren, au diocese de Ruremonde, en la province entierement catholique du Limbourg hollandais. Susteren est connu deji dans ['histoire religieuse des Pays-Bas par
une abbaye fonde- par Plectrude, femme de Pepin d'Hdristal,
et cfdde en 714 & l'ap6tre de la Hollande, Saint Willibrord ; il
en fut le premier abbe et en dedia l'dglise au Sauveur du
monde. Aprbs ses courses apostoliques, le saint 6veque allait
s'y reposer au milieu de ses confrbres : deux de ses successeurs sur le siege d'Utrecht, AlbCric et Gregoire, y sent mmne
enterr6s. En partie d6truite, dans la derniere moitid du v\if
siecle, par les Normands, I'abbaye fut abandonnde par les moines vers l'an 882. Plus tard des religieuses la relev6rent en
partie, et surent s'y maintenir, a travers les vicissitudes du
moyen age et du protestantisme, jusqu'k leur entiere dispersion par la R6volution franCaise.
Le pere et la mere de Guillaume, Adolphe Meuffels et
Barbe Lynen, 6taient propri6taires d'une bonne ferme. Guillaume etait le troisiime de leurs neuf enfants, cinq gargons et
quatre filles. Mathieu, son plus jeune frere. et un neveu, Leon,
fits de Joseph, son frere ain, ont suivi Guillaume dans la Congrdgation de la Mission et se ddpensent encore avec zele dans
nos oeuvres du Pdrou et du Br6sil. Un autre neveu, Guillaume
Custers, fils de sa plus jeune soeur, Marie, travaiire dans les
rangs du clerg6 s6culier. Dans sa parent6 du c6ti maternel, la
famille comptait trois prAtres Lynen : Mgr Joseph Lynen, ancien cur6 de Semarang et Provicaire de Batavia oil il mourut
en 1882 ; les deux autres appartenant au clerg6 de Liege : diocese qui englobait autrefois une grande partie de celui de Ruremonde. Un quatriome parent, M. Penders, mourut, cuiz en
retraite de Pey, dans le voisinage immddiat de Susteren.
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Guillaume, enfant pieux et 4veillt, avait quatorze ans en
1885 quand il apprit que j'dtais parti I'annde precedente pour
le Seminaire Saint-Vincent-de-Paul. de Wernhout, au diocese
de Breda. Appartenant & deux paroisses differentes, nous ne
nous connaissions pas encore. Des ddmarches furent faites,
elles eurent bon resultat. A mon retour des vacances de cette
annee 1885, Guillaune m'accompagnait au Snminaire, oh il
s'habitua de suite. II prit pour directeur M. Ernest Dumontier,
I'assistant et bras droit de M. Louis Dubois, supdrieur. Parmi
ses condisciples, il comptait entre autres, MM. Itomans, Leclercq, Michel Gustave, Bataille, Bafcop. Peters Nicolas, Hnault, Narguet, Aubault, Dolet, Willems Hubert, van Pol, Karnerbeek, Hoefnagels, Moonen, Parrang, Geerts Joseph, Dullaert,
Lecaille. de Kempeneer, Theunissen Arnold, Nederveen. Iteynen
Jean et Jacques, Vaessen Guillaume et Jean. Sieben Alphonse,
Vester, Kieffer Theodore, Kremer Joseph, Willemen, Catheline,
Henrotle, Lambin, CourandiBre, etc... Si nous ajoutons A ces
noms ceux de MM. Halinger, Bernhard, Herbet, Michaux, partis
pour Paris quelques semaines avant I'arrivde de Guillaume,
Vieille
i
nous avons a peu pres ce que nous pouvons appeler la
Garde o des nombreux confreres qui sont. heureux d'avoir eu
comme berceau de leur vocation au sacerdoce et & l'apostolat,
cette maison de Wernhout, confide par le tres honord Pere Antoine Fiat A la terre hospitalibre de Hollande.
Dans les heureuses annees qu'il y passa comme l66ve, Guillaume n'eut d'autre histoire que de gagner la confiance et I'affection de ses maitres et de ses condisciples par sa piete, ses
succes dans les etudes, et par un heureux caractlre qui ne se
dementit jamais. Au mois d'aoLt 1888, M. Dumontier fut nomm6
supcrieur h la place de M. Louis Dubois, malade. II me retint a
la tWte de la classe de cinquibme qui m'avait dtd confine, an
depart d'un professeur en pleine annee scolaire, et il fit Ogalement appel au d6vouement d'Albert Narguet et de Guillaume
Meuffels pour diriger la classe des commencants. Cette ann4e
1888-1889 fut pour nous une annee delicieuse de bonne volont6
timoign4e et d'explrience d6dj acquise. Elle fut couronn6e aux
grandes vacances de 1889 par notre entree & Saint-Lazare. J'y
prcddai mon ami, de quelques semaines, pour me rapprocher
de mon cours. et Guillaume vint m'y rejoindre le 7 septembre
suivant. Apris les vacances, qui allaient alors du 15 aoft au 9 oetobre. la grande retraite nous plongea, avec nos autres jeunes
confreres, en plein dans les deux annees de probation, sous la
direction de M. Alauzet et de M. Huet, sous-directeur. Frere
Guillaume s'y mit de toute son Ame et fut pour nous tous un
modble. Le premier deuil que nous partageames avec la maisonmere fut celui de M. Louis Dubois, notre ancien supdrieur de
Wernhout. A I'infirmerie oi, depuis quelques mois, il vivait retir. ,nousprmes recevoir sa dernikre b6n6diction : le bon vieillard mourait pieusement le vendredi 8 novembre 1889. Nous prenions part aux preoccupations de nos jeunes confrbres de France,
qu'une legislation, miconnaissant les droits de I'Eglise, allait
verser pour la premiere fois dans le service milaire actif. Mais
c'4tait aussi I'annde de la beatification et des triduums de JeanGabriel Perboyre et il nous arrivait parfois de servir la messe
i un bon vieillard, le propre frere du martyr de la Chine. A la
fin de notre premiere annde de Sdminaire interne une AssemblIe
gdnerale nous permit de contempler 1'ltat-major de la famille
religieuse ! Pour faire place aux membres de cette Assemblee,
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'nous emnes, nous, seminaristes, in. bieni2sant staj
la maison de campagne de GentilLy. Frkee Gillaunme l•ail de pas.en
plus heureux au Seminaire interae;. il m. suirait les exemices
avee aisance, il rdsumait fiddleinen les confirenctM colleoqes,
lectures spirituelles, y melant ses propies redesiAs
manquees
toujours au coin de I'humilit6 et de la gpit.*.
IUais Ie clirmat de
la grande ville lui devenait contraire. Gieces & us reposv bienfaisant qui lui fit concede A Wernhout, du. it frriir
au k mai
1891, il put achever, sans nouvel aecroc;, se deua araesdesandminaire interne et se donner entierenent a Dieg, dams la ftmille
-de Saint Vincent de Paul, par les Saints YVcw. le 8 septimire
1891. M. Alauzet,,epuis de longues annees,. directew des a6ininaristes et des e•udiants, venait de passer & 3L Alfred Louwyck la
direction des etudiants.
FrBre Guillaume restait dans la rie plus ibre des tudAes
le bon compagnon que nous avions conan a Wertbout etl au s.d
•ninaire interne. Son esprit vif et eveillt s'intressait A laiphilo:sophie, bien qu'il apportAt A son etude plus de facilitY que de
profondeur et de constance. Notre professeur, M. Erm•nii, lui
*confiait volontiers le rl6e d' ccimputgator a dans les exerices
.d'argumentation qui, deux fois la semaine, el6turaient sesselasses
rtrs intlressantes. Frere Guillaume aimait beaucoup latCongre:gation, son histoire, sa vie de famille, les recriations norn tant
les jeux, quand ils dtaient permis, que la conversationh.oil a excellait : 11 savait la rendre intdressante, taquinant voklaiiers
sans 6tre jamais k charge ni blessant. II avait la r6putUAio d'aimer les petites nouvelles ; c'6tait moins par-curiosit4 qoe par
internt reel temoigned
ses interlocuteurs : il avait un vrai talent de Imettre chacun A I'aise et en train des une premifCe rencontxe.
Malieureusement sa sant6 donnait de nouveaa des
tudes dans sa seconde ann6e de philosophie. Le climitinquiede la
grand'ville lui etait decidement contraire et le midecin eomsi!laitde nouveau un sejour de repos en Hollande. Quand je
oompagnais A la gare du Nord nous ne nous doutions, ni l'ac'un
ii l'autre, que nous ne nous reverrions plus
comme condisciplesA Ia maison-mnre. M. Dumontier et les confrews de Wernhout
lui firent le meilleur accueil. Mais on lui fit cmnmecer bientit
des etudes particuliires de thdologie. Elles devaient alterner
avec de pelits services rendus A la maison. 1e superieur,
nome, les professeurs 6taient Frangais : lee doestiques,I'4coles
fernmiers, les fournisseurs n'entendaient pas la langu;e ; la presence de M. Meuffels allait tre pour tous n avantage de
cha-.
que jour. Cet office d'interprote, il I'aimait surtout quand
le Superieur l'emmenait au parloir s'aboucher avec tes parents
deS
iieves. Sans (-4re encore pretre, lui-meme, ii avait ddja
le doit
de rendre ainable la vocation de missionnaire et mdritires
les
sacrifi-es qu'el!e impose pour le moment, et les
stparations
quelle reserve pour Favenir. Aux vacanaes de 1894, Dieu
iui de,
nanda a lui-meme un grand sacrifice par
ddpart de M. Duinontier, son confesseur et supdrieus trWs le
aimr, qui plus
personne, avait contribud A I'organisation et a I prosprit6 qu
srni•rire Saint-Vincent. Ii venait de passer Ia supdriori96 dt.
tres pioux M. Gracieux, qui la viderait, en 1903, A I'dminentau
M. Louis Dillies, sous lequel le smrninaire atteindrait
son apogee.
Dans le courant de I'annee suivafite. I895, les sup
rieurs de
M. -euffels jugmrent qu'un jeune confrere doud
talents bien
ntarqus mais de aiite encore prevaire, pouvait de
exceptionaelle-
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nient devancer les temps ordinaires et 6tre presentd aux ordres
sacres. Le dimanche 4 aodt 1895 it recut le sacerdoce, que Mgr
Leyten, dveque de Breda, lui confera dans sa chapelle domestique. Le T. H. P.re Antoine Fiat lui envoya a cette occasion une
lettre de sa main, dont ii gouta surtout ce pieux conseil : a Prenez la rdsolution de dire toujours tres bien la sainte messe et
d'imiter en cela, comme en tout le reste, notre bienheureux Pare
saint Vincent. , Toute sa vie M. Meuffels y fut fidele. Que de fois
n'avons-nous pas entendu les tWmoins les plus divers dire avec
Ce travailleur
une edification nuanc6e de quelque etonnement : G<
infatigable et toujours en course, comme il dit pieusement la
messe ! , Un de ses confreres, qui a vecu quinze ans dans son
intimitW a Wernhout, 6crivait : a M. Meuffels avait une foi profonde. Je m'en apercevais dal facon dont ii disait la messe. Les
yeux fiexs sur la sainte Hostie, it recitait toujours le Pater lenletent, avec un accent si pieux et si pendtrant que fen conserve
un souvenir ineffaCable. a Un autre juge excellent dans la matiere, ayant 6galement vecu dans son intimit6, trouvait que ses
nouibreux dleves et penitents de Wernhout 6taient marqu6s de
son empreinte, , celle d'une solide piWth ».

M. Meuffels, a peine ordonn6 pretre, eut vite beaucoup de
p6nitents. Le nombre des 6leves depassait la centaine : beaucoup
de nouveaux, ne sachant qu'imparfaitement le frangais, A leur
dariv~e, 6taient bien aises de trouver un confesseur qui sit leur
langue maternelle ; ayant une fois commence avec lui, its lui
restaient fideles ; il leur inspirait toute confiance par sa pietd et
par sa bont6.
Apres son ordination, M. Meuffels fut nomme professeur de
quatrieme. Elle avait dans le rdgime des etudes, une importance
sptciale, comme faisant la transition entre les matieres purenent grammaticales et les etudes proprement litteraires. M.
.leuffels semble s'etre specialise dans cette classe, a laquelle il
ajouta plus tard queiques lecons d'anglais et d'al!emand : il la
garda pendant plus de vingt ans jusqu'a sa sortie de l'enseignement. Quelques annees apris son ordination, il accepta de joindre l'4conomat de la maison a ses autres travaux. Non seulement,
I'administration int6rieure du temporel, mais la pluliprt des relations exterieures lui furent abandonnees par M. Dillies. Avec
lact et une entiire ddpendance, M. Meuffels epargnait au chef
de la maison une foule de preoccupations, capables de troubler
la ser6nite dont un Supkrieur a besoin pour la direction des
etudes et la formation de ses jeunes gens. D'autre part, chez
I. Meuffels, I'6conome ne faisait pas To6r au professeur et au
confesseur, ni h l'aimable homme de communautd qu'il restait
pour ses confrires. II avait une facilit6 rare de travail et d'adaptation : son activitd ne le fatiguait pas, elle 6tait sa vie.
Le s6minaire de Wernhout se trouve sur la grande route
d'Anvers a Breda, en face de la douane-d'entrQe en Hollande, et;
a proximitd de fermes dispersies, dont les habitants demeurent
i plus d'une heure de distance de 1'6glise de Zundert. Le hameau
de Wernhout ne formait pas encore une parolsse distincte: L'autorit6 dioc6saine jugea le moment venu de faciliter a ces fideles
I'accomplissement de leurs devoirs religieux : assistance aux offices les dimanches et fetes, instruction religieuse et catechismres, confessions, visite des malades. M. Meuffels fut prid d'inaugurer et de conserver ce ministere, tout de zMle et de charitd.
Nous savons des sources les plus autorisees qu'il s'en acquitta
avec un grand ddvouement, avec une discretion et un tact parfaits.
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Dans ses vingt ann6es d'existence, le Stminaire avait dedj
donnd A l'Eglise et a la Congrdgation un bon nombre de pretres
et de missionnaires. Ccux-ci sans vouloir * enjamber sur la Providence , appelaient de leurs voeux le moment oh la seconde
famille de leur Saint Fondateur, la Compagnie des Filles de la
Charite, viendrait prendre part, dans leur patrie, aux oeuvres
charitables dont l'origine remonte aux initiatives et aux inspirations hardies de saint Vincent de Paul. M. Meuffels passait
aux grandes vacances quelques jours chez lui au Limbourg. Ce
fut dans une de ces visites que la Providence lui menagea la joie
de devoir transmettre aux Supdrieurs de Paris le ddsir du cure et
du bourgmestre de Susteren, d'une fondation de Filles de la
Charite. Leur demande, presentee avec l'assentiment de Mgr
Drehmanns, eveque de Ruremonde, fut agrede volontiers par les
Supdrieurs, et le 8 avril 1902, les seurs Wauters, Vester et
Geurts arrivaient de Paris & Susteren pour se charger de I'dcole
des jeunes filles et de visiter les pauvres et les malades de la
paroisse.
Ce fut aussi en 1902 que commenCa & l'ombre du Sdminaire
Saint-Vincent de Wernhout, un essai de siminaire interne et de
scolasticat, dont la direction fut confide a M. ThBodore Kieffer.
aid6 de MM. Halinger et Guillaume Meuffels. L'heureux essai
prit corps, des I'annee suivante, 1903, par la fondation de la
maison de Panningen. M. Guillaume Meuffels avait fait, au nom
du T. H. Pere Fiat, les premieres demarches aupres de l'dveque
de Ruremonde pour obtenir I'autorisation qui fut gracieusement
accordde. Le prdlat lui indiqua m4me une propridte dont la Congregation fit I'acquisition et dont elle fit son Grand sdrhinaire
Saint-Joseph de Panningen. M. Guillaume Meuffels ne fut pourtant pas du personnel de la nouvelle maison ; il resta h Wernhout, oh le retenaient ses multiples charges au Petit s*miniair:.
MWme quand, treize ans plus tard, sur Linvitation formelle de
rdveque, la Congregation accepta de crier un recTorat ou maison
de ministere pastoral a Susteren, I'on n'osait tout d'abord songer B lui pour cette euvre, h laquelle it 6tait si bien prepare.
tellement il passait pour (( indispensable *- la maison de Wernhout. II fallut l'assurance formelle du superieur, M. Dillies,
que, devant la ntcessit e6vidente d'une nouvelle fondation, oil
tout 6tait h creer, Wernhout devait faire et saurait faire son devoir et son sacrifice. La nouvelle ceuvre interessait particuliirement la CongrGgation pour son avenir en Hollande. Ses deux
maisons existantes, Wernhout et Panningen. 6taient dries A I'initiative de la Congregation elle-meme prWoccupee de sa s6curite
et de son recrutement. Celle de Susteren, au contraire, 4tait la
premiere fondation offerte par un membre de l'episcopat de Hollande. Mgr Laurent Schrynen nous avait temoignO, en toute occasion, une grande bienveillance. Depuis plusieurs annees il
avait vu i I'ceuv-re, dans son diocese de Ruremonde, les Lazaristes de Panningen et les Filles de la CharitI de Susteren, de Nuth
et de Bocholtz. Aussi le tres honore Pere, M. Villette, avait accept4 avec reconnaissance les avances de l'dvNque, et, le 22 mai
1916, au jour de sa fete, ii nommait M. Guillaume Meuffels, sup6rieur de la nouvelle maison de Susteren.
Ag6 mainlenant de quarante-cinq ans. muni d'une longue
experience des hommes et des affaires et d'une santd qui s'dtait
affermie dans labondance et la variedt de ses travaux, M. Meuffels se voua corps et A me it la tache aimbe mais lourde qui lui
6tait confide. II avait Rtd tres bien accueilii par I'dveque, par le
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saint cure, M. Louis Tyssen, et par la population. MaTs, en pleine
guerre europeenne, it se trouvait devant une entreprise bien

difficile. En Hollande, it fait bon travailler et se d6vouer. Mais,

regle g6ndrate, nos confreres doivent faire le bien, sinon a leurs
depens, du moins en comptant beaucoup sur le proverbe :
, Aide-toi et le Ciel t'aidera o. Cette methode, du reste, n'avait
jamais d6plu a M. Meuffels : il la pratiquait volontiers et avec
succes. GrAce A son savoir-faire, les terrains ndcessaires turent
acquis a un prix raisonnable. Successivement I'on vit s'6lever a
Mariaveld (a campus Mariae n) 4e Susteren, use belle Aglfse romane, une residence spacieuse, des 6coles pour la jeunesse, une
maison pour les oeuvres sociales, etc... L'dglise, dedide a Marie
Immaculee de la Medaille miraculeuse, fut consacree solennelJement le jundi 5 aott 1918, par Mgr Laurent Schrynen, eveque
de Ruremonde.
M. Meuffels fut un recteur trWs z61l, tres aim6 de la population, ne refusant jamais son intervention et ses d6marches
-quand quelqu'un avait besoin de son appui ou de ses services.
11 donnait i ses paroissiens une instruction religieuse, bien adapt6e A leur condition. Ses predilections 6taient pour les pauvres
et les malades : ii allait les voir par tous les temps, ii leur dis.trihuait tout ce dont il pouvait disposer. a II faut etre bon, disaitil A ses confreres, bon pour les bons, mcilleur encore pour les
mauvais. Car te monde est malade, et la premiere chose qui donne
confiance a un malade est la bontd. n II la possedait, lui, la bonth,
*' m6me jusqu'A I'aveuglement de l'amour paternel ,, dira plus
lard, en souriant, une sup rieure de Filles de la Charitd, qui
I'avait vu A Poeuvre avec de rudes pensionnaires, qu'il s'efforgait
de gagner pleinement a leur devoir par de touchantes avances
de charitd.
Ses confreres auraient bien desire qu'if degonflAt quelque
peu son propre confessionnal, son tour de predication, son parloir pour toute sorte de visiteurs qui le faisaient venir en retard, lui, SupBrieur, A table, en recrdation. Non qu'il fit de I'accaparement, mais il ne rdussissait pas A se recuser quand ii etait
personnellement demand6 pour un acte de ministre ou de charit6. Sur d'autres points aussi les apparences chez lui n'etaient
pas toujours d'accord avec la realitd. Quand on le voyait frayer
de preference avec les humbles et les petits, d'aucuns se demandaient s'il ne serait pas depays6 chez.les grands-? Mais non :
ii etait A L'aise et slr de lui-m6me avec les personnes des milieux
distingues, parce qu'il 6tait humble et simple : mais il ne les
abordait d'ordinaire que pour les intdresser A son ceuvre ou a
ses prot6g6s. On lui croyait un petit faible pour l'argent, ce
que I'on exprimait par le surnom plaisant de Guillaume Tell,
c'est-A-dire a Guillaume qui sail compter (tell, signifiant compter) : ii etait le premier A rire de I'innocente taquinerie, qui
n'a de saveur qu'en hollandais. II en convenait ais6ment : a il
avait Wt6si longtemps procureur, disait-il, et avait tant dO qubter pour r6aliser son oeuvre de Susteren ". Parfois aussi un peu
de negligence dans ses habits et dans les objets A son' usage
aurait pu causer quelque dtonnement, si I'on n'avait su que
c'6tait souci de pauvretd religieuse, parfois meme simple atavisme des fils de la campagne qui se r6signent difficilement avec
saint Vincent a de mettre deux bfches.dans le foyel, si une seule
peut suffire pour chauffer I'appartement. , En rdalite, M. Meuffels eut la satisfaction, non seulement de faire de Mariaveld un
rectorat modele, enrichi de toutes les oruvres paroissiales exi-
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gees par les necessilts des temps acluels, mais aussi d'en faire
le point de ddpart de deux nouveaux rectorats, Rumpen et NieuwEinde, dont I'autorit6 dioc6saine et le genial inspirateur des
(uvres sociales, Mgr Poels, n'hdsitlrent pas de confier la reration A la Congregation, apres le plein succes de Mariaveld, a Susteren.
Apres les vingt-trois annnes' passees dans I'enseignement k
Wernhout, le ministere pastoral de M. Meuffels a Mariaveld durait depuis quatorze annees et lui-mEme approchait de la soixantaine, quand les voies de la Providence le conduisirent i Paris.
Dans la grande capitale de la France, ii y a toujours une colonie de compatriotes dont les int6r~ts spirituels ne sont pas
indiff6rents A l'episcopat de la mere-patrie. Pour gerer ces interEts, les assurer. les developper, M. Meuffels dtait bien a the
right man on the right place o. II fixa naturellement sa de-

meure a la maison-mere de la Congregation oi, d&s les premier .
jours, il ful doubleinent le bienvenu par sa pidte, sa regularitl et
par les multiples services qu'il dtait heureux de pouvoir rendre. Sans 4tre une sinecure, loin de l ! son aumOnerie des Hollandais de Paris n'dpuisait pas les ressources, l'exigence mime
de sa merveilleuse activit6 et de son imperieux besoin de se
donner, de faire du bien autour de soi. Aussi, au moindre signe
de ses Superieurs, ii acceptail des retraites, des triduums et tout
autre travail de ministire pastoral dans les paroisses, les sdminaires, les maisons des Filles de la Charitd. Et partout, dans son
aumOnerie commue dans toute sorte de groupements d'adulles, de
jeunes gens ou de jeunes filies, il gagnait les coeurs et faisait
le bien par sa bontd. Dans une reunion gendrale de la colonie
hollandaise de Paris. tenue le 21 novembre 1936, et k laqueitd
assistaient )lgr Chaptal, evdque des etrangers, et M. Jean-Baptiste Piet, assistant de la maison-mbre, la decoration de chevalier dans I'Ordre d'Orauge-Nassau fut solennellement remise a
M. Guillaume Meuffels, au nom du gouvernement; de la reine
Wilhelmine, par son Excellence M. Loudon, ancien ministre des
Affaires ktrangbres de Hollande, accredite maintenant auprbs du
Gouvernement francais. Elle montrait bien la haute estime et
la reconnaissance sincere que l'on 6prouvait, meme dans les
milieux officiels, pour ce pretre missionnaire. ami et bienfaiteur de tous ceux qui l'approchaient. 11 incarnait dans sa personne la parole souvent citee de Bossuet : a Quand Dieu fit le
crur de 1'hoimme, il y mit d'abord la bontd. n

Dans I'dtd de 1942, au plus fort de la guerre mondiale, la Providence lui menagea un voyage en Hollande pour prendre quelque repos et rdtablir ses forces qui faiblissaient. II en revint
plus fatigue qu'il n'y dtait all. Au lieu de se reposer, it s'dtail
epuise en demarches pour ses Hollandais de Paris. II nous fallut
presque user d'autoritd, pour lui imposer quelque moddration
dans ses visites charitables, trop fatigantes pour son Age, dans
le d6sarroi des moyens de communication et de circulation.
C'est dans ce dernier voyage de Hollande qu'il rddigea lui-mnme
le texte de son image mortuaire :au moment voulu, I'on n'aurait
qu' la dater et la faire imprimer. Apres un dernier salut et
merci A sa famille, i sesa anciens a de Wernhout, de Susteren,
et de Paris, a ses nombreux amis et bienfaiteurs, il.conclut par
ces mots d'une touchante simplicitg : a Pour le bien que j'ai pu
faire, je remtercie le Ron Dieu ; po'ur mes manquements, je Lui
demande pardon ainsi qu'd vous tous. Au revoir dans l'lterniM .'
Restez simples et humbles et ne passez aurun jour sans prier-
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.Marie, la Mddiatrice de toutes les grdces. Loud soit Jesus-Christ.
Vivez pour Lai ! Combattez pour Lui ! Priez pour moi. De retour & Paris depuis deux ou trois mois, il se sentit
gravement atteint et fut administrd In veille de Noil de cette
meme annee 1942 (1). Graces aux bons soins qui lui furent prodigu6s et ala joie d'avoir en M. Laureyssen un aide et continuateur de sa sollicitude pour les Hollandais, il put atteindre, dans
sa chambre de I'infirmerie, !'6td de 1943. El dans la nuit du 15 an
16 juin, il rendait pieusement son Ame au bon Dieu, ayant fait
genRreusement le sacrifice de sa vie. Cette vie ii l'avait entibrement v6cue - comme le voulait saint Vincent - a d la fatigue
de se's bras, a la sueur de son front n. Si beaucoup d'hommes
, broutent ,y leur existence, M. Meuffels avait littiralement
, consume , la sienne, tant pas vertu que par inclination, dans
la mission que Dieu I'envoya remplir ici-bas. Le souvenir qu'i!
nous laisse peut se resumer dans ce simple mot : - Deo gratus.
proximo beneficus , : it fut un c homme de Dieu, et bon; tres
bon pour le prochain a.
Hubert MEUFFELS, C.M.
(1) Pour donner un exemple de 'attachement qu'on lul portalt, meme
du dehors, voict ce qu'4crlvalt un ami & 1'Asslstant de la Matson-Mbre : a Je
viens d'aopreadre que M. Meuffels est malade : je vous supplle de le faire
solgner.par les plus grands docteurs que vous trouvereL Ne menages absolument rien pour sa sante. Je declare prendre A ma charge tous les frals.
Je liens en tene estime le Pere Meuffels, que Je feral 'impossible pour tul
eire agreable. Grace & Dleu. Je puts le faire, ma reconnaissance m'en fall
un devotr. ,

LA PROVINCE DE ROME
HIISTOIRE DE LA CONGREGATION DE LA MAISON
Livre IV, de 1874 h 1918
M. Eugene Bor6, Supdrieur gaenral (suite).
La province de Rome de 1874 h 1877.
Chapitre LI. Les maisons de la province romaine : Montecitorio, SaintSylvestre, Ferentino, Sienne, Bologne, Plaisance, Rimini, Fermo,
Floreuce,.Ferrare,Lorette, Macerata.
Saint Vincent de Paul est alld h Rome au moins deux fois.;
une premi6re fois vers 1600, comme il ressort d'une lettre de
1631, a M. du Coudray a je fus a Rome il y a trente ans , ; une
seconde fois en 1607, apris sa captivit6 a Tunis, comme ii ressort
d'une lettre de 1608, adressee a M. de Comet.
Dans ces lettres, on admire 1'esprit de foi de notre bienheureux Pere pour Rome , oit est le chef visible de I'Eglise militante,
oi sont les corps de. saint Pierre et de saint Pard. et de taut d'autres martyrs et .saints personnages qui ont d'autres fois dounn
leur sang et employd toute leur vie pour Jdsus-Christ.a
En 1631, saint Vincent envoya & Rome M. du Coudray, qui
oNtint du pape Urbain VIII I'approbation de la Congregation par
la Bulle Salvatoris, 12 janvier 1633.
Le premier superieur de Rome fut M. Louis Lebreton, grand
ap6tre des bergers de la campagne romaine, qui obtint du SaintSiPge la permission de s'etablir dans la Ville Eternelle, le 17 oc-*
1tbre 1641, et qui mourut a la fin de la m6me ann6e.
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II fut remplacd par M. Bernard Codoing, qui s'etablit -u:
palais Moroune, pres le pont Sixte, grace aux liberalitds de la dcuchesse d'Aiguillon, en 1642 et 1643. Bient6t, en 1644, on se transporta au palais Buffalo, prts de l'dglise delle Fratte. Annecy et
Rome furent constituds en province t l'assemblde de 1642.
Le troisiýme superieur fut M. Jean Dehorgny, qui avait visit6 la maison en 1644.
L'an 1647, M. Portail fit la visite et 6tablit sup6rieur M. Almiras, a qui saint Vincent recommandait de temporiser et des'abandonner a la Providence.
En 1651, M. Dehorgny redevint superieur jusqu'en 1653, oi:
il fut remplacd par M. Thomas Berthe. Ce dernier ayant, sur
l'ordre du Pape, hospitalisd le cardinal Retz, qui dtait mal vui
par Mazarin, re.ut du Roi l'ordre de quitter Rome.
M. Berthe fut remplacd en 1655 par M. Edme Jolly, qui avait
ddbute dans la carribre diplomatique et qui obtint du pape
Alexandre VII I'approbation de nos vceux et 1'explication du vaii
de pauvretd. En 1659, M. Jolly s'etablit dans le palais du cardinal Bagni, a Montecitorio, qui devait devenir la maison de
Rome jusqu'en 1876 (on en prit alors les deux tiers) et en 1913
oi I'on prit le tout. Cette inmme annbe, le Pape prescrivait a tous
les ordinands de faire une retraite chez nous avant l'ordination.
M. Jolly etait directeur spirituel au college de la Propagande.
AprBs saint Vincent, les supdrieurs de Rome furent MN Jean
Martin en 1665, M. Ren6 Simon en 1668, M. Jean Martin pour
la seconde fois en 1677, M. Jean-Jacques Carretti en 1680, M. Jean
Martin pour la troisieme fois en 1681. II y aurait beaucoup i
dire sur M. Jean Martin, qui fut catechiste de Louis XIV enfant,
eminent missionnaire en Italie, un vrai saint ; un ange. Pendant
qu'il prechait on voyait une colombe sur sa tete.
A la fin du xvir sikcle, M. Appiani partit de la province de
Rome pour la Chine oh il defendit usque ad vincula les decisions
du Saint-Siege concernant les rites chinois. Au debut du xvIn
sibcle, M. Pddrini partit de la m6me province pour Pdkin oiu ii
fut. lui aussi, martyr de son obeissance au Pape. En 1703. la
maison de Rome fut chargee de l'acadimie des Nobles, jusqu'en
1729.
En 1704, la province de Rome devint la source des- maisons
d'Espagne qui dependirent d'elle jusqu'en 1736. En 1730, on
construisit i Montecitorio, une nouvelle eglise qui fut consacrCe:
en 1743.
Les principaux visiteurs de cette epoque furent MM. Jacques Pesnelle, Jean-Baptiste Vacca, Pierre Terrarossa, Pierre
Giordarnini, Lazare Figari.
Au xvI'"sikcle, M. Francois Filippi se fit remarquer par sa
saintetl, sa mortification, ses succs en mission, ses miracles, ses
predications. II fut un autre saint Vincent Ferrier.
Parmi les visiteurs et sup6rieurs du xvnr sikcle, il faut citer M. Bernard della Torre, sous lequel on fit des travaux ý I'dglise de Montecitorio en 1730, et l'on fit de grandes f4tes pour la
canonisation de saint Vincent en 1737. A la fin du xvni siecle..
M. Cayla. sup6rieur gendral, vint se r6fugier i Rome, oiu ii mourut le 12 fevrier 1800.
Parmi les confrbres remarquables de cette dpoque, ii faut
signaler M. Benoit Fenaja, qui fut supdrieur en 1774, et visiteur
en 1777. 11 envoya des missionnaires a Goa, pour remplacer les
Jdsuites dissous. Quand M. Cayla fut obligd de se cacher; M. Fe-
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2aja fut nommd vicaire apostolique de la Congr6gation. Quand
Pie VII, Olu & Venise en 1800, rentra A Rome le 13 juillet de
cette annte, il nomma M. Fenaja, vice-gerant, archeveque. M. Fenaja accompagna Pie VII au sacre de Napoldon I". M. Fenaja
fut ensuite nonimd patriarche de Constantinople. Lorsque les arinees frangaises p6ndtrerent dans Rome en 1808, M. Fenaja fut
exild, d'abord & Florence, puis a Bologne, enfin A Paris oi: il
vecut et mourut au Seminaire des Missions etrang&res, le 20 ddcembre 1812.
La maison de Rome fut, de 1804 a 1829 le siege de deux
vicaires g6ndraux, MM. Dominique Siccardi et Benoit Baccari.
Ce fut sous M. Siccardi que partirent pour I'Amdrique M. de
Andreis et M. Rosati, missionnaires de tres grande valeur.
A la fin de sa vie, M. Siccardi fut aide par M. Baccari, provicaire general, confrere tres humble, tres z6dI. Apres la nominaLion de M. de Wailly, M. Baccari redevint visiteur de Rome, poste
qu'il remplit jusqu'a sa mort en 1835 : il avail alors quatre-vingt-

huit ans. M. Siccardi dtait mort A quatre-vingt-dix ans. Ces deux
vicaires g6n6raux ont bien miritd de la Congregation par leur
sagesse et leur prudence.
Un des plus remarquables visiteurs apres M. Baccari, fut
M. Simon Ugo, confrere d'une science profonde, d'une grande
saintetd de vie, d'une remarquable sagesse administrative. 11 dtait
tres faible de constitution, quand on le recut dans la Congregation en 1802. II fut professeur & Montecitorio et a la Propagande:
on I'appelait le premier moraliste de l'4peque. II pratiqua la pauvretd & la perfection ; il avait une modestie angelique ; il n'a
jamais manifestd quelle dtait sa volont6 ; il qtait tres humble
malgre sa science et sa r6putation ; il dut subir plusieurs opdrations tres douloureuses ; il ne voulait jamais lire aucun journal ; il pratiquait le silence, le recueillement A la perfection ;
lors du retour triomphal de Pie VII a Rome, il se priva du plaisir
de voir les manifestations enthousiastes du peuple romain. 11
etait directeur spirituel d'un grand nombre de pretres, de prdlats, de cardinaux ; lors du cholera, il se d6voua au service des
pestiferds.

En 1837, la maison de Rome celdbra solennellement le premier anniversaire de la canonisation de saint Vincent. Le pape
Grdgoire XVI vint dire la messe et ddjeuner a Montecitorno.
M3.Nozo, supdrieur g6ndral, dtait venu de Paris pour assister a
ces fetes.
Parmi les confreres remarquables du xix' sikcle, il faut citer
M. Francois Folchi, dont la cause de beatification fut introduite
aupres de la Sacrde Congregation des Rites. M. Romuald Roberti,
directeur du Sdminaire &Montecitorio, que la bienheureuse AnnaMaria Taigi a vu dans le ciel resplendissant de beaute, M. Fdlix
Zualdi, qui dirigea I'acaddmie liturgique pendant un grand nombre d'anndes, etc...
En 1848, les confrbres coururent de grands dangers. En
1850, les Filles de la Charitd s'dtablirent dans la Ville 6ternelle.
Le Pere Etienne vint plusieurs fois A Rome pendant son gendralal. II travailla a sauver les maisons de la province, soit en
1848, soit en 1870, par l'influence de I'ambassadeur de France.
En 1871, 1873, il y eut des menaces de suppression. Une partie
de Iamaison devint, en 1870, la Chambre des d6putds.
C'est a cette dpoque (1874), que M. Bord fut 6lu Supdrieur
gendral. Un de seq premiers soins fut d'aller rendre ses hom-
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mages au successeur de Pierre. Peu avant son arriv6e, mourut
B Montecitorio Mgr Joseph Salomoni, qui appartenait A la Congr4gation de la Mission. Le service funabre eut lieu au milieu
d'un concours immense. L'6loge funbbre fut prononc6 par
Mgr Nardi, auditeur de la Rote. Voici le rdsume de ce discours :
a Mgr Salomoni naquit'a Pecetto, 28 aolt 1800 ; il fit preuve
d'une rare intelligence, de nobles sentiments, 6tant sdminariste,
pretre, curd de Saint-Dominique A Casale ; ii se fit remarquer
par sa sagesse, ses succes, sa charit6 pour tous, sa maturit6 dans
lesiconseils, ses travaux infatigables, ses predications, ses mceurs
exemplaires, sa perspicacite, son profond savoir, son eloquence
yive, ii fut dlu chanoine th6ologal du chapitre de Casale ; ii avait
le don d'enseigner, d'emouvoir ; il poss6dait une vaste drudition,
il fut professeur de morale au seminaire ; il dtait ennemi des
doctrines extremes, gardant un juste milieu entre la sdveritaet
le relichement.
a Nomm6 6veque de Coni par le roi Charles-Albert, M. Salomoni protesta, refusa, allIgua des raisons que sa modestie lui
faisait croire vraies. Le roi fut inflexible ; le pape Gregoire XVI
ferma loreille a de nouvelles instances de M. Salomoni et lui enjoignit d'accepter cette charge. M. Salomoni reput la consecration
episcopale des mains du cardinal Franzoni, le 3 mai 1840. Le
mmme jour, Mgr Salomoni prononca une touchante homilie dans
laquelle it traita, en maitre, des devoirs du pasteur, du clergd,
des fideles. En parlant des premiers, il se fait un reproche a luimeme d'avoir es- accepter une charge aussi redoutable que )'piscopat ; mais il ajoute que deux pensees le consolent : celle
de la longue et ferme resislance qu'il a opposee et celle de I'amour
avec lequel ses diocesains le regoivent. - Au clerg6 it donne de
sages avis : la prudence, la piet6, la science, la charite doivent
4tre son patrimoine, son tresor ; ii doit fuir l'amour des richesses et la vaine gloire ; ii doit s'adonner a 1l'tude, A l''vangilisation de tous, particulibrement des pauvres, a I'administration des
sacrements. Mgr Salomoni adresse de pieuses exhortations aux
professeurs et aux lýives de son s6minaire ainst qu'aux religieux
et religieuses de son dioc6se, particulibrement A ces Ames genereuses qu'on appelle Filles de la Charite et qui, semblables I des
anges rev\tus d'un corps humain, se consacrent au soulagement
des pauvres et des malheureux. - Aux fideles, aux magistrats,
ii prkche I'alliance du pouvoir seculier avec 1'Eglise.
, 1 l n'a publi6 que ses lettres pastorales, bien qu'il fut un
homme de profond savoir, tr s vvers 6 dans les sciences sacr ee s et
profanes.
(tLe 26 juillet 1840, ii entre solennellement en possession
de son diocese ; tr.s humble, ii craignait les honneurs. Tres uni
A Dieu. il redoutait la diversit 6 des soins, la multitude des affaires, la frdquence des visites. II parcourut assidument les parties
montagneuses de son diocese. II cherchait A connaltre la vwritd si
souvent cachie aux sup6rieurs. It encourageait le bien, remddiait
au mal avec une douce fermetw ; ii avait le d6sir de la vie solitaire, de la moditation, de la pribre.
a II offrit sa d6mission a Gr6goire XVI, en mai 1842 ; ii
demanda de renoncer aux signes ext6rieurs, au titre episcopal
te savoir d'autres vtements et appellations que celles des pr&S 11 entra danrs la Congregation de la Mission, ne souffrit
aucune distinction ; on abrbga pour lui ie temps du noviciat.
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II fut un modele accompli de toutes les observances religieuses.;
il dirigea des retraites sacerdotales & Naples, Anagni, Sienne,
Bo!ogne, Genes. II prechait des retraites sacerdotales, surtout a
Montecitorio.
a Ses paroles etaient graves, ses conseils pieux, ses exhortations ferventes.
( Quelle force dans ses discours, quelle profonde science,
quelle juste et severe analyse de nos erreurs et de nos defauts.
Pendant vingt-huit ans, ii donna des retraites aux pretres, aux
ordinands. Sa morale etait tres severe ; cependant la majoritd
se confessait 4 lui et plusieurs restaient ses penitents. 11 dtalt
le confesseur de plusieurs maisons religieuses. Homme de bon
conseil, il precha dix ans A I'Acadnmie liturgique, avec z&le et
satisfaction universelle. Le cardinal Marini etait tr3 assidu 1
ses conferences. On a vu des prctres pleurer pendant ses discours.
II enseigna la theologie morale, I'Ecriture sainte, I'histoire ecclisiastique aux 4leves de la Congregation.
a II Ctait savant et patient dans le ministere de la confession ; sa parole 4tait pendtrante, sa charite fervente ; dans la
direction, ii faisait preuve de science ; on remarquait son grand
zble dans ses instructions a I'Academie liturgique, une profonde
piitd et une sage prudence dans la direction des Filles de la Charit6.
. L'humilite de Mgr Salomoni 6tait tres grande. Qui a jamais surpris en lui un acte on une parole qui d4celait m4me
Iýgerement d'autres sentiments que ceux d'une profonde et sincere humilite. Dans sa conversation familiere, amicale, qui aurait
pu reconnaltre I'homme d'un si profond savoir et de si eminents m6rites ? II ne souffrait en aucune facon qu'on rappelAt sa
dignite 6piscopale. II avait un grand empire sur soi-meme. Jamais les changements capricieux de la fortune n'ont ride son
front toujours serein.
a La charite etait I'Ame de sa vie : charite envers Dieu ; familier et perp6tuel commerce de sainte affection, elevations, joies,
esperances, complaisances, dans les perfections de Dieu, abandon sans retour.
a Charite envers le prochain. II I'aimait tendrement et fortement, ii I'aimait en Dieu, il voyait dans les autres les freres de
Jesus-Christ, fils de Dieu, enfants de Ia mime Eglise, compagnons
du meme exil, cohdritiers du meme ciel. II aimait tendrement la.
maison de la Mission et ses confreres dont il etait I'ddification
par sa stricte observance et sa modestie.
( II aimait les pauvres, les secourait largemnent. Les pauvres I'attendaient a la porte quand il sortait. 11 songeait aux pauvres honteux. On lui reprochait ses grandes aumOnes. II ne repondait que par un sourire et la continuation de ses charites.
( II ne se laissait pas entrainer par I'amour des siens. On lui
signalait un jour la detresse de sa belle-soeur. II fit entendre
qu'il ne pouvait pas la secourir. a Veuillez dire a ma belle-sceur
Sque je me prepare pour I'eternit6. , II aimait les pecheurs,
il les plaignait, il priait pour eux. 11 soupiraft apres le ciel
loin de se plaindre de ses infirmitds, ii en plaisantait. Dotid d'une
patience heroique, il souffrit pendant trente ans des maladies
fAcheuses qui lui enlevaient le sommeil ; il passait tres souvent.
des nuits entieres sans repos. Cependant il 6tait toujourg debout
avec la communaut6. I1 ne voulut jamais reposer. I1 demanda et
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reCut les derniers sacrements avec une ardeur sdraphique, et
mourut le 1" juillet 1874. * (Cf. Annales, 1875, pp. 21-43.)
Quand M. Bor6 vint a Rome avec M. Chevalier, la maison
4tait encore embaumee du parfum des vertus de Mgr Salomoni.
M. Bord arriva a Rome le 20 fevrier 1875, tout heureux de se
retrouver au centre du monde catholique, dans la ville qui est
la reine des cites par ses monuments et ses souvenirs. M. Bordt
avait vu le pape Pie IX dans toute sa gloire, plusieurs anndes
aamlravant ; il le revoyait depouilld de ses Etats, confine au Vatican. Le Sup.rieur general fut accueilli ala gare par M. Nicolas
Basili, superieur, et par M. Jean-Baptiste Borgogno, Procureur
general pros le Saint-Siege. A Montecitorio, toute la communautl
etait r6unie pour le saiuer. M. Bore eut lieu de constater pendant
son sejour A Rome que I'esprit, iles regles et les usages de &l
Mission etaient toujours tres en honneur a la vieille maison de
Montecitorio.
Le premier soin de M. Bore fut de faire son pelerinage i
Saint-Pierre et d'y prier pour les deux families. II constata que
le lieu des seances du Concile du Vatican 4tait restl tel qu'il
etait en 1870 ; on attend, dit-il, que les sessions reprennent.
Le 24 fevrier, M. Bor6 fut recu en audience par le pape
Pie IX. II commenca par remettre au Souverain Pontife 'offrande de la double famille. 4c Les richesses, lui dit en souriant
Pie IX, les richesses sont des dpines ; mais elles sont necessaires,
particulierement pour assurer le traitement des dveques italiens
qui ne sont plus payds par le gouvernement et pour soulager les
u
mis
rcs du peuple. . On parla de I'assemblee gdnbrale de 1874.
de la France, des Filles de la Charit6 qui venaient d'6tre chassees du Mexique. < Le Pape, ecrivait M. Chevalier, jouit d'une
parfaite sante ; sa conversation est rive, spirituelle, gaje ; il
inspire courage et confiance. ,
Quelque temps apres cette audience, M. Bore reCut du Pape
la lettre suivante :
Pie PP. IX. Salut et bdnddiction apostolique.
Vos h6mmages et vos offrandes, fils bien-aimd, joints d ceux
de la double famille religieuse de saint Vincent de Paul, confide
i votre sollicitude, nous ont dtd d'autant plus agrdables que sont
plus ctendues les cwu.res de leur charitd. Et, de fait, tandis que
la compagnie des Pretres s'efforce, non seulement parmi nous,
mais encore dans les contrdes les plus dloignaes, de propager le
royaume de Dicu, la famille des Vierges rdpandue sur la surface
du m6nde. s'acquitte des wuvres de misdricorde, si varides et si
nombrcuses, qui lui sont confides d'une telle maniere que partout, sons distinction, elles mdritent d'dtre spdciaiement ddsigndes
par le glorieux nom de la Charite.
Puis done que I'une et I'autre Communautd s'efforcent dnergiqLuenent de prdparer les voies du Seigneur, de hdter sur la terre
ce royaume de Jdsus-Christ dont vous nous souhaitez les joies
saintes, vcs vwux ne peuvent que nous etre trbs agreables, et bien
precicuse l'offrande qui part de eurs si noblement ddvouds.
Receves done l'expression, de notre ceur reconnaissant, et,
comme tnmoignage de ses sentiments et de notre paternelle bienveillance. la benddiction apostolique, gage des biens cedlestes,
qu'avec la plus grande tendresse nous accordons a vous, Fils bien
aime, et d vcGre double famille religieuse.
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Donnd d Rome, pros Saint Pierre, le 24 juillet de Vanne
1876. De notre Pontiftcat la trente et unieme.
Pie PP. IX.
Aprbs le Pape, M. Bord rendit visite . quelques cardinaux,
en particuiier au cardinal Antonelli, secrtaire d'Etat de Sa
Saintete, simple dans sa tenue et son langage comme tous les
grands hommes ; au cardinal Chigi, dont la niece, la princesse
Campagnano, a fond6 la maison des Soeurs d'Ariccia pris Albano ;
au cardinal Pitra, dont la s(eur est supdrieure des Filles de la
Charitg de Nimes et qui aime beaucoup les offices liturgiques,
lseteulement, dit alors le
en particulier ceux de Montecitorio : ia
cardinal Pitra, on a conserve la tradition du chant grdgorien
qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans Rome. a M. Bord alla saluer Mgr Hassoun, patriarche des Arm6niens, c1iassO de Constantinople ; ils s'embrasserent cordialement comme de vieux
amis. M. Bor6 offrit ses hommages et ses remerciements aux princes de la noblesse romaine qui ont fond6 des dtablissements de
sLeurs a Rome ; les Torlonia, les Doria, les Patrizzi, les Aldobrandiini etc... M. Bord, dit M. Chevalier, produisit dans toutes
ses visites la meilleure impression par sa modestie, sa taille
avantageuse, sa tenue trbs digne. M. Bord ne negligea pas d'aller
benir les sceurs dans leurs maisons. I1 ddifia partout, dit M. Chevalier, par sa pi6te, sa simplicitd, sa mortification. Les seurs Ie
trouverent trop saint ; elles auraient voulu qu'il se pretst plus
docilement aux honneurs qu'on voulait lui rendre, qu'il fut
moins austere dans les repas. Leurs instances n'ont. tien obtenu.
Tout en se plaignant, elles bdnissent Dieu de leur avoir donnd
un Supdrieur, si digne successeur de saint Vincent.
Pendant Ie sejour de M. Bor6e Montecitorio, M. Chevalier fit
la visite canonique de la maison. II eut roccasion Je lirI le registre des visites qui remonte A 1643, et de repasser rapidement
I'histoire de cette maison.
En 1875, lors de la visite de MM. Bord et Chevalier les euvres de la maison dtaient des confdrences ecclsiastiques, des retraites aux pretres, aux ordinands, aux seculiers, des missions.
Le visiteur actuel 6tait M. Dominique Tornatore qu'il ne
faut pas confondre avec M. Jean-Baptiste Tornatore que nous
verrons dans la maison de Plaisance. Le visiteur, M. Dominique,
6tait nd en 1814 ; il 6tait ýntrW dans la Congrdgation en 1833 :
nous le trouvons a Plaisance jusqu'A I'dpoque oii il fut nomme
visiteur. II demeura a Monlecitorio jusqu'en 1878 ; A cette 6poSaint-Sylvestre ; en 1879, il cessa d'etre visique, il fut placd6
teur et revint a sa chore maison de Plaisance oi il mourut ayant
comme supdrieur M. Jean-Baptiste Manzi. '
La famille Tornatore donna quatre de ses fils A la Congrdgation de la Mission. Us 4taient tous originaires de Dolceacqua.
Le plus ancien, Jean-Baptiste, dtait nd en 1783, avait 6t6 requ
dans la Congregation en 1803, avait vdcu a Montecitorio d'une
faqon reguliere, jusqu'a son depart pour les Etats-Unis oi nous
le retrouverons visiteur en 1835, supdrieur de Saint-Marie-des-,
Barrens ; ii mourut en ce lieu, le 20 fdvrier 1864.
'Le second par date de naissance portait le m6me prnom. de
Jean-Baptiste : nous le verrons a Plaisance ou il sera fameux
par ses livres de philosophie,
Le troisieme, Dominique-Francois, est le visiteur de Rome.
Un quatrieme, nommd Augustin, fut frere coadjuteur. II aimait beaucoup la sainte Vierge ; il. I'aimait tellement qu'un jour
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il mourut, tout desol qu'il etait de ne pouvoir plus rhonorer
colnmne elle le Iimritait pendant le niois de mai.
Le superieur de Montecitorio etait M. Nicolas Basili ; ne
le 1" avril 1828, au diocese de Rieti, il fut requ le 21 d6cembrn
1842 , plac en 1852 A Plaisance, en 1865 a Rome (Montecitorio;.
et devint en 1869 supmrieur de la maison. M. Basili devint, ea
1881, supvrieur de Sienne. M. Basili eut des difficultds avec les
fr1res coadjuteurs de Rome dont les exigences le poussrrent -I
offrir sa dmiission ; mais le P. Bored 'encouragea A rester et
M. Chevalier ramena les frires A Fobeissance.
Voici conmment la Semaine religieuse de Florence appreciait
notre confrire peu apres sa inort : o Les grandes qualitis dont
son inte etait doure I'ont fait singulibrement aimer et estimer
de tous ceur qui l'approchbrentet qui eurent l'occasion de recuvrir a sa sage et forte direction. La Congrdyution de la Mission a
perdu en lut un sujet qui lui faisait honneur par sa science et sa
vertu. Hormme d'ordre ct cile pour I'observance rygulibre, M. Basili etait toujours t la ette de cux dont i avait la conduite par
son exemple et son exactitude. onmme de devoir,et de sacrifice.
it ne s'dparjuna jamuis et c'est encore en victime du devoir qu'il
succomba. Les Filles de Ja Charitd oat perdu en lui un pore sage,
prudent, plein de sollicitude et d'affection. ,
Parrmi les confreres Me la inaison de Montecitorio, il faut
citer M. Michel-Antoine Cremisini, qui naquit dans la Sabine,
le 13 juin 1792. II avait un caractere bon, pacifique et tellement
enclin A la pi6te qu'il fut toujours a grande consolation pour ses
parents. II cut des son enfance une devotion affectueuse et extraordinaire envers la Vierge Marie. II avoua dans une repetition d'oraison, faite peu de temps avant sa mort, que, des son
Age le plus tendre, Marie lui avait ravi son coeur et son amour
et ne les lui avait plus rendus.
II entra dans la petite Compaynie. le 31 octobre 1809. II fit
son sdminaire interne dans la maison Saint-Andrd-du-Quirinal.
autrefois noviciat des Jdsuites. sanctifiee par !a mort de saint
Stanislas Kostka. Ce souvenir contribua beaucoup a d6velopper
en M. Cremisini 1esprit d'oraison: la modestie, l'humilitd du
saint jeune homme jdsuite.
Cormme Napoleon I" supprima, a cette 6poque, les communautes religieuses et envahit les Etats pontificaux, M. Cremisini,
par une faveur speciale du Pape, fut admis a faire les voeux,
apris quatre mois seulement de vocation.
Les l6ives de la Propagande avant trouv6 abri dans notre
maison de Montecitorio, M. Cremisini fut nomm6 vice-directeur
de
ces el0ves ; ii avoua plus tard que le caract&re, 'humneur bizarre
de ses Mlkves lui avait fait pratiquer la vertu d'une manilre
singulibre. M. Crernisini remercia Dieu de I'avoir mis alors en contact avec de saints confrires comme les Roberti, les Folchi, les
de Andreis, etc... t. Cremisini fuit chargd de la direction du s&minaire interne pendant plusieurs annees ; il fut Sup~rieur de
Ia plupart des maisons de la province ; il fut m6me visiteur
pendant 1'espace de treize ans.
.1. Cremisini dtait dou6 d'un ztle infatigable ; jusqu'a I'Age
de quatre-vingts ans, it precha des missions, des exercices spirituels. I avail le don de remuer le ceur de ses auditeurs. Ses sermons, composds dans un style simple et A la lortde de'tout le
monde, faisaient naitre une grande Omotion et souvent des rarrnes ; des gemissements pouss&s par un peuple entier
couron-
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naient ses predications. Mgr Tavani, qui fut nonce en Equateur,
avouait qu'ayant entendu des sermons de M. Cremisini & Modine, ii n'avait pu s'empkcher de verser des larmes et qu'il attribuait i cette mission sa vocation eccl4siastique.
Mnme succes & Rome oi, sur I'ordre du Pape Pie IX, les confrtres avaient donnd des missions. M. Cremisini precha a SaintSvlvestre-du-Quirinal, a Sainte-Agnbs de Piazza Navona, A SaintRoch de Ripetta et partout il 6mut son auditoire ; on vit meme
des pr6tres verser de chaudes larmes.
En dehors des missions et des retraites, M. Cremisini precha
le mois de Marie, le mois de saint Joseph, des triduums, des octaves, et il s'en acquitta avec une admirable pidtd. II precha jusqu'i la mort, et celle-ci vint le trouver pendant qu'il prchait
aux jeunes ecclisiastiques qui se reunissaient chaque dlmanche
a Montecitorio. On peut I'appeler, comme saint Vincent Ferfierinfatigabilis Evangelii praeco.
la
M. Cremisini a publi6 un grand nombre de livres lasur
Passainte Vierge, saint Joseph, saint Joachim, sainte Anne,
une grande onesion de Notre-Seigneur. Ses <euvres respirent
fut dou6
Cremisini
M.
pietd.
solide
de
fond
un
tion, ddnotent
6cole de
une
lui
pour
4tait
celle-ci
:
d'oraison
d'un grand esprit
celeste lumiere et une flamme qui alimentait sa pidtd. Toujours
lev6 i l'heure r6glementaire, m~me i I'age de quatre-vingt-quatre
ans, il etait toujours le premier A la chapelle et s'y tenait dans
un grand recueillement avec Dieu. Ses repetitions d'oraison
etaient simples et remplies d'onction et de sagesse.
Sa foi brillait dans la manibre dont il c1l6brait la messe.
dans son-action de grices, dans ses frequentes visites au Saint,
Sacrement, dans la sollicitude qu'il avait pour la r6citation du
br6viaire en commun, dans I'assistance i tous les exercices de
pidtd, dans ses visites aux sanctuaires de Rome. Soit dans sa
chambre, soit dans les corridors, partout ailleurs on devinait
'homme intdrieur. De frdquentes aspirations & Jdsus et Marie
s'echappaient de sa bouche.
M. Cremisini etait un homme d'dtude ; ii dtait avare de son
temps ; on le trouvait toujours chez lui, la plume & la main,
des livres ouverts devant lui ; quand il avait fini ses exercices
de pietd du matin, il s'enfermait dans sa chambre, -et n'en sortait
que pour se rendre a 1'examen particulier ; dans I'apres-midi,
c'6tait le meme regime de vie. II derivait ses sermons, ses catechismes, ses instructions, ses confdrences ; avant sa mort il avait
prepard vingt confdrences sur le Sacr&-C•aur de Jdsus pour la
nouvelle ann6e scolaire. Quoiqu'il soit mort & quatre-vingt-quatre
ans, il conserva jusqu'au dernier moment une vue excellente, une
main ferme, i tel point que sa calligraphie ressemblait A celle
d'un jeune homme, une bonne sante, une grande clartt d'iddes et
de la facilitl pour un travail assidu, une grande delicatesse de
conscience, une remarquable pure%6 d'intention, une patience et
une charit6 admirables dans les vicissitudes qui accompagnerent
les ann6es de son supdriorat. 11 aitnait tout le monde et il 6tail
aim6 de tous, i cause de sa simplicitd, de son amabilitA, de sa
gatll, de son respect pour tous ; ii dtait !'&me des recrdations pat
la facilitd avec laquelle ii savait se faire au caractere de chacun. Fiddle observateur des rbgles et des pieuses coutumes de
Ia Congrdgation, ii dtait I'ddification des confreres ; un an avant
sa mort, il s'agenouilla humblement dans une recreation aux
pieds d'un de ses confreres, et il lui demanda pardon parce qu'il
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.croyait lui avoir fait de la peine dans la pricddente rdcreation en
soulenant une opinion contraire a la sienne. Tres ob6issant a ses
supdrieurs qui, bien des fois, avaient dt6 ses sujets pendant plusieurs ann6es, it ressemblait a un novice par sa docilitd et par
]a promptitude a se rendre au moindre de leurs gestes. Doud
d'une grande modestie et riserve, il cong6diait rapidement et en
peu de mots les personnes de l'autre sexe qui s'adressaient a lui.
11 se distingua surtout par une profonde humilite. Malgr6 ses
immenses travaux, malgr6 les charges honorables qu'il avait remplies, ii avait la conviction d'avoir 6t6 un sujet inutile, de n'avoir
fait aucun bien. II ne parlait jamais des euvres de sa vie. Un
jour, un confrere lui avant demande combien il avait prech6 de
missions, M. Cremisini se contenta de repondre avec un grand sdrieux : a Demandez-moi plutlt combien j'ai mange de pains !
Quand it abandonna la charge de visiteur, ii se prosterna devant
les membres de la Communaute, et leur baisa les pieds et les
pria de vouloir bien I'avertir de ses defauts.
La passion dominante de M. Cremisini a Wtd sa tendre devotion et son ardent amour pour Marie Immacuf-e. Cette devotion avait *ite entretenue par les exemples et les enseignements
des missionnaires de la province qui out conserve avec un soin
scrupuleux ce precieux heritage laiss6 par saint Vincent. Dans
:ses sermons M. Cremisini disait toujours un petit mot de Marie.
Dans les missions ou les retraites. le sermon sur la sainte Vierge
-4tait pour ainsi dire son Achille, c'est-4-dire le plus terrible
assaut livre au cteur de ses audileurs ; il obtenait par 1&le plus
heureux suces ; bien des fois, par ce seul sermon, iI arrachait
a son auditoire ce qu'il n'avait pu obtenir dans le cours de la
mission ; les cceurs les plus durs cedaient, tous les yeux versaient
des larmes, quand on entendait. les chaleureuses paroles de ce
pieux missionnaire, excitant A la conffance et au recours a cette
inere des pecheurs. La meme impression se produisait dans ses
rdpetitions d'oraison ; on sortait de la chapelle, le cceur embaume, un amour plus vif pour Marie s'emparait des coeurs les plus
froids. La province de Rome est en grande partie redevable de
la devotion qu'elle a pour Marie aux efforts, aux paroles, aux
exemples de M. CremisiDi. En 1883, alors qu'il dtait supdrieur &
Plaisance , un vague bruit, raconta M. Cremisini, disait que les
missionnaires avaient peu de devotion pour la sainte Vierge en
comparaison des autres communautes ,,. f. Cremisini rdfuta
cette calomnie .par ses paroles et surtout par son action. II fit
c6lebrer tres solennellement I'anniversaire de la definition de
Pie IX, concernant le dogme de I'Imnnaculde. M. Cremisini depl-ya
le mime zile A Perouse, Tivoli, Rome. M. Cremisini disait souvent qu'il avail recu de la bienveillance de la sainte Vierge d'innombrables faveurs tant spirituelles que temporelles. Notre confrrre avait manifeste plusieurs fois une vive apprehension de la
mort, mais il en fut delivrd les derniers jours d'avril. M. Cremisii mourut le 27 octobre 1875. C'dtlit le huitieme et dernier
jour de la retraite qu'il avail commencde avec les confreres.
2* Ind6pendamment de Montecitorio, il y a eu, depuis 1697.
une seconde r6sidence, h Rome. Innocent XII voulait rdunir.dans
un mwme edifice tous les tribunaux de Rome ; on ne pouvait
trouver un emplacement plus favorable que celui de Montecitorio, L cause de sa situation centrale. II fit done dlever sur la
place de Montecitorio un superbe palais qui devait ndcessairement porter prejudice a la maison de la Mission,
en lui mas-
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quant le magnifique coup d'oeil du Pincio et la vue de la place.
Pour compenser ce dommage, Innocent XII fit A la communautW
un don vraiment royal en lui cedant la maison et 1'6glise des
Saints Jean-et-Paul, situde sur le Mont-Coelius, preis les ruines
magnifiques du Colis6e et du palais des CUsars. Cette eglise avait
6tt occupee par les Frires Precheurs, de nationalitd anglaise,
qui ne purent s'y maintenir. Innocent XII, par la Bulle In apcstolica dignitatis, la c6da avec les charges, aux missionnaires qui
en prirent possession, le 4 aout 1697 ; on y installa les 6tudiants.
L'glise Saint-Jean-t,-Saint-Paul a et6 batie au i% siicle par
Pammaque, sur i'emplacemcnt de la maison des martyrs saints
Jean et Paul, decapitds dans leur propre maison. Canevari la
reconstruisit en conservant I'ancien portique, soutenu par huit
colonnes. Elle fut entierement reb•Aie en 1718. L'intdrieur a trois
nefs, soutenues par seize colonnes de granit ; les dalles sont fornimes d'une espkee de mosaique compos&e de pierres et de morceaux de marbre de plusieurs couleurs. Une urne de porphyre,
sous le mattre-autel, renferme les cendres des saints titulaires.
Les peintures de la voite de la tribune sont de Pomarancio. On
peut voir dans le jardin pres de cette eglise les restes du virarium sons lequel existent des grottes tres curieuses, surtout A
cause de 1'effet produit par les torches. L'6glise inferieure, ensevelie sous terre en 1084, a 0t6 deblayee en 1887.
En 1773, par ordre de Climent XIV, les missionnaires furent
reiplaces A Saint-Jean-Saint-Paul par les Passionistes.
Le pape, pour dedommager les missionnaires, leur offrit
Saint-Andrd-du-Quirial,qui etait le noviciat des J4suites, dissous le 16 aout 1772. En 1777, on remit toute I'argenterie des
Jesuites B notre maison de Saint-Andrd. Le siminaire interne
fut install &A
Saint-Andre avec la philosophie.
Quand M. Cayla arriva A Rome, le 9 novembre 1794, avec
MM. Brunel, Fressis, Siccardi et Lesueur, il se relira A SaintAndr6. L'armbe francaise entra a Rome le 11 f6vrier 1798, et
occupa Saint-Andre. M. Cayla abandonna la maison, le 14 mai
1798. On reprit Saint-Andr6 apres le d6part des Francais.
Pendant que M. Siccardi etait occup6 A reparer la maison de
Saint-Andrd au Quirinal, ce qui entrainait de fortes d6penses,
le Souverain Pontife lui fit proposer I'Bchange de cette maison
contre celle de Saint-Sylvestre, et c'est h ce dernier 6tablissement que M. Siccardi consacra les fonds destinds au premier. II
y eut beaucoup de difficult6s pour obtenir la libre et pacifique
jouissance de la maison. Ce changement fut occasionn6 par les
J6suites qui venaient de rNapparaitre 4 Rome. A peine commencaient-ils a revivre qu'ils pensdrent a la maison de SaintAndir, leur ancien noviciat, et ils firent part de leurs vues au
pape. Celui-ci offrit A M. Siccardi, i la place, Saint-Sylvestre in
otnte Cavallo, qui, autrefois, avait servi de noviciat aux ThBatins.

Le changement acceptd, le batiment fut restaur6, la famille

organisde, le seminaire ouvert, le 15 juin 1815, et commence par
quatre pritres et deux clercs. L'iglise Saint-Sylvestre-au-Quirinal est une belle eglise d'oU partaient autrefois les cardinaux,
allant au conclave. Dans la seconde chapelle, existe un tableau
de Palma le Vieux. Les quatre lunettes peintes sur les voussoirs
de la coupole de la chapelle, dans la croix a gauche, sent du Dominicano. Le tableau de la sainte Vierge et des Saints, dans
Favant-derniere chapelle, est d'Albertinelli. Les peintures lat6-
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rules de cette m6me chapelle sont de Maturino et de Polidoro..
de Caravaggio. Celles de la voOte sent du chevalier d'Arpin. Elle
fut reconstruite i la fin du xvr sidcle. Dans les chapelles A gauche, on voit les fianVailles de sainte Catherine, et le Christ apparaissant h la Madeleine, fresque par Polydore le Caravage et son.
61ive Maturino. La chapelle Bandini dans le bras lateral de gauche a Wet construite par Onorio Longhi. Les statues de SaintJean I'Evang-liste et de sainte Marie-Madeleine sont de I'Algarde.
La coupole de I'Fglise a quatre remarquables fresques du
Dominiquin : 1* David dansant devant l'arche d'alliance ; 2° Judith avec la t.te d'Holoferne ; 3* Esther et le roi Assudrus ,4" Salomon et la reine de Saba.
Le pave est compos6 de carreaux en faience, probablement
de Luca della Robbia le jeune.
Dans cette 4glise, avaient souvent lieu des conversations tres
brillantes entre Michel-Ange, Victoria Colonna, marquise de Pescara, fra Ambrosio et Tolomel.
C'est 1i que sont encore les missionnaires. La maison est le
siege des publications des confreres. De la partent les Ephem&rides liturgiques, qui jouissent d'une grande reputation dans le
monde ecclesiastique, les Annales de la Mission, les Annales de la
Charitd. et beaucoup de brochures trBs utiles.
Cette maison a WtB prise en partie par le gouvernement. Les
missionnaires ont encore l'eglise et quelques chambres. L'dglise
a Wt4 diminuee d'une partie pour agrandir la rue.
Signalons un fait ancien qui s'est passe dans cette maison
au milieu du xix" siecle. Saint-Sylvestre reQut par ordre du
pape Pie IX un aventurier - on avait fabriqu6 de fausses lettres
de MWhemet Ali. vice-roi d'Egypte, demandant que ce sujet de
la Propagande fIt envovy comme 6veque en Egypte. Le pape,
de bonne foi, crut que c'etait vrai ; I'aventurier fut consacr6 ev&que ; mais, avant de partir en Egypte, ilavoua sa faute, fut enferind au Saint-Office. En 1849, les Republicains le mirent en
libert4, et voulaient lui faire donner la benediction de la loge
de Saint-Pierre. II refusa. Quand Pie IX revint de Ga4te il lui
donna la liberte avec pension et cet aventurier resta a SaintSylvestre.
Parcourons les autres maisons de la province de Rome :
3* Ferentino,est A dix-sept lieues de Rome. En 1820, le mar- quis Vincent Tani, par son testament, 1egua deux mille cent.
soixante-six ecus romains pour fonder une maison de la Mission
a Ferentino. Comme la somme 6tait insuffisante, on attendit que
cette somme, augmentie par les revenus, fut devenue suffisante..
Le superieur de Moritecitorio 6tait administrateur de cette
somme. En 1858, 1'dv'que de Ferentino, Mgr Tdrabassi, qui d6sirait beaucoup les missionnaires, voyant que l'execution du tes-tament Tani se faisait attendre, proposa au SupBrieur general
qui se trouvait alors A Rome, d'acheter, de son.argent, une maison contigue AhI'glise paroissiale de Saint-Hippolyte et de la
donner aux missionnaires avec la paroisse qui 6tait la plus petite de la ville, n'ayant que six cents Ames. Le PKre Etienne ac- cepta, mais la mort de I'eveque arrdta le pieux dessein. En 1869,
la rente Tani 6tant augmentde par la capitalisation des revenus,
on acquit la maison dont on vient de parler, et le nouvel eveque
obtint toutes les facultds apostoliques pour ouvrir la maison de
la Mission a Ferentino et confier la paroisse Saint-Hippolyte t.
la Congregation de la Mission. Les euvres confflds aux-mission--
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naires etaient les suivantes : la paroisse, exercices spirituels aux
prdtres et aux ordinands, conf6rences au clerg6, classes de chant
et de cerdmonies au seminaire. confrdrie de la Charite pour les
pauvres malades, missions, retraites, direction des Filles de la
CharitB et de leurs oeuvres. Le 13 novembre 1869, on ouvrit la
maison B la grande joie du peuple et du clerg4 ; mais elle fut
bientat suppiimre avec tous les couvents. Cependant les missionnaires restorent pour desservir la paroisse.
4 ° Sienne. -- M. Bord et M. Chevalier y sejournerent au
inois d'avril 1875. Les confreres occupent une maison qui est
propridtd de I'archeveque et oh se donnent les retraites eccl6siastiques. On y Bleve quelques jeunes clercs qui suivent les cours
du seminaire. Les confrbres ont la direction des Soeurs. II y a
quatre maisons A Sienne. La province des Filles de la Charite de
Toseane, supprimee ii y a quelques anndes, vient d'etre retablie:
e le compte quatre-vingts etablissements.
L'ancieinne maison centrale, 6tablie a Saint-Jedrme-de-Sienne
par un bref du Pape et une ordonnance du Grand Due, a At6 rendue a sa destination. Le local 6tait primitivemenT un conservatoire d'oblates, il est vaste, assez mal distribu6, la position est
agrtable ; il y a de grands jardins, une jolie 6glise. II y a six
petites soeurs au s6minaire. Soeur Gottofrey est visitatrice.
Le P. Bord et M. Chevalier admirerent la ville de Sienne,
sur une colline, avec sa physionomie et ses usages du moyen age,
ses rues 6troites et tortueuses, sa place en forme de coquille, entourke de palais et de maisons d'un style caract6ristique, ses
eglises. ses chapelles, ses salles d'hopital resplendissantes de peinlures. La gloire de Sienne a W6tsainte Catherine, fille d'un teinturier, s'dlevant au r61e de thWologien, pr6dicateur, politique,
allant chercher !e Pape a Avignon pour le ramener a Rome, faisant la lemon aux cardinaux, s'entretenant avec Notre-Seigneur,
avec la familiaritd d'un enfant. On voit son image partout. La
maison de son pere a 6te changee en sanctuaire. La petite chambre de Catherine a 6ti conservde comme au jour oiu elle l'habitait ; on voit le crucifix d'ofi s'dchapperent les rayons qui lui
imprimerent les stigmates. Son corps est A Rome, la tate A Sienne
l'entr-e d'une chapelle oh elle
dans 1'6glise des Dominicains,
venait souvent prier, oii elle a requ les plus douces et les plus
insignes faveurs de Jesus-Christ. La cathedrale de Sienne est du
xur sikcle, tout en marbre. Sa facade est gracieuse comme une
belle broderie ; on remarque des figures gravees en trait sur !e
pave (graphite) ; ce sont des chefs-d'oeuvres, peut-etre uniques
dans leur genre. La bibliotheque des manuscrits est tres riche en
livres liturgiques ; elle est d6cor6e de fresques dont le dessin
est de Raphael.
5* B1logne. - Le Pcre Bor6 s'y rendit, en a\ril 1875. TI ftt
reu a la gare par le marquis de Bevilacqua, homme de touts
les bonnes oeuvres, fondateur d'une maison de Filles de la Charite. Les confr6res de Macerata et de Ferrare vinrent saluer le
Sup6rieur general. Le diocese de Bologne, dit M. Chevalier, est
un des meilleurs : le clerg6 est tres bon, tres uni. L'ancienne maison a 6tWprise, elle sert de logement a des employes, l'6gli-e est
magnifique ; I'archeveque habite le sdminaire. Le P. Bord visita
l',glise des Clarisses oi se trouve le corps de sainte Catherine
de Bologne, assis sur un siege sans appui, dans une chapelle intWrieure ; deux religieuses y prient jour et nuit. Le corps est ii
depuis quatre cents ans ; les membres sont flexibles.
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Voici l'origine de la fondation de la maison de Bologne : !&
comtesse Flavia Domnitille Bartolli, veuve du comte Joseph Bentivoglio, appr6ciant le bien fait par les missions, avail cdarg6
ses heritiers fiduciaires de transmettre ses biens aux pretres de
la Mission de Forli, afin qu'ils ouvrissent une maison de missions A Bologne. Les hdritiers laissirent les revenus s'accroitre.
En 1773, la compagnie des Jdsuites fut supprimee. Les heritiers
de la comlesse Bartoli estimerent le moment venu d'ex6cuter la
v'o'ntl de la teslatrice, et pour emppcher que la maison des
Jesuites et leur 4glise a Bologne fussent employees a des usages
profanes, ils y dtablirent les prCtres de la Mission avec I'agrement du cardinal Malvezzi. En 1793, on y recueillit les prktres
Omigrds francais. En 1797. le Senat de Bologne estima que la maison Saint-Ignace, oih etaient les pretres de la Mission, serait
convenable pour les Enfants trouvds. Les missionnaires se transportLrent a Notre-Dame-des-Graces. La maison a done Rtc fond6e en 1773, supprimte en 1809, retablie en 1810, de nouveau
supprimde en 1866, et enfin rdtablie en 1875.
6' Plaisance.- Le P. Boie arriva i Plaisance avec M. Chevalier, le 14 avril 1875. Les confreres y ont un college ou Grand
se•inaire, fond6 par le cardinal Alberoni et dont il voulut que
la direction fut confiee aux prktres de la Mission. a Alberoni, dit
M. Chevalier. originaire de Plaisance, etait une figure extraordinaire.Pretre obscur, ministre tout puissant de Philippe V, roi
d'Espagne,disgracid sur les instances des cours de TEurope, trailt
severement par le Pape, revrtu des plus hautes charges de I'Etat
pontifical, juge diversement pendant sa vie et apres sa mort. De
l'aveu de tous, homme eminent, aux macurs integres, doud d'une
indrnptable energie de caractere. II mourut dans un dge tres
acance. Son corpl repose dans l'eglise du collige. On a conservl
arec soin les appartements qu'il occupait avec le mobiler qu'it
aVait fait placer. II n'y a rien qui sente le luxe d'un premier ministre ou d'un grand d'Espagne.
Le college est A un quart d'heure de Plaisance, au milieu
d'une belle plaine ; a peine termin6, il fut d6truit pendant une
guerre mais immidiatement reconstruit dans les m6mes propor-.
lions. Des proprit~ts considerables pourvoient largement aux besoins de I'ceuvre. Soixante eccldsiastiques, appartenant an diocese de Plaisance, y sont entretenus gratuitement, fournis de tout
ce qui !eur est necessaire, pendant neuf ans : trois ans de philosophie et sciences mathbmatique, physique, naturelle. Observatoire bien install, fourni des instruments de precision. Trois ans
de thdologie dogmatique, Ecriture sainte. Trois ans de thWologie
morale, droit canonique. On ne va pas dans sa famille. Les vacances se passent dans une maison de campagne, situde a peu de
distance. Les siminaristes portent une soutane A parements et
liseres.rouges, avec ceinture de mIme couleur ; sur la poitrine.
les armes du cardinal : un arbre (albero), surmont6 d'une 6toile.
Sur le nombre des soixante, la CongrIgation a droit de faire elever, six de ses sujets, les 6tudiants sont divis6s en trois categories, selon les cours, pas de communication entre eux ; ils ont
leur corps de batiment, leur chapelle, leurs directeurs et professears h part : ils ne se rencontrent qu'au refectoire. Le testament est un chef-d'oeuvre de precision Le gouvernement italien
aurait voulu s'emparer des proprietes du college ; un proc&s eut
lieu ; le fise en fut pour ses frais. Nos confreres ont aussi les
missions de la campagne et les retraites du clergo. Les habitations, dissdmindes i I'entour du col!ege, forment la paroisse de
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Saint-Lazare. Les missionnaires ont droit de patronage. a On ious
lit une petite stance littdraire qui nous a charmes. Jamais de
Deo Gratias au rdfectoire, ni ici ni nulle part pendant notre
voyage en Italie. * Telles sont les remarques de M. Chevalier
sur son sejour &Plaisance.
Rappelons que le Pere Etienne visita le college en 1844. Plus
tard, en 1849, il y eut des difficultds ; en 1850, les missionnaires
furent expulsds par le due de Parme, mais en 1851, le college fut
rdtabli et plac6 sous la juridiction du visiteur de Rome. Parmi
les confrreres du collige' au nombre de vingt et un, il faut signaler M. Jean-Baptiste Tornatore, qui mourut le 31 janvier 1895,
en odeur de samtete. Nd & Dolceaqua, le 11 avril 1820, il entra
dans la Gongregation a I'Age de seize ans. Des le debut, il donna
des marques non dquivoques de science et de vertu. Quand ii eut
fini ses dtudes, on le chargea d'enseigner les mathdmatiques, puis
la philosophie & nos Etudiants de Montecitorio. Quelques anndes
aprbs, en 1852, ii fut envoyd &Plaisance oif il expliqua la thdologie de saint Thomas, et de Billuart. II se concilia une grande
estime aupres de tous, par sa science, ses vertus, surtout sa
piet6, sa prudence. On l'appelait Ic Saint. II contribua . la fondalion de l'institut des Filles de Sainte Anne et h rltablissement
d'un hospice pour enfants scrofuleux. En 1877, il se demit de sa
charge de professeur, sans cesser de se livrer A ]'dtude des sciences sacrees. A cette dpoque, il publia son ouvrage : Commento
del angelico dottore alle due decretali d'lnnocenzo III, dans lequel, il expose nettement le sens profond de saint Thomas touchant la sainte Trinit6 et la creation. II a publid dans la revue
i Divus Thomas ,, des articles dans lesquels il recherche avec
succes la nature de la substance matLrielle et immaterielle. La
revue Divus Thomas ajoute que cette dissertation fut suivie
d'autres articles sur Iorigine, le progr&s de la connaissance humaine dans lesquels, dit la revue, si nous faisons abstraction de
la notion a laquelle il s'efforce de rdduire la nature de 1'tre
eommun, notion qu'il n'approuve pas en tout point, nous remarquons egalement la force de son intelligence, la p6netration de
son esprit, ainsi que les sentiments de veneration dont il dtait
anim4 pour la doctrine et les principes du docteur angdlique.
M. Tonomi a fait paraltre une biographie de notre confrere.
Nous lui empruntons quelques details qui complteront ce que
nous avons dit plus haut. M. Jean-Baptiste Tornatore jouit de
l'amitid spirituelle de Bufalo, de Pallotti, de la vendrable AnnaMaria Taigi, d'Elisabeth Sanna, du P. Clausi, de I'Ordre des Minimes. M. Tonomi montre combien M. Tornatore fut un professeur profond. Quelques-uns ont prdtendu trouver des traces
d'ontologisme dans ses 4crits, dit M. Tonomi. II faut louer la
saintetW de la vie de M. Tornatore et son esprit de bienfaisance
et de charit4 chrdtienne. On voyait en lui beaucoup de ces
marques qui font reconnaltre le saint. C'dtait un homme tout
adonn6 a la pribre ; on le trouvait souvent en adoration devant
le Tres Saint-Sacrement ; il celdbrait la messe avec un tel recueillement qu'il 4difait grandement tous ceux qui en etaient
tmodins ; on voyait qu'il s'entretenait avec Dieu. Ses lectures
priviligides etaient les eauvres de saint Jean de la Croix, le directoire mystique de Scaramelli, qu'il tenait en grande estime,
et, par-dessus tout, res oeuvres thdologiques de Suarez. II confessait beaucoup et ii avait un remarquable discernement des
esprits. Au college Alberoni, le plus grand nombre des sdminaristes lui ouvrait les secrets de leur coiur et s'en remettait k
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lui pour le choix de leur hlat : et tous restaient satisfaits de
ses conseils, et personne ne se repentait de les avoir suivis. II
parlait avec une assurance qui enlevait tous les doutes, dissipait
tous les scrupules. Quiconque recourait a lui etait sOr d'avoir
trouve une personne doude de luminres superieures. II avait
I'eil ouvert, la bouche souriante, it inspirait confiance rien qu'I
le voir. A l'occasion des exercices spirituels du elerg6 s6culier
qui se donnaient i Saint-Lazare de Plaisance ; il Mtait recherchi
d'un si grand nombre de prktres qu'il n'avait pas le temps de
satisfaire A tous. A lui recouraient, pour la direction et le conseil, non seulement les ecclesiastiques, mais les laiques, et ils
en 6taient pleinement satisfaits. Bien que ceTa ne fut pas usitd
parmi les fils de saint Vincent, tout le monde I'appelait Pdre,
en signe de x6ndration et d'affection.
Ce bon pAre ne pensait guere a lui ; n6glige dans les habits, mal peigni, il mangeait et buvait uniquement pour vivre ; it ne demandait jamais rien. II 6tait d'une humilite singuliere ; itne paraissait que s'il etait appefd ; ses supkrieurs
pouvaient lui imi,;>er les emplois les plus vils, it se mettait
aussitlt h les acclmplir avec la mnme activit6 et la miwme joie
avec lesquelles il approfondissait les questions les plus ardues
de mitaphysique et de thdologie. 11 avait les caracteres du veritable ascete, tels que les ddcrit le livre incomparable de 'Irmitation du Christ ; it paraissait comme sans corps, mais cependant dans ses paroles et ses actions, ii etait toujours prompt et
empresse. Sans souci pour lui-mine, plus il etait rempli de
zele pour I'honneur et la gloire de Dieu, plus il brilait du
d6sir d'aider les autres. C'est a M. Tornatore que l'on doit d'une
faoon spdciale qu't Plaisance ait pris naissance I'institut des
Filles de Sainte-Anne, r6pandu en Italie, en Amtrique, en Afrique. M. Tornatore l'a dirig6 pendant plusieurs ann6es, en a
composd les rigles approuv6es ensuite par le Saint-Siege. A
I'exemple de saint Joseph Calasanz et de saint Alphonse de
Liguori, it eut a souffrir de la part de certains membres de
I'Institut ou des zelanti, qui voulaient mettre la faux dans le
champ d'autrui. II semble qu'un pretre aussi docte, aussi pieux,
aussi bienfaisant. appeld commundment le Saint, n'aurait pas
dft avoir d'ennemis ; et cependant il y eut plusieurs personues
qui accuserent sa doctrine de mysticisme faux et exagere, et,
h cause de cela ii fut prive de la direction interieure et spirituelle de ses filles ; on le laissa seulement veiller sur les choses
ext6rieures et temporelles. (Nous rapportons simplement ce que
dit M. Tonomi sans juger s'il a tort ou raison.) Le bon serviteur de Dieu ne perdit pas pour cela la tranquillitd de son
Ame, car il avait mdditd depuis longtemps la vie des saints et
il savait a quelles dpreuves ils ont Rt6 expos6s ; & leur exempie, il s'en remettait en tout au bon vouloir de Dieu, et gardait
toujours sa bonne humeur comme si rien de facheux ne lui fit
arrivd.
En temps et lieu, en public et en particulier, it montrait
la valeur de sa doctrine, oi elle avait Wt puisee, dans les PNres
et les docteurs de 1'Eglise, et ainsi fut justifi6e sa maniire de
guider les Ames vers la perfection, ce qui decida 1'autoriti eccl6siastique i le tenir en estime comme autrefois, et a lui confirmer les pouvoirs qu' i ! avait comme fondateur de i'nstitut de
Sainte-Anne ; et ii remplit son office avec z~le et amour commea
si rien n'6tait arriv6.
Dans les dernicres anndes de sa vie, ii fut I'Ame
iutre oeuvre bienfaisante, un h6pital d'enfants scrofuleux,d'une
ou-
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vert par Mgr Joseph Pinazzi ; avec l'enthousiasme et I'ardeur
d'un jeune homme, ii s'occupa de former ceux qui fournis-aient leurs soins a ces pauvres malheureux. En plein accord
avec Mgr Pinazzi, il fit un-sage reglement, approuv6 par des
personnes autorisdes. L'h6pital s'l6eva dans un lieu sain, il est.
fourni de tout ce qu'exigent les soins qu'on doit rendre aux
scrofuleux ; sans importuner personne, avec l'argent offert par
la main droite sans aue le sache la main gauche, il accueille
sous son toit hospitalier un bon nombre de pauvres malades.
Pendant le cholera de 1853 et 1867, M. Tornatore quitta
!'enseignement et se consacra au service des pestif6rds dans
les h6pitaux de Plaisance. Il y a eu des Btrangers k notre pays
qui ont d6peint M. Tornatore comme un homme fourbe, ruse
voulant, suivant ses vues, disposer du bien d'autrui et dominer
nu dehors de son enceinte, et cela parce qu'il jouissait de le
c-nfiance et de la vdndration d'une famille patricienne dont ler
.nembres depuis longtemps s'en remettaient A lui pour Ia o,rection de leur ame. A Plaisance, les rapports ae M. Tornatore
Avec les comtes Caracciolo ont pris naissance a la suite des relations des deux avec le vendrable Bernard-Marie Clausi, tenu
par i'un et I'autre en grande reputation de saintetd. De tels
censeurs devaient 6tre tout a fait ignorants de la simplicit6 et
de la reserve propres au digne fils de saint Vincent.
Depuis sa jeunesse, le bon serviteur de Dieu eut toujours
une sante qui dtait loin d'etre florissante, 6tant souvent sujet.
a des malaises qui faisaient pronostiquer qu'il ne vivrait pas
Iongtemps, et cependant il parvint a la soixante-quinzieme annee ; il attribuait cette faveur au venerable Bernard-Marie
Clausi, dont il portait toujours 'image.
Plein de m6rites, beni par notre dveque, Mgr Jean-Baptiste
Salabrini, entourd de ses confreres, calme et s6rieux comme
il avait toujours Wt6, il s'endormit dans le Seigneur dans sa cellute du college Alberoni, le 21 janvier 1895.
Depuis sa mort, sa r6putation de saintetd n'a fait que crolire. On demande de divers endroits des souvenirs et des reliques de lui. On raconte des choses qui tiennent du prodige. Des
personnes dignes de foi ont attest6 qu'il leur revdlait des choses qu'il ne pouvait humainement connaltre, qu'il voyait I'interieur des cceurs. On cite des cas de guerison &e malades ddsespdrs. n
A cette notice de M. Tonomi sur M. Jean-Baptiste Tornatore, qhe nous avons analysde aussi fldblenaent que possible,
sans pouvoir contr6ler si certaines affirmations de I'auteur sent
exactes, nous ajouterons que, a cette 6poque, et dans la suite,
le CoUlge Alberoni de Plaisance a compte beaucoup de confreres remarquables par leur science et par leur vertu. Les confreres qui ont Wdtdlevds a Plaisance se felicitent de la formation
severe, profonde, qu'ils y ont recue pendant les neuf. ans qu'ils
y sont restes.
7° Rimini. - Orphelinat de gargons. - La maison fut ouverte en 1874. Le P. Bore la visita, en avril 1875 ; il logea h
I'hpital des sceurs. II y avait eu, le 18 mars, un tremblement
de terre, qui avail causd 6moi et degAts.'Le P. Bord et M. Chevalier vont voir la Madone de Rimini chez les PNres du Prdcieux-Sang.
8* Fermo. - Le cardinal Conci, archeveque. de Fermo, ddsirant avoir les pretres de la Mission dans son diocese, se rendit B Rome, en 1700, et entra en pourparlers avec le Visiteur,
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M. Lazare Figari. Un contrat fut signC en 1702. Le cardinal
acheta de ses propres deniers une maison qu'il fit adapter aux
fonctions des missionnaires. Pour la dotation de la maison,
au commencement. le cardinal n'ayant pas de quoi la constituer. ceda trois cents ecus de la mense 6piscopale, ayant obtenu
de Climent XI un beneplucitum apostoticum. Mais ]e Bref de
concession portait cette clause que si, avee le temps, les re\enus de la maison augrientaient par les offrandes des fideles,
de favon que les missionnaires puissent vivre ddcemment, la
charge imposee la mense 4piscopale devrait cesser. II fut ainsi.
peu de temps apr's. Le personnel comprenait quatre pretres et
deux frires. Le cardinal Cenci voulait surtout I'dducation de son
clerg6. Pendant six mois. avant I'ordination, les missionnaires
deovient recevoir tous les clercs du diocese et des dioceses suffrageants, et les instruire de l'Rlat ecclisiastique, des ceremonies, des sciences sacrdes. De plus, les missionnaires devaient
tenir une conftrence eccl6siastique, donner les exercices spirituels aux pretres, et des missions aux fideles. La maison fut
supprimde en 1796, et restaurde en 1804.
La maison fut souvent encombrde de troupes en 1848. On
fit. 1'inventaire de la maison, on prit possession des meubles. Le
cardinal et beaucoup de pr6tres furent emprisonnes. BientSt.
les missions reprirent avec beaucoup de succes.. Dans I'une
d'entre elles, le cure se rkconcilia avec les autorites civiles.
En 1866, la maison de Fermo fut confisquee ; on donna
huit jours aux missionnaires pour dtloger. Ils demeurbrent dans
la ville, hospitalises dans des maisons particulieres jusqu'A ce
qu'ils puissent trouver une habitation pour vivre ensemble.
9" Florence. - Le P. Bord et M. Chevalier y all6rent deux
fois, en fevrier et en avril 1875. M. Chevalier fait un grand
Bloge de la ville, c citd des arts, des lettres, patrie de grands
homines et de saints, pleine de souvenirs du muoyen dge, ornde
de splendides monuments, dont les eglises sont remarquablespar
leur architecture et leurs decorations, en particulier le D6mne
ou Cathedrale ; le baptistere, a des portes de bronze que MichelAnge estimait dignes d'etre les portes du Ciel, le campanile est
de Giotto. it est beau, majestueux, gracieux. Sainte Maric-Madeleine de Pazzi, dine seraphique, a vdcua Florence. Son corps
est consere-d sans corruption au Carmel. n
C6me III, Grand due de Toscane, appela les missionnaires
en 1703, il leur donna un emplacement, fit commencer un bitiment magnifique qu'on n'a pas continue sur le meme plan,
parce que trop beau. M. Scaramelli. ancien Assistant gnderal,
fut le second supdrieur ; ii y avait onze pretres. On s'occupait
des missions et des sdminaires externes. L'archev4que de Florence disait de notre maison : O heureu. sanctuaire oiu habitent tant de portiers du ciel. On leur donna le couvent et I'eglise
de Saint-Jacques sur ]'Arno, qui dtait aux mains des chanoines
r6guliers de Saint-Sauveur de la province de Potogne. La maison fut supprimne en 1808, retablie en 1815, confisquee en
1864. On laissa aux confreres une petite partie de la maison ;
le 2 novembre 1.866, on les chassa de cette partie. On leur
donna quarante-cinq jours pour deloger ; le 21 novembre suivant, sur les instances du ministre de France, l'dglise fut de
nouveau ouverte au culte et confiee au sup6rieur des missionnaires ; en 1870, la maison devint un lycde de jeunes filles ; on
laissa quelques chambres aux missionnaires ; ils continuent k
donner des missions qui font beaucoup de bien, a prkcher des

-

165 -

retraites eccldsiastiques et les exercices de I'ordination dans
les dioceses of ils sont appelds. Les jeunes clercs de la ville
viennent, chaque dimanche, faire les cdremonies du culte divin
dans leur dglise ; les confreres s'occupent aussi des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, des Dames de la Charitd et de
diverses oeuvres.
Le aimanche, le P. Bord visita quelques maisons de Saeurs,
il y en a huit. On lui fit toute sorte de compliments, dialogues.
chants ; a L'ltalie, dit M. Chevalier, est la terre classique de la
podsie et de la musique. Habituellement, it y a soleil, fleurs,
verdures. Malheureusement, en 1875, la bise faisait gedrir les
pcrtes et les fendtres. les assistants grelottaient de froid, La
neige tombait. Le soir, Mgr Cecconi, nommd archereque de Floreuce. fit son entree solennelle d Sainte-Marie del Fiore, troisiime du monde par sa grandeur. »
Le P. Bore revint en avril et c6dlbra la f&te de la Translation des reliques de saint Vincent. Les membres de la Conference de Saint-Vincent-de-Paul vinrent en grand nombre Ic saluer ; le P. Bore chanta la grand'messe ; le soir, il adressa une
conference aux soaurs.
Citons une rdflexion que le P. Bor6 fit dans le cours du
voyage an supdrieur de Florence et au visiteur : a II faudra 6tablir une 6cole de sculpture h Florence, vous aurez des artistes ! n
Le visiteur se contenta de repondre : a L'argent manque. - 11
vous en viendra de France ,, repondit le P. Bore. Le visiteur
se contenta de rdpondre : a Je ne perdrai pas de vue cette proposition. ,
10" Ferrare. - La maison de Ferrare fut fondde par la
marquise Camille, de la noble famille des Bevilacqua. Cette
vertueuse dame mourut en 1687. Les missionnaires eurent A
subir mille contradictions pour entrer en possession du legs
de la fondatrice ; ce ne fut qu'aprBs 1694 qu'ils devinrent paidibles possesseurs. Le premier supdrieur fut M. Jean-Baptiste
Vacca. La maison fut supprimde en 1798, retablie en 1799, supprimne de nouveau en 1801, rdtablie en 1824. En 1848, nouveaux ennuis ; ii fallut loger des soldats ; on s'empara des meubles. En 1866, nouvelle alerte, la maison est convertie en lazaret ; le 10 decembre de la meme annde, en vertu de la loi de
suppression, les missionnaires durent abandonner leur maison
et aller loger ailleurs. Leur maison fut convertie en Lyede musical pour les jeunes gens des deux sexes. Les missionnaires
purent acheter une autre maison oi ils ont continu6 les ceuvres
de l'Institut.
t11 Lorette. - Le P. Bor4 y vint, le 5 avril 1875, fete de
I'Annonciation, cette annde. Le P. Bor4 dit la messe & six heures
a la Santa Casa ; il y avait trente Filles de la Charit6, deux
missionnaires. M. Chevalier dit la messe aprbs le P. Bore. Les
soeurs ont deux maisons : une Misdricorde fondee par la vicomtesse Jurien en 1855 (Sceur Devos en est superieure) et un Hospice.
12° Macerpta, voisine de Notre-Dame de Lorette en la marche d'Ancne. Mgr Cini, devque de Macerata et Tolentino, voulait etablir une maison de mission & Macerata. Dieu inspira A
M. Piccini, libraire, h sa femme et A M. Tera, de devenir Ies
instruments de la Providence. Ils donnerent onze mille sept
cents cus romains. M. Jolly accepta en 1685 ; on prit possession en 1686 ; M. Jules Cesar di Rossi futTe premier superieur.
L'eglise du Saint-Suaire et du bienheureux Amidee fut b6nite
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le 12 d6cembre 1686, supprimne en 1798, retablie en 1804, supprimne de nouveau en 1810, retablie en 1815. En 1848, la maison fut occupee par les Italiens, puis par les Ajitrichiens. En
1849, les agents de la Rdpublique romaine prirent possession
de la naison. Le 6 avril, on fit 1'invenlaire des meubles. Le sup6rieur, M. Francois Aspelli, 6crivait que ( le cardinal de Ferma
avait etd arretd, beaucoup de curds et pretres, incarcedrs. Tous
les jours & Ancne, on trouve quatre ou cinq personnes mortet
poignarddes, meme en plein jour : cela dure depuis quarante
jours. II y a trois jours, nous avons dtf loger une nuit pres de
cinquante soldats ; ils ont tente de mettre le feu a la maison,
en vomissant toutes sortes de blasphemes contre nous et contre
les religieux en gedneal. a En 1861, le Commissaire gendral des
Marches supprima toutes les Communautes religieuses, au nom
du roi Victor-Emmanuel. La maison de Macerata, comme celle
de Fermo, ne fut pas comprise dans cette suppression, h cause
de la recommandation du ministre de France, a Turin. La maison fut prise en 1866. Quatre missionnaires resterent dans la
ville, loges chez des particuliers. En 1868, ils acheterent une
petite maison, oii ils purent se rdunir.
M. Chevalier note que l'impression produite oar les maisons
de la province de Rome est excellente. Les confreres sont anim6s d'un excellent esprit ; ils sont tres fideles observateurs de
la rggle ; ils s'adonnent aux fonctions essentielles de la Compagnie : missions, retraites, conferences au clerg6. Ils sont tr6s
apprkci6s du peuple et des prelats. II y a. dans la province un
grand esprit de tradition et de conservation qui doit rejouir
grandement saint Vincent de Paul.
Edouard ROBERT.

TURQUIE
ISTANBUL
CENTENAIRE DES CONFERENCES
DE SAINT VINCENT DE PAUL EN TURQUIE
(5 mai 1946)
Un centenaire, en Turquie, a peu pres comme partout ailleurs, je pense, 6veille l'idle d'un centieme anniversaire. Mais,
en Turquie, comre ailleurs aussi, ces anniversaires exceptionnels, ne sont pas n 6 cessairement celbbr6s exactement le jour de
leur incidence. Voilk pourquoi les Conferences de Saint Vincent
de Paul, fonddes le 6 mars 1846 A Bebek, banlieue verte et campagnarde, sise sur les pentes europeennes du Bosphore, solennis&rent le souvenir de cette date h Galata, le 5 mai 1946.
Donc, en ce 6 mars dil y a cent ans, bien modestement, sar
I'instigation de M. Eugene Bor6, simple laic encore, et sous la
protection de l'ardent Visiteur M. Leleu, naissait, dans l'Empire
ottoman, un rejeton de la jeune famille d'Ozanam. Les premiers
membres formaient un groupe symbolique ; comme les Troit
Mousquetaires, ils 6taient quatre ; 'un, M. Sorel, ou plut6t frre
Sorel (puisque coadjuteur (1) de la Mission), pharmacien estimO
(1) N6 le 14 mat 18t1, AMontormel (Oise), et reCiu & Paris le 18 JutWl
1838, rrere Charles Sorel emit ses vE ux & Paris, le 19 Jullet
-840, en pri
seace
de M. Pierre Lego, et dEcda & Constantinople, le 26 mars 1858. (Not
des Annalea.)
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de PJia ; l'autre, M. Bord ; le troisibme, M. de Bonnault ; et le
quatrikme, M. David Glavany, banquier de la Porte et chef d'une
u tribu , patriarcale, dont I'actuel president de la Conference
Saint-Benoit, M. Maurice Keussy, est un descendant. Ces quatre
homnes 6veillerent a la chariti la gent constanlinopolitaine ; et
peu i peu, ce fut I'amplification de l'ceuvre, avec ses ramifications. ses filiales, ses progres.
Certes, A noter sur le papier les 6xvnements, on pencherait
i croire que tout fut facile et que I'affaire une fois lane6e se
dtveioppa suivant un rythme uniliniaire. Hl6as ! les euvres humaines n'ont pas en gendral une telle s6reniti, une teile simplicith dans leur croissance ; encore moins, les oeuvres de Dieu.
Et s'il fallait tout dire ici, on verrait combien d'a-coups, combien d'arrits, combien da lieurts ! Heureusement, le pavilion de
Saint Vincent, s'il ondule sur la mluHe, en suivant ses fluctuations et-en donnant I'impression quelquefois qu'il va disparaitre
dans un remous, comnie l'oriflamme de Jeanne d'Arc, se maintient
toujours et subsiste toujours comme un point de ralliement.
Aussi, avec en t6te un tel 6tendard, les caps dangereux furentils doublis, les glacis non abrit6s franchis. Ce n'est pas !e lieu
de s'attarder sur tout cela : les epreuves sont necessaires aux
grandes entreprises ; et si le Calvaire est la condition essentielle
de rAlleluia de la Resurrection, nous pouvons bien affirmer que
l'ceuvre turque d'Ozanam a connu son chemin de croix - of ii
serait aist de denombrer un peu plus de quatorze stations. Mais
cette euvre a eu aussi sa grandiose fete de Paques ; et prdcis6ment, c'dtait hier, je veux dire le 5 mai, en ce dimanche du bon
Pasteur oi la famille Vincentienne - le mot est a la mode ! se rem6more avee attendrissement I'imposante procession du
25 avril 1830, h Paris, en I'honneur des reliques de son Patriarche.
Depuis longtemps le groupe de Saint-Benoit songeait a son
centenaire : depuis septembre 1945, il 6chafaudait projets sur
projets, ne craignant pas leur trop grand nombre, pour que quelques-uns, parmi eux, se r6alisassent. La verit6 oblige h reconnaitre que trAs peu de ces plans furent executes : ce furent d'autres, mais au fond combien plus beaux ! En effet nous envisagions d'avoir a notre fete un archevcque, nous en eftmes deux,
plus un evIque ; nous nous proposions une vague seance recreative, ce fut une f6erie qui la remplaga ; nous pensions celdbrer
cela en hiver, en fdvrier, cela eut lieu au printemps, avec le soleil, la verdure, les fleurs, les oiseaux. Bref, une fois de plus, les
bommes proposerent, Dieu disposa... et si bien !
Mgr Alcide Marina, ddligu6 du Saint-SiBge en Turquie, nous
avait promis une messe pontificale ; il tint sa promesse en mandatant gentiment Mgr Descuffi, archeveque de Smyrne, ancien
dlkve, ancien professeur du bon vieux College, venu A Istanbul
plus ou moins pour la circonstance.
(1) N6 . Sanlinmnto. dicitese de Plaisance, le 24 mal 1887. Alclde-Joseph
Marina poursuivit ses itudes a I'Alerronianum de Plaisance, rut recu dans la
Congrfgation de la Mission a Rome, le 25 Janvler 1906, y 6met ses MTux le
27 septembre 1909. Ordonnt pr6tre & Rome (Saint-Jean de Latran), le 19
|4lcembre 1909, 11rut nomm6 en 1921, suporleur du College Alberoni I Plalsance, et Visiteur de Rome en 1933, 41u le 7 mars 1936, archev6que tltulaire
tl
ut sacr6 a Saint-Pierre de Rome, par le cardinal
Id'eliopoUs de Syrie,
Pacelll, le 24 mal 1936 ; adlegu6 apostolque en Iran (136-1944) ; en 1945,
MIltgui
IstanbouL
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L'Office pontifical se deroula dans la chire chapelle sous la
haute benediction de l'anc6tre des moines occidentaux (t547)
qui, malice du peintre ou distraction des entrepreneurs, ressemble f.trangement au c61Ibre Pere Lohry (t 1931). Cela nous valut
ainsi d'avoir present en quelque sorte parmi nous, sous cette
apparence de I'Ermite de Subiaco, celui qui se d6voua si longtemps au succes, A I'extenslon des , Conferences , en pays levantin. M. Florent Siffrid, prefet de chceur, faisait manceuvrer
son monde avec le plus de gravit\ possible ; et malgrd l'inexpdrience des acolytes, tout marcha A souhait : un coup de a canon episcopal sur ie nez du gentil porte-queue, en depit de la grimace expressive du patient, ne suffit pas pour troubler les v-olutions majestueuses de l'ensemble.
M. Jean Bertrand monta en chaire. II rappela, dans son
adresse, qu'en 1921, aux noces de diamant des memnes Conferences, l'orateur avait 6t0 son Excellence Mgr Descuffi ; il le remercia de sa presence, sous les ornements pontificaux, en ce
jour du centenaire. Puis, se refusant i refaire I'historique de la
Socielt en Turquie, qu'avait si magistralement ex6cut6 le predicateur des trois-quarts de sitcle, il prit pretexte de la solennit6
du jour pour inviter ses auditeurs a une prise de conscience
plus nette de leur titre d'emules d'Ozanam. Allocution un peu
virulente peut-&tre - que la circonstance, en toute rigueur,
n'aurait pas trop exigee - cependant certaines verites furent
dites et, somme toute, bien recues.
L'assistance, fort nombreuse : comme de juste, les a Conferences, dtaient la au grand complet, et tous les amis de la maison ainsi que les bienfaiteurs de la SociWte avaient tenu at se
montrer ; la vieille eglise benidictine 6tait bondde comme jadis
en ses heures de gloire, et ses grandes verrieres tamisaient en
bleu et rouge la belle lumiere mariale du soleil de mai. Les
chants, sous la direction de M. Rinaldi, unissaient, dans la modulation toute simple des rythmes gregoriens, leur propre perfection h celle de tout le reste. Le R.P. Greggio, conventuel de la
paroisse Saint-Antoine, avait aimablement offerl son concours ;
et sa belle voix de basse nous fit deguster un Ave Maria de Bottazzo, magnifique. Peu connaisseur en matibre de critique musicale, je ne me lassai pas n6anmoins de savourer ces intonations
emouvantes, en constatant que, comme moi, les fidbles dtaient
captifs du meme sortilige et se laissaient envelopper de la mime
pathdtique jouissance.
La sortie fut ce qu'est toute sortie en pareille occurrence :
exuberance, congratulations, felicitations, rires ou bons mots. Et
c'est a ce moment que Son Excellence Mgr le DIlsgud arriva,
accompagni de Mgr Brini, auditeur de la Delegation.
Mgr Marina est un personnage bien sympathique ; ses diocesains mirent sans doute un peu de temps A transposer sa physionomie sur la silhouette - si j'ose dire - de Mgr Roncalli,
son predhcesseur, dont tous ici appr6ciaient la bonhomie et le
sourire. Mais les premiers abords ddblayes, ceux qui le connurent, I'estimerent, I'aimerent, et, autour d'eux, le firent connaltre et aimer. Car, effectivement, il le mdrite. Nul n'est moins
, solennel a que lui, d'un acces facile margrd sa haute taille et
son air un peu austere, d'une simplicit6 vraiment simple, a
donner des points, s'il se pouvait, A saint Vincent, dent il est
d'ailleurs l'un des ils. Bref, le u Pontife , n'a pas chez lui tud
l'homme, ni 'Administrateur eclipsd le pere. Son secr6taire, sur
ce point, lui ressemble ; au reste, on dirait que c'est de tradition
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A Istanbul que les secretaires de Delegation se montrent si affables et si pen compasses : don Ryan, don Pavany, c'est a vous
que je pense !
Mgr Marina s'en venait done, en qualite de chef du diocese,
prdsider notre Assemblee g6nerale. L'entouraient, Mgr Descuffi,
gr Varouhas, exarque de la communaute greco-catholique, ainsi
que M. Jules Levecque, Visiteur de la Province de Turquie et de
Grece.
La priere d'usage r4citee, le President du Conseil particulier,
M. Harty, lut le rapport d'ensemble, bien compos6 et riche de
substance ; ii nous parla de l'honneur que toutes les Conferences de la ville recevaient cette ann6e-ci de la pr6sidence du D6ligu6 apostolique, rattach6 & saint Vincent par tant de liens.
II voqua en effet son titre d'ancien confrere des Conf6rences, de
pretre de la Mission et de Visiteur de la Province de Rome. Un
hommage aussi fort delicat s'en fut A I'adresse de Mgr Descuffi,
qui constitue avec le DIelgue tout l'dpiscopat latin de Turquie !
Chaque groupe ensuite lut, selon l'ordre de fondation, son
bilan particulier. Galata-Saint-Benoit se permit un
!< excursus ,
dans le passe hroique, chose certes 1Bgitime puisque c'~tait la
Conference centenaire ; ii termina par un tableau comparatif de
son activite depuis son regain de jeunesse d'il y a trois ans :
vingt et un membres et pres de trois mille livres de secours en
1945, contre un membre et soixante-dix livres en 1943 !
La conclusion de ce.tte runion fut tirte par I'archevque
dans un discours magistral Son Excellence dit son bonheur d'assister a cette assemblee deux fois jubilaire : centenaire par sa
fondation et cinquantenaire par son Conseil particulier ; double
occasion qui lui fit assurer le Souverain Pontife du respectueux
devouement de tous, et qui m4rita, en retour, un tllegramme du
Saint-Siege, dont I'assistance, fierement
emue, entendit debout la
lecture. Et, passant du general au particulier, je veux dire aux
bilans de I'annee coulee, en observant que ce n'dtait pas lt du
tout <<descendre de la poesie k la prose ,, car la littdrature
pure n'existe pas, mais celle qui est melee a la vie etque
p
la
vie est bien de l'authentique ponsie C,Mgr Marina prescrvit aux
eonffrenciers diverses consignes dont chacune manifestait.
I'homme au courant, positif, precis, mais point du tout rogneur
d'ailes ! On crut voir
dans
el, ce discours, comme une rdplique
- plus autorisee et plus competente - de la , philippique ,
(le mot est d'un auditeur I) de M. Bertrand : celui-ci put y trouver sa justification, s'il lui en fallait une !
Tout fut accept6 avec bonne grAce, comme V'avait Wtd dit. Et
l'on ne surprit nulle amertume au r6fectoire, oii M. le Procureur
nous servit un exquis d6jeuner auquel participaient nos Seigneurs les Eveques, les confreres de la maison - cela va sans
dire, - les Presidents de chaque Confdrence, le Pere Supbrieur
de Saint-Georges, et M. Frind, le R. P. Greggio, et tous les membres du groupe Saint-Benolt. Ce fut bien cordial, bien gai, surtout la table des plus jeunes dont les rires, un instant retenus
par decence, fusaient avee entrain et attiraient fort souvent les
coups d'oeil malicieusement amusds du DIlegu6. Vers le dessert,
M. Siffrid, porte-parole de M. Droulez, nous lut un < Carmen
Saeculare P, compose pour la circonstance : la voix, un peu vibrante au debut, se mit vite & l'unisson de la pens6e, et tous les
convives dcouterent, bien attentifs, ces alexandrins qui chantaient cent ans de charit6 et d'apostolat. M. Maurice Keussy se
Jeva & son tour et, rappelant ses liens de parent4 avec le pre-
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mier President de 1846, il but au developpement toujours plus
poussd de l'oeuvre, en souhaitant que de chacun des membres
on puisse dire le mot evangdlique appliqud a saint Vincent :
c Transiit benefaciendo !'
Le temps courait. Quinze heures trente devait nous rdunir
tous a Sainte-Pulchdrie pour une seance. Comme prdvu, tout
arriva, pour une foTs I
M. Bertrand, un peu gene de paraitre sur les planches, d&
1dgud pour expTiquer aux spectateurs, le sens de cette rdunion,
tint a les tranquilliser tout d'abord en leur affirmant qu'il n'dlait
pas 1a pour un sermon, a Dieu nous en preserve, d6clara-t-il,
Yous et moi ! * mais simplement pour deux choses : reniercier
prennlirement chacun de sa presence et ensuite annoncer une
nouvelle qu'il avoua penible : une quote. EL le rideau se leva...
Des sourires un peu condescendants et meme supcricurs,
ornaient la plupart des lvres : un theatre c bonnes soeurs ,, on
sait en gdenral ce que cela vaut et veut dire !... Mais la condescendance c6da bien lestement la place A I'admiration et, si j'affirme qu'h la fin de 1'execution du programme ce fut de I'enthousiasme, loin d'exag6rer, je resterai en deca de la r6alitd.
En effet, 1'ensemble fut une merveille : une pi6ce centrale
ou de r6sistance (ce mol-IA, aussi, est A la mode !), le Tricot rose,
melodramatique et moderne a la fois, soutenant dans ses entr'actes de dolicieuses rdussites : une saynete, le Carnet, jou6e a ravir par un gamin de neuf ans a l'accent de Paname impeccable ;
un triple ballet c Louis XV ", avec costumes de I'dpoque, irrMel,
tant la grace des executants Rtait parfaite ; un Clair de la lune,
chantt
par un bout d'honine de trois ans, angelot joufflu de Raphal6 ; et enfin I'inoubliable Gaitd franuaise, pot-pourri des
chansons de France. pretexte A exhibitions rocambolesques dont
les acteurs dtaient des bambins et des bambines de trois A huit
ans I Des rires, des pleurs, des sourires, tout cela traduisait les
sentiments des spectateurs. Et je sais ineme des personnages qui,
par dignit6 probablement. 6crasaient en cachette, du bout de
leurs doigts, de grosses perles qu'ils ne sentaient que parvenues
au milieu du visage, et qui camoutlaient. fort bien, pensaientils. leur rire derriere les minuscules feuilles d'un programme
enlumind !
Faut-il dire aussi le succes de la quete puisqu'e!le rapporta
deux cent quinze livres, et que la plupart des donateurs se
voyaient " tapes n pour la troisinme fois de la journde ? Pourquoi pas ? Puisque les , Confr6res d'Ozanam , se distrayaient
un peu, leurs , assist4s , avaient bien le droit, eux aussi, d'prouver quelques effets bienfaisants de cette fete i
Tout fut done remarquable, et cette soirde de passe-temps
me parut assez bien louaig6e par ce mot d'un spectateur : , Je
savais les Soeurs admirables de patience, mais a ce point ! ,
Et ce fut fini... Toute chose humaine, helas ! se termine.
Nmanmoins, se rappeler un beau jour peut ktre aussi chose belle
et, - en transformant quelque peu le vers de Keats - ce peut
Atre m6me une joie pour toujours. En tout cas, je pense que
c'est sur cette <, chose belle , que vivront, pour se fortifier davantage, les Confdrences d'Ozanam a Istanboul. N'est-il pas vrai,
en effet, que des choses d'ici-bas, le souvenir, s'il n'est pas un
remords, est parmi les plus ddlectables, et que le futur vaut
surtout en tant qu'il est l'l6 an que lui donne le passe, consider6
comme tremplin ? Voilk pourquoi nous avons confiance : I'euvre de Fr6deric Ozanam, loin de'dechoir, marchera sans cesse
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rayonnante, malgrd les obstacles, ou plut6t A cause d'eux, qu'inevitablement elle rencontrera encore. Car, nde en France, elle ressemble au. Gaulois dent parle quelque part Ronsard et qu'il
compare
aiu saule verdissant,
Plus on le coupe et plus il est naissant,
Et rejetonne en branches davantage
Prenant vigueur de son propre dommage ?

ISTANBUL-GALATA
DISCOURS DE M. JEAN BERTRAND, PRETRE DE LA MISSION
le 5 mai 1946
POUR LE CENT.ENAIRE
DES CONFERENCES DE SAINT-VINCENT DE PAUL
Excellence Rdvdrendissime (1),
II y a vingt-cinq ans, une voix 6loquente en cette mdme
chaire cdlebrait - avec quels accents, ceux qui l'entendirent le
savent ! - les trois-quarts de sikcle d'une ceuvre, nee ici en ces
murs de Saint-Benolt, douze ans h peine aprbs qu'k Paris elle
avait vu timidement le jour, pour la premiere fois.
Cette voix Wun pretre de la Mission, apotre ardent et courageux, qui depuis quelques mois s'dtait atteld a la remise en
marche de ce College, ou, quelques lustres plus t6t, il avait luimeme fait ses dtudes.
Presque au lendemain d'une guerre, d'une violence jamais
encore subie, il proclamait devant son auditoire, que a la flamme
de la charitd ne s'teint pas o et qu' o elle ouvre les portes du
Ciel n.
Aujourd'hui, ce sent les quatre quarts de siecle. - done les
cent ans - de la m6me oeuvre que nous fetons, dgalement au
lendemain d'un cataclysme encore plus meurtrier que I'autre et
dont les Ames inluietes se demandent s'il est bien definitivement
termind I
Beaucoup de ceux qui, en 1921, occupaient ces memes places ne sent plus ; de nouveaux venus, leurs fils pour la plupart,
leur ont hardiment succddd:.. Hdlas I la parole qu'ils vont entendre n'aura pas la resonnance ni la splendeur de celle d'autrefois. Ils 6prouveront ndanmoins une joie que leurs ainds ne connurent pas, b laquelle probablement ils ne songeaient pas. Cette
joie, c'est de vous voir prdsider, Excellence, sous les ornements
pontificaux, ce centenaire, et assister, en archev'que, h une ceremonie rappelant assez bien celle A laquelle jadis vous participates, en orateur. Car c'est vous, Monseigncur, qui de cette
chaire illustrAtes, en termes magnifiques, les noces de diamant
de la Confdrence d'Ozanam, fondde A Saint-Benoit en 1846. Au
nom de tous les membres, je vous exprime la reconnaissance
(I) Mgr Joseph-Emmanuel Descuffi, lazarlste, n6 & Istanboul. le 9 juil-

let 1884, entre dans la Congregation de la Mission de Paris, le 6 aott 1901 ;
'vaeux
Paris, en presence du Pere Flat, le 7 aoft 1903 : pretre en 19078
Constantinople ; professeur au college Saint-Benott (1907-191
; 1916-1937) ;

elu archeveque de Smyrne le a decembre 1937 ; sacre a Istamboul par Mgr
Roncalll, le 20

revrier 1938.
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et la fiertd de leur caur pour l'incomparable honneur que vous
leur faites !...

Messieurs. En avril 1830, un cortege triomphal que tout un
peuple compose - depuis le roi de France avec toute sa cour,
les princes de l'Eglise, les dignitaires, jusqu'aux gens les plus
menus de Paris, - serpente a travers les rues de la capitale
qui menent de Notre-Dame a la nouvelle Maison-Mere de la
Congregation de la Mission. On porte, chez ses disciples, le corps
d'un humble pretre qui, durant sa vie, s'appelait Monsieur Vincent, et qui, en ce jour, est 6tendu sur des dtoffes fastueuses dans
un reliquaire somptueux. C'est cette randonnee cclatante - contrastant si 6trangement avec celles que, jadis septuag6naire, ii
accomplissiit frequemment comme en cachette parmi les quartiers misdreux du Paris de Richelieu ou de Louis XIV -

quo

nous comm6nmrons en cette solennit! de la translation des reliques de saint Vincent de Paul !
Deux mois aprls, une r6volution dclate ; le mine peuple,
processionnant quelques jours plus t6t, est aux barricades ; le
vent de l'6meute emporte en exil le prince qui presidait ce cortLge ; Paris s'agite, son archeveque est traqu6... Puis peu a peu,
le calme... Et en 1833, un jeune universitaire decide, avec quelques amis, de constituer un groupe qui s'occuperait de secours
charitables sous l'egide de Monsieur Vincent.
En 1846, a Constantinople, un autre jeune savant, compagnon lui-minme d'Ozanam, 6tablissait la mnme ceuvre. Et c'est
ainsi que, sous I'impulsion de M. Eugene Bord, spdcialiste en
langues orientales, charge de missions par son gouvernement,
consul de France, futur prttre, voire Supdrieur gendral des Lazaristes, naissaient 4 Galata les Conf6rences dont nous disons
qu'elles ont maintenant cent ans !
Vais-je faire d6filer sous vos yeux ce sikcle d'histoire, avec
ses grandeurs et aussi parfois ses tristesses ? Je m'en sens incapable : les hlros sont trop grands. qu'il me faudrait chanter i
Je prefere, sachant bien qu'en definitive. c'est lb oil il faut. a
leur sujet, en venir, profiter de la circonstance pour, briBvement,
vous inviter, vous tous, messieurs, a une prise de conscience plus
nette de votre role, de votre titre d'dmules d'Ozanam !
" Filii sanctorum sumus t, Nous sommes les fils des Saints.

Ce cri de fiert6 splendide de Tobie, dans sa priere en faveur de
ses compatriotes d6port6s avec lui en M6sopotamie, pour supplier Yahv6 de ne point s'attarder aux fautes de la nation, mais
de se ressouvenir des glorieux anc6tres, je voudrais en ce jour
le commenter, si j'ose dire, devant vous. Nous done aussi, messieurs, nous sommes les fils des Saints !
Oh ! certes, il ne s'agit pas pour nous de nous glorifier
pr6tentieusement d'une ascendance remarquable et de nous bercer d'illusions, nous reposant vaniteusement sur les mirites acquis par nos pr6decesseurs. Mais au contraire, fiers de 1'exempie qu'ils nous donnerent, ambitieux mime de les d6passer dans
la voie du mieux, et d'dtendre toujours plus loin les frontieres
du Royaume de la CharitW, done de Dieu, nous nous rdsoudrons
a vivre comme ils vecurent, c'est-A-dire en faisant le bien !
Notre charitd, sans nul doute, ne sera pas une froide copie de
la leur ; mais comme la leur, elle s'alimentera toujours davanlage au meme foyer ; c'est 1•, vers le centre, la source de toute
gendrosite et de tout divouement, que nous ne craindrons pas de
venir nous approvisionner ; de telle sorte que si quelque vertu
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parait en nous, elle ne soit, comme chez eux. que le reflet de la
vertu par excellence, Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Elre charitable, Otre almant, 6tre bon, ktre chretien, toutes
expressions synonymes, dont il faut veiller a bien p6n6trer le
contenu. Vous souvenez-vous du grandiose tableau que nous
brosse le Maitre sur les derniers jours de ce monde ? 11 s'agit
des ultimes assises oiI le Crucifi6 du Golgotha nous apparaltra
comme le Juge aux regards de qui rien n'echappe et dont les
sentences sont sans appel... Vous rappelez-vous sur quels chefs
seront examines et les bons'et les mauvais ? Tout simplement
sur la maniere dont ils auront ici-bas pratiqu6 la charite.
A Dieu ne plaise que je veuille par 1A insinuer que tout le
reste de la morale doive s'effacer devant cela. Mais tout de meme,
lI simple fait d'avoir Wte compatissant k qui en avail besoin, sera
('un grand poids dans les balances 6ternelles. A tel point que
I'on pourrait presque affirmer que si quelqu'un est vraiment
charitable, il n'a rien A craindre de 1'au-delk. Non pas evidemment qu'il soit par lI-m6me dispense des autres commandements
du Decalogue, mais, Rtant charitable, il comprendra la portee de
ces autres commandements ; et Dieu lui fera la grace de les
pratiquer comme ii se doit ! Par consequent, Messieurs, faisons fi de ces paroles hypocrites de la part de gens qui, sollicites de quelque aumone, nous
r6pondent qu'il vaut mieux s'amender personnellement avant de
songer aux autres ; mots de tartuffes, bien souvent, qui ne-traduisent, au lieu d'un sincere souci de progres moral, rien autre
chose qu'une ladrerie inqualiflable au service d'un egoisme de
ceur sec ! Mefiez-vous de ceux qui vous prdtexteront que la
charit6 n'est pas ostentatoire ; c'est vrai, oui ! mais combien
de ceux qui vous I'affirment se livrent h des charitbs secretes ?
MWprisez tous ceux - oh I non pas leur ame, elle est infiniment
respectable, depuis que le Christ, notre module a tous, est mort
pour elle comme pour la n6tre, - mais leur mentalitd - dedaipnez done tous ceux qui d'un budget fort decent ne distrairont
qu'une parcelle qu'ils vous offriront avec une mine de francisrains h6ro'iques, comme si ce miserable superflu leur ensanglantait, en disparaissant, le cceur !
Oh ! Messieurs, I'engeance des Pharisiens n'est pas morte ;
leur race, comme ces rongeurs dont on dit 1'Australic envahie,
se repand partout et prolifere avec une bien d6concertante facilitE. Nous-memes, ne nous sentons-nous point a certaines heures,
a certaines dates membres de cette communautd maudite du
Christ.
N'y a-t-il pas en nous, en nos activites, ce je ne sais quoi qui
vicie et corrompt tout ce A quoi il se mele ? Et avant d'accuser
les autres, ne devons-nous pas avant tout battre notre propre
coulpe ?
Disons-nous bien en effet - je lisais cela dans un magazine
non pas sp6cialement religieux I - queC la charit6 ne consiste
pas a jeter un os A un chien, mais & partager cet os avec lui,
quand on a aussi faim que lui ! n
Qui d'entre nous, gens charitables, hommes d'ceuvres, dames
bienfaisantes, qui de nous se prive, littdralement s'arrache quelque chose, se fait mal pour donner aux autres ?
Messieurs les nantis et tous les privilegids de quelque fortune, se croiraient-ils, par hasard, charitables de la veritable
charite, quand, disposant d'un revenu annuel exorbitant et no
parvenant pas A le depenser en entier, ils donnent g-nEreuse-
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ment aux bonnes ceuvres un billet de mille ? Que leur enleve,
que leur supprime ce billet, de quoi les prive-t-il dont ils pourraient souffrir ? II ne leur supprime rien, il ne les prive de
rien ! Oh ! bien str, il leur serait loisible de ne pas le donner,
cet argent, et ce geste qu'ils font vaut quelque chose, je l'admets ; mais, de grace, qu'ils ne nous chantent plus cette antienne qu'ils sont charitables ; qu'ils ne nous alignent plus leurs
sommes d'aum6nes. Nous savons au fond ce qu'elles valent.
Nous estimerions-nous, qui sait, des saint Vincent de Paul,
en laissant prendre les r6sidus de nos cuisines, les 6pluchures de
nos lCgumes, par les services de la voirie ? Messieurs, A ionoer
comme nous donnons quelquefois aux ceuvres de charit6, c'est
exactement comme nous donnons aux balayeurs municipaux.
Dans notre coeur, pas de difference.
Je vous en prie, messieurs, mes chers amis, m6ditez sur ces
reflexions, un pen fortes sans doute, mais, au bout de cinq minutes vous en conviendrez, fort justes.
Pour que d'autres souffrent moins, soufirez un peu, ou plutot jouissez moins. Et soyez certains que peu a peu vous en
viendrez a comprendre I'ardeur du Maitre et les dlans de ses
disciples. Vous devinerez, A leur contact, le double dcueil contre
lequel j'ai voulu mettre en garde votre zble : la secheresse du
ceur sous le pretexte vain que la charitd n'est pas pharisaique,
et I'ostentation dans la charit6 sous le motif non moins trompeur qu'on a de I'ame.
Voulez-vous 6viter ces dangers ? Donnez... donnez... de l'argent, de la nourriture, des vetements, mais surtout, dans votre
don, donnez-vous vbus-memes. Alors, oui, vous serez les dignes
fils des saints !
Nfessieurs, concluons : que votre charit6 soit le signe de
votre saintet6 I Devant les miseres qui s'offrent A vous. - car,
soyet tranquilles, ii n'est pas besoin d'aller bien loin pour en
ddcouvrir - en presence des cceurs qui saignent, des Ames tourmentdes ou ddchiries, en face de ces regards si charges de larmes
douloureuses que, tout au long de vos heures de vie, vos propres
yeux. parfois tout aussi pleins d'amertumes, rencontrent, rappe-.
lez-vous cette belle parole : i n'est, qu'une tristesse, celle de
n'dtre pas des saints. Or, encore une fois, la Saintetd, c'est-h-dire
Dieu, c'est la Charit6 : Deus caritas est. Messieurs. soyez des
dieux. soyez des saints ; et dans cent ans, vos descendants pourront i leur tour legitimement proclamer : a Filii Sanctorum sumus.
Et nous aussi, nous sommes des fits de Saints !
Et

ALEXANDRIE D']GYPTE
CENTENAIRE DE L'ARRIVEE DES LAZARISTES
ET DES FILLES DE LA CHARITE
Allocution de M. Gendre, prononcee le 30 janvier 1944

dans l'eglise de la Mission
Voila done un siicle (depuis avant-hier, 28 janvier) que ddbarquerent sur cette hospitalibre terre d'Egypte les fils et les
,iies de saint Vincent, apotre et protecteur uoe pauvrs.

C'ftait en 1844. A cette 6poque, seuls les PBres Franciscains
de Terre Sainte reprdsentaient I'Eglise catholiqde depuis le xmin
sidcle, car je ne compte pas les Pores Jdsuites qui n'avaient fait
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qu'une apparition en 1561, appelds par Ie patriarche copte.
Les Peres Franciseains possidaient alors quatre 6tablissements : Le Caire, Fayoum, Rosette et Alexandrie, devenue, depuis 1839, le centre du Vicariat apostolique.
Les Lazaristes n'6taient done pas de trop, car la moisson
eparse sur un vaste territoire devenait de jour en jour plus
abondante.
Demande. - De mCme, les Filles de la Charitl rtpondaient
aux nouveaux besoins du pays. et, de fait, ce sont elles qui furent demandies les premieres des 1836. Ce fut, en effet, I'hdpital
europeen qui, le premier, en sentit la necessitd. Ilexistait depuis
1816, mais il veg6tait alors, tenu seulement par un econome, un
pharmacien et quelques infirmiers. Ce fut le consul des Etats
Sardes, M. de Geruti, alors prdsident du Conseil d'administration,
qui eut la premiere idee de faire venir les Filles de la Charit6.
Le manque de maison de Peres Lazaristes ne permit pas d'acceder a cette demande.
M. Poussou. - Deux ans apres, en 1838, M. Poussou, missionnaire lazariste, et prefet apostolique de Syrie, dtant de passage a Alexandrie, des notables de la ville et de nombreux peres
de famille vinrent le trouver pour lui dire le d6sir qu'ils avaient
d'avoir des missionnaires pour s'occuper de la jeunesse dont
l6ducation 6tait completement d6laissee. M. Poussou leur montra les difficult6s de 1'entreprise, dont la principale dtait la pdnurie des sujets, et il continua son voyage. Les Alexandrins ne
perdirent pas courage, et I'annfe suivante its envoyerent une supplique a Paris, au Superieur g6enral. La r6ponse fut encore
nexgative.
M. Etienne. - Deux ans se passerent encore, lorsqu'en 1840,
le Procureur general des Lazaristes, M. Etienne, fut envoyd en
mission diplomatique en Egypte et au Liban. Alors, de nouvelles
instances encore plus vives, lui furent faites pour crier un colb'ge dans la ville d'Alexandrie. Cette fois M. Etienne se chargea
de transmettre favorablement la demande au Conseil de la Congregation et au ministere des AffaTres etrangires, ce qui fut fait.
Propagande. - Entre temps, la Sacrde Congregation de la
Propagande, informre des desirs des Alexandrins, qu'elle trouvait legitimes, et pressee aussi par les instances que lui fit le
consul de France, M. Cochelet, pendant un voyage qu'il fit A Rome,
decida, dans une reunion solennelle, la fondation.d'un college
pour I'dducation de la jeunesse d'Alexandrie, et se proposa d'en
confier la realisation aux PBres Lazaristes.
Le succes obtenu par les Filles de la Charite A Constantinople et A Smyrne, dans les 6coles qu'elles y avaient ouvertes,
fit espirer qu'elles pourraient aussi bien rdussir a Alexandrie
pour !'Mducation des jeunes filles. Aussi fut-il question, a Rome,
de trois 6tablissements : celui des Missionnaires pour I'6ducation des jeunes gens, celui d'une Misd~icorde pour une 6cole de
filles, et celui de I'Hpital pour le soin des malades.
Ce fut en 1841, selon la lettre du cardinal Fransoni, pr4fet
de la Propagande, que fut decidde l'erection des 6tablissements
des Peres Lazaristes, des Filles de la Charitd a Alexandrie. Mais
l'accord definitif, aprs de longues negociations, ne fut sign6 que
le 3 avril 1843.
Alors commenc6rent les prdparatifs pour le depart.
M. Etienne, devenu Supdrieur general de la Congregation, fit
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choix de M. Poussou, devenu lui-mnme assistant, et connaissant
deja 1'Orient et la langue arabe, pour aller installer a Alexandrie la nouvelle Mission.
M. Leroy, visiteur de Syrie, qui avait deja ouvert au Liban
le grand college d'Antoura, et, connaissant bien, lui aussi, le
Levant Rtait tout ddsign6 pour Otre le supdrieur de la nouvelle
maison des Missionnaires.
Pour les Soeurs on d6signa comme superieure la Saur Grouhel qui avait dejk fait ses preuves a Smyrne.
Ddpart et voyage. - Ayant done group4 a Paris six Filles
de la Charitd de France et d'Italie, M. Poussou, accompagnd du
frere Jean Granotier, chef cuisinier de la Maison-Mbre, quitta
Paris pour se diriger sur Marseille, le 3 janvier 1844.
II n'y avait pas alors de chemins de fer, et bien moins encore d'autocars. C'etait le bor. temps des diligences oh I'on avait
le temps d'admirer les paysages que I'on traversait.
Le voyage fut trIs gai : M. Poussou aimait la bonne plai.anterie et savait avec discretion et a propos user de sei gaulois.
On oubliait ainsi les tristesses des adieux et de la siparation,
en meme temps qu'on chassait l'ennui des longues journdes et
des longues nuits passees dans les flancs de la diligence. Un accident faillit tout ghter. Dans une descente, a la sortie de Vienne,
en Dauphind, voilh qu'une roue sort de son essieu, la lourde diligence perd brusquement 1'6quilibre, fait plusieurs soubresauts
et verse avec un epouvantable fracas. Vous pouvez penser quelle
fut la frayeur des passagers et le peýe-mele qui s'en suivit'! Heureusement, sauf quelques contusions, il n'y eut pas de suite ficheuse. Apres une bonne halte, on reprit courage, on remit les.
choses en place, on remonta en voiture, et le voyage se continua,
sans encombres jusqu'A Marseille.
Le it janvier, la caravane s'embarquait, non pas sur les
Messageries Maritimes, on n'en 6tait pas encore 1, mais sur un
vulgaire voilier, qui n'avait rien de bien confortable.
On s'arreta a Naples pour affaites, puis a Syra, oi M. Leroy
et la Sour Grouhel les attendaient pour se joindre au groupe.
Enfin, apres avoir essuyd une tres mauvaise mer pendant toute
la traversee, le voilier avec ses passagers arriva en vue d'Alexandrie le 27 janvier, mais il fallut subir encore un stationnement
de quelque vingt-quatre heures.
Arrivie. - Enfin, le 28 janvier, missionnaires et scurs de
Charite ddbarquerent et foul&rent pour la premiere fois le iol
(gyptien, qui allait devenir le theatre de leur zele et de leur
charit6.
Ils furent recus au d6barcadbre par M. Jorelle, drogman du
consulat, M. Pastre, banquier francais et membre de radministration de l'h6pital, M. Girardin, directeur de la postel francaise.
nfinsi que Mmes Pastrd et de Rosetti, MM. Poussou et Leroy,
avec le frIrre Granotier, descendirent a la maison consulaire de
France, on M. de la Valette leur offrit une gracieuse hospitalit6
pendant trois semaines. Les Soeurs furent conduites chez Mme
Pastr6 pour diner, puis elles se rendirent a l'hopital, dont elles
prirent imm6diatement possession, ce furent M. Pastrd et M. de
Rosetti, consul des villes hansatiques, qui les installbrent dans
leur nouvelle demeure, en attendant de r6diger un contrat, ce
qui fut fait le 8 mars suivant, a la grande satisfaction des administrateurs.
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S.Sabaa Banat. - Les Smeurs dtaient venues au nombre de
sept, quatre pour le service de l'h6pital, et trois pour faire I'cole.
C'est ce nonibre de sept, devenu bien vile populaire, qui servit
- dJsigner les nouvelles arrivees, et elles furent ddsornals connues sous le nom de : Sabaa Banat, nom qui reste encore aujourd'hui et qui fut mnme applique indiffdremment a toute religreuse. Ce fut encore ce nom qui fut donnn6 la rue qui passe devant les deux dtablissements de la Mission des PNres Lazaristes
et de la Mis6ricorde, en francais, on l'appela la rue des Scurs.
Location. - Des le debut, on loua le premier dtage des lies
.'lbrahim Pacha sur la place des Consuls, on y ouvrit immddiaient trois classes et un ouvroir et plus de cent cinquante enfants
les fr6quentBrent, c'etait tout ce que le local pouvait contenir.
Les Sceurs restaient sous la dependance de la superieure de l'h6pilal, elles y logeaient, en partaient le matin A sept heures, pour
liler aux classes, et n'y revenaient que le soir a cinq heures.
La peste vint interrqmpre ces petits commencements, mais
aprbs quelque temps de panique, I'affluence des enfants ne fit
qu'augmenter ; il fallait trouver un autre local.
Emplacement. - M. Poussou, pendant son sdjour au Consulat. s'occupa activement de chercher un terrain assez grand. II
eatra en relations avec Artin Bey, ministre tout puissant et intelligent du vice-roi, MWhdmet-Ali. eelui-ci, qui desirait etre
:~reable a la France, et cherchait une occasion de lui temoigner
.a bienveillance, accorda aux missionnaires tout ce qu'ils demandirent. On se contenta de demander une vieille forteresse en ruines, avec ses dfpendances, laquelle se trouvait dans le voisinage
de la place des Consuls, sur 'emplacement des deux dtablisseinents actuels.
Malheureusement, on s'apercut trop tard que c'dtait bien
insuffisant, ce terrain, en effet, n'avait environ que deux mille
mAtres carr6s ; il fallut y supplder en en achetant encore aux
propridtaires voisins cinq mille metres carres, soit plus des deux
tiers de I'6tendue totale de I'emplacement actuel.
La d6molition de la citadelle, oO, suivant la tradition, se
trouvait la prison oi sainte Catherine avait 6tW enfermie, coLta
trois mille cinq cent francs-or, de ce temps.
Les Freres. On occupa les batisses des qu'elles furent
achevees, et les Freres des Ecoles Chretiennes k qui on avait
demnand de venir coopdrer avec les missionnaires comme ils le
faisaient h Constantinople et A Smyrne, vinrent, le 15 juin 1847,
pour commencer I'ecole des garcons, dans le nouveau bitiment.
Les classes furent inaugurges solennellement par Mgr Guasco,
vicaire apostolique d'Egypte. Les Freres 6taieht au nombre de
quatre, sous la direction du ire•re Adrien. Ils y resterent jusqu'en
1852, annde oh I'Ecole fut transformke en college, sous la direction des Peres Lazaristes, qui avaient recu de nouveaux confrbres.
Collge. - Parmi les missionnaires qui se ddvouirent a cette
ceuvre d'6ducation, d'ofi sont sorties plusieurs personnalitds du
pays. ilfaut signaler :
M. Thomas, devenu dilegud apostolique de Perse ;
M. Bel, plus tard, vicaire apostolique d'Abyssinie ;
M. Henri Gaillard,mort victime de son d6vouement, pendant
les 0vdnements de juin-juillet 1882 (dmeute et massacres d'Europdens : voir Annales 1882, p. 529, 534-536, 563-568).
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Apres I'incendie du bombardement du 13 juillet 1882, le collge ne fut pas reouvert ; on songea a relever les ruines, mais les
Peres Jesuites Rtant arrives, ouvrirent eux-memes un college.
Residence. - Les Peres Lazaristes se contentlrent alors de
la direction spirituelle des maisons des Filles de la Charit6, devenues tres prosperes, et de diverses autres ceuvres.
La residence des missionnaires devint alors le siege :
1* D'une Conference de Saint-Vincent de Paul, mere de sept
autres conferences de la ville, toutes animbes de I'esprit de leur
fondateur et bien connues et aimnes par des cejiaines de pauvres
families ;
2° De l'CEuvre des Sans-Abri, qui se charge de fournir un
logement aux families indigentes ;
3* Une association pieuse de la Sainte-Agonie, dont le but
est de prier pour tous les mourants, euvre vraiment utile et A
propos, pendant la guerre qui fail tant de ravages ;
4° La rdsidence fut encore le centre de l'ceuvre de la Bonne
Presse, reprdsentee des le d6but par les frieres Bataini ;
5" Enfin, I'oeuvre du Bon Cinema, fut fondee par un missionnaire, avec le concours d'un frbre des Ecoles chrktiennes,
pour la preservation morale de la jeunesse.
Filles de la Charitd. - Quant aux Filles de la Charitl, le
nouveau batiment de la Misericorde devint aussit6t un centre
d'euvres de toute sorte, et, thaque ann6e, il fallait faire venir
des Soeurs de France, a mesure que les oeuvres se d6veloppaient.
si bien qu'en 1876, elles 6taient arrivees au nombre de quarantequatre pour la seule maison de la Misericorde.
f. - Misericorde. - Des 1845 arriva la sceur Salvan, pour
en prendre la direction, et avec elles, huit nouvelles scurs ; la
maison devint alors autonome et ne d6pendit plus de I'h6pital
A partir de ce moment, je ne puis que vous faire une 6num6ration de toutes les ceuvrea qui sortirent de cette ruche active
de la Charite.
ft* e fut d'abord six classes d'externes avec cinq cents enfants... puis ce fut un ouvroir de couture et un ouvroir de fleurs.,
mats ce qui toucha le plus le ceur des pauvres indigenes, et devint par Ih-mCme le plus populaire,
2* Ce fut le dispensaire : chaque niatin, six a sept cents
Tures, Arabes, Juifs, Grecs, s'entassaient devant la porte pour
prendre des remedes oi se faire panser. Deux soldats turcs se
tenaient en faction pour maintenir la foule des pauvres et des
malades qui accouraient se faire soigner par les c mddecins du
Pacha n,c'est ainsi qu'ils appelaient les Seurs aux grands chapeaux blanes. Quand une Soeur avail I'air de s'impatienter un
peu, elle entendait un pauvre lui dire : Ne te fdche pas, ta mddecine est si bonne que tout le monde en veut.
3" Un compl6ment du dispensaire dtait la visite
pauvres k domicile. 11 en fut fai t plus de huit mille des la des
premiere
anune, et surtout la visile dans les villages des alentours
de la
uille.
Ici, les Sceurs devaient aller . dos d'Ane et emporter une
bonne provision de medicaments ; deux petits gamins les accompagnaient pour leur servir de guides, ou bien parfois aussi des
soldats pour maintenir la foule, car tous allaient au devant des
grands chapeaux pour se faire soigner ou pour les conduire dans
la masure d'un mourant.
Le bien qu'elles firent de cette sorte est incalculable.
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4* Apres le dispensaire, on commenCa un pensionnat, puis
un demi-pensionnat pour I'instruction des jeunes filles, dont I'dducation dtait completement abandonnde.
5* Vint ensuite un orphelinat de filles que l'on recevait gratuitement et A qui l'on donnait avec I'instruction el6mentaire le
goit du travail, pour devenir plus tard de bonnes meres de families.
Quand les religieuses d'autres communaut6s commencerent
A venir en Egypte, elles dtaient logdes et, entretenues a la Misdricorde A qui on donna bient6t, surtout dans le monde religieux,
le surnom d'H6tel de la Providence, dans une seule annee, en
eflet, on.compta trois cent soixante-cinq Soeurs de differentes
Congregations de passage dans la maison.
(Euvres. - D'autres oeuvres naquirent encore a la Misdricorde :
. 1* En premier lieu ce furent les Dames de la Charite qui
tinrent leur premiere assembl6e, cinq ans apres I'arrivee des
Soeurs, elles apporterent un concours precieux aux Sceurs pour
toutes les ceuvres de charite, toujours difficiles dans les debuts :
surtout pour les visites des pauvres, pour les,orphelins, pour les
enfants abandonnds, etc... Elles continuent encore & 4tre des collaboratrices des Filles de la Charite et sont fibres d'appartenir a
la grande famille de saint Vincent de Paul.
2* Vinrent ensuite les Jeunes Economes, et plus tard les
Logise de MariUar, qui complktent gracieusement I'meuvre des
Damnes de la Charitt, en les aidant dans la visite des pauvres et
en particulier des vieillards, qu'elles prennent a leur charge ;
3" Enfin 'ceuvre de la Fourmi, composae de jeunes filles qui
vicnnent chaque semaine confectionner des vetements pour les
pauvres.
L'activitd de cette ruche devint telle qu'elle dut essaimer
au dehors.
II. - Enfants abandOnnds. Moharrem-Bey. - En 1847, les
Pires Franciscains avaient apport6 h la Misericorde, deux enfants
abandonnes, bient6t d'autres suivirent, si bien qu'on se vit dans
la nkcessite, en 1878, de louer pour cinq mille francs un immeuble Antoniades, situ6 au fort Napoleon, et ddsignd des cette date,
sous le nom d'Asile Saint-Joseph. Ce n'etait que provisoire, I'ceuvre rkclamait une maison plus hygidnique, et plus spacieuse.
Mais ce ne fut qu'apres les 6venements de 1882, en 1885,
que I'on acquit la maison actuelle de Mazloum Pacha, au quartier
de. Moharrem-Bey. Les frais d'achat furent couverts par des dons
et par un emprunt A cinq pour cent qui ne put etre amorti qu'en
I'annee 1900.
Plus tard, on organisa une creche qui comptait jusqu'a deux
tent cinquante bdbds. Les b6b6s devenus grands, il.failut songer
h construire un batiment pour les filles, et un autre pour les
gargons, ayant chacun leur dortoir, leur rdfectoire et leurs
,classes.
A leur sortie, les filles dtaient capables de gagner leur vie,
grace A ce qu'on leur avait appris, et aussi grAce A l'appui des
Scours.
Les garcons de leur c6lt apprenaient un m6tier et on leur
Irouvait des places dehors tout en continuant A les loger dans un
local special.
Quand les uns ou les autres se mariaient, ils etaient ddfravZs de leurs frais d'installation, aussi revenaient-ils volon-
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tiers revoir leurs mattresses et la bonne Superieure qu'ils avaient
en veneration et qu'ils appelaient toujours leur bonne m6re, car
ils se consid6raient eux-mnmes comme faisant partie de la maison, ils se sentaient , chez eux ,.
Un externat, qui devint tr6s vite important et beaucoup appricid par les families vint s'ajouter ht'oeuvre et lui fournir un
suppl6ment de ressources pour I'entretien de la creche dont les
frais etaient enormes.
III. - Orphelinat de garcons. - En 1860, de la Mis6ricordl
sortit un autre essaim, ce fut I'Orpheliaatdes gar'ons, qui, apres
avoir logd quelque temps dans les bAtiments du collbge, alla, lui
aussi s'installer au Fort Napoldon, puis enfin A la rue AbouDardaa,oi it se trouve actuellement. La salle qui servait de chapelle fut benite en 1875 par le Vicaire apostolique aprbs l'arrivee
de la sceur Lazarovitch, nominee superieure de la maison. Le
ministre des finances, Cherif Pacha, avait contribu6 i l'installation de I'orphelinat, en payant la premiere annie de location an
Fort Napoleon. puis en procurant un terrain, d'abord A Karmous,
qu'on trouva trop eloign6, puis a la rue Abou-Dardaa. Le khbdive
paya une partie des constructions et le reste fut pay6 par la
charit6 publique.
Un externat de garcons completa 1'orphelinat A la satisfaction g6ndrale. L'ceuvre de Saint-Antoine et un Fourneai dconomique vinrent enfin faire le bonheur des nombreux pauvres du
quartier.
IV. - Hdpital europden. - Entre temps, I'HMpital europeen
continuait a d6velopper son ceuvre charitable. Avec les bons soins
ddvouds des Soeurs, les malades arriv8rent plus nombreux, de
nouvelles Sceurs dtaient venues s'adjoindre aux premieres. Les
anciens batiments dtaient d6labres et manquaient de confortable
et meme d'hygiene. Des 1857, I'h6pital fut reconstruit en entier,
grAce aux dons des Europ6ens de la ville et A la gdndrosite du
vice-roi. Des consultations gratuites et un dispensaire furent
crdes, oh une moyenne de quarante mille personnes, en majoritdindigenes, y sont soigndes annuellement.
L'h6pital reoit chaque annie de quinze cents a deux mille
malades de toutes les nationalites.
Alexandrie ne fut pas seule h bineficier du devouement des
Soeurs de Saint-Vincent. En 1858, M. de Lesseps vint visiter nos
maisons et demanda des missionnaires et des soeurs pour le service de l'isthme, on ne put h cette epoque lui donner satisfaction.
V. - H6pital Ismailia. - Ce ne fut qu'en 1888 qu'on rut
ouvrir A Ismailia un h6pital pour les ouvriers et les employ-5 'du
canal. Plus tard on y admit aussi les femmes et les enfants.
11 s'agrandit. bientot d'un pavilion d'isolement puts d'une
maternitd. Plus recemrent, un prdsident de la Compagnie dir
Canal, le prince d'Arenberg, fonda un dispensaire pour !es pauvres d'Ismailia et ses environs ; une movenne de trente-neuf
mille malades y furent soign6s chaque annee.
VI. - Port-Tewfik. - La m 6me ann4e, au mois de decembre, les Filles de la Chariti furent appelees & Port-Tewfik
pour
ouvrir une petite Ecole pour l'instruction des jeunes filles
des
employs du Canal, ainsi qu'un dispensair, qui regoit environ
trente mille personnes par an.
VII. - Hdpital du Caire. - Vers 1900, I'Administration internationale de I'6pitaldu Caire voulut aussi avoir les Filles de
la Charite, qui ne tard6rent pas a en prendre la direction. Cet
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hopital ne cessa de s'agrandir et de se perfeclionner sous I'heureuse impulsion des Sceurs. Une maternitd vint s'y ajouter,' et
aujourd'hui il continue a se transformer et h se moderniser sou j
I'heureuse influence du nouveau pr6sident de I'Administration,
depuis quelques anndes uniquement frangaise, l'ancien Conseil
s'etant dissous.
VIII. - Orphelinat du Caire. - Un peu avant cette dissolution du Conseil international, on ouvrit non loin de I'h6pital, un
orphelinat de gargons, qui, aujourd'hui vit un peu de ses propres
inovens et beaucoup d'un comitd de bienfaisance.
IX. - Misericorde du Caire. - En 1903, une ceuvre similaire
a celle de la Misericorde d'Alexandrie, fut 6tablie au Caire. Ce
furent deux Soeurs, envoydes par la supdrieure de l'HOpital francais de 'Abassieh, dans le quartier populeux d'Abd-el-Aziz, qui
commencerent I'oeuvre en ouvrant un dispensaire, oi afflubrent
les pauvres indignies si nombreux dans ces parages. Au dispensaire vint s'ajouter un Fourneau dconomique, lequel fut suivi
peu a peu de toutes les ceuvres scolaires : dcole gratuite, ecole
payante, pensionnat, auxque!les vinrent encore se greffer des
ueuvres sociales : Patronages, Jeunes Economes, Louise de Marillac, Protection de la Jeune Fille, etc..., tout cela formait une
nouvelle ruche bourdonnante dans le vieux palais Cherif Pacha,
dont la location 6tait 6norme, jusqu'au jour of celui-ci tomba en
ruines. Alors, I'oeuvre se transporta, ou elle se trouve actuellernent
dans le quartier a Helmieh ghedida ,,en plein centre musulman.
X. - H6pital de Port-Said. - En 1906, ce fit le tour de
Port-Said A recevoir les Filles de la CharitB. Elles furent chargSes du service de l'h6pital du gouvernement dgyptien, lequel
soigne des malades de toute nationalit6. mais surtout indigenes.
Elles ouvrirent, en 1914, une pharmacie gratuite pour les ouvriers du Canal ou une Soeur y alla-.faire la distribution des medicaments. En outre, un grand dispensaire ful adjoint a l'h6pital, dans un grand terrain vague.
XI. - Ecole d'Ismailia. - Enfin, la meme annue, la Compagnie du Canal, dont les bureaux 6taient installs a Ismailia, demanda aux Filles de la Charite, d'y ouvrir une ecole pour les
jeunes filles des employds de la Compagnie. Aujourd'hui, cet 6tablissement comprend trois sections :
Un college d'enseignement secondaire pour jeunes filles ;
une 6cole primaire payante ; une ecole gratuite pour les pauvres.
XII. - Asile du Caire. - Finalement, un Asile d'enfants
abandonnds, semblable A celui de Moharrem-Bey, commena en
1918, A I'Abassieh, sous l'impulsion encore de la Supdrieure de
I'H6pital frangais et attira bient6t la sympathie des families les
plus honorables du Caire, qui s'organiserent pour acheter un terrain et construire un asile bien connu sous le nom de SaintLouis.
En rdsumd : les Filles de la Charit6 onL aujourd'hui en
Egypte douze 6tablissements comprenant : quatre h6pitaux, deux
asiles, trois orphelinats, cinq 6coles payantes, six 6coles gratuites,
deux fourneaux Bconomiques, sept dispensaires, le tout comprenant environ cent soixante-quinze Sceurs de diffdrentes nationalites.
Ainsi le petit groupe de sept Soeurs, les celbres Sabaa Banat,
ddbarquees le 28 janvier 1844 A Alexandrie, est devenu comme le
petit grain de s6nev6 de rEvangile, un grand arbre, qui, sous la
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protection de saint Vincent, le grand apotre de la Charitg, 6tend
ses rameaux bienfaisants sur toute la terre d'Egypte. On peut
dire sans exageration que des millions d'enfants, de malades,
d'inflrmes, de pauvres de tout genre, ont proflt6 des bienfaits de
la Charitd chretienne des Enfants de saint Vincent.
Lemons et conclusions. - A quelques pharisiens qui reprochaient a Marie-Madeleine de verser ses precieux parfums sur
les pieds du Sauveur au lieu de les vendre et d'en distribuer
le prix aux pauvres, le Christ leur rdpondait ces simples mots,
4nigmatiques pour eux : a Ce que cette femme vient de faire est
bien fait, car vous aurez toujours des pauvres parmi vous, tandis
que Moi vous ne m'aunrz pas toujours... » Le Christ identifiait
ainsi sa personne avee celle des pauvres, chose que ne pouvaient
comprendre ceux qui I'dcoutaient alors, mais que les chr6tiens
ont compris. Parole consolante pour tous ceux qui cherchent a
soulager le pauvre, car ils savent que tout ce que 1'on fait h un
pauvre c'est au Christ, c'est a Dieu qu'on le fait ; parole qui a
ete le mobile de toutes les entreprises charitables de saint Vincent, et qui est toujours le mobile de ses Fils et de ses Filles.
En chantant dans un instant le Te deum, en remerciant Dieu
de tout le bien qui s'est accompli sur cette terre d'Egypte, pendant le si6cle qui vient de s'ecouler, demandons lui qu'il continue B susciter de plus en plus des Ames remplies de charitd, des
ames de d'-ouement. car aujourd'hui plus que jamais, sous les
ruines causees par I'epouvantable fldau de la guerre, se rdalise
et se confirme la parole du Christ : a 11 y a toujours des pauvres
parmi ncus... et il y en aura malheureusement toujours. ,
LA VIE ET LA MORT DE M. Ernest SARLOUTTE
Supdrieur,du College d'Antoura (1878-1944)
La mort de M. Sarloutte, survenue le 26 f6vrier 1944, et rapidement diffusee par Radio-Levant, causa une certaine emotion
jusque dans les villes les plus reculdes de Syrie et du Liban, et
mome du Proche-Orient. A Beyrouth, le tribunal militaire suspendit ses seances en signe de deuil, un des grands cafes de la
ville baissa ses stores et donna pour raison de sa fermeture c la
mort d'un grand Francais ). Le President de la Rdpublique libanaise, le President du Conseil, Mgr le ddligu6 apostolique, beaucoup de personnes tinrent a venir se recueillir et k prier devant
sa d6pouille mortelle. Quantitd de temoignages de sympathie et
de condol6ances, affluerent A Antoura. Des fun6railles quasi-officielles qui groupaient, dans un meme sentiment de deuil, les repr6sentants de la France, du Liban et de la Syrie, lui furent
Ce deuil gnn ral s'explique par une belle activitd de missionnaire. La vie de M. Sarloutte est la preuve que partout
of
la Providence nous envoie, quelles que soient les fonctions auxquelles nous sommes destines, nous pouvons Atre excellents
missionnaires, A condition d'avoir de l'esprit de suite et l'amour
du bien. Plus qu'h sa personne, les tdmoignages dont fut entourde
sa mort s'adressaient A une longue action rayonnante et bienfaitrice a laquelle sa personnalit6 avait su donner du prestige.
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M. Sarloutte naquit & Pant-k-Mousson, le 6 septembre 1878,
leendemain i 1'6glise Saint-Martin. Sa famil!e
et y fut baptis
originaire de Longeville-lBs-Metz, avait quitt6 la Lorraine, annexee apres le trait de Francfort, et s'itait installee aux abord3de la nouvelle frontibre franco-allemande. Son pere, entrepreneur
en bAtiments, jouissait d'une certaine aisance et de I'estime de
ses concitoyens qu'il devait A sa proMlt6 et 4 son travail.
Son enfance ne fut pas heureuse. II perdit de bonne.heure
sa mere, dont la place au foyer paternel, fut prise par une seconde mere qui voulut etre A ses yeux, la maratre classique.
Cette personne mourut bientot. elle aussi, puis ce fut le tour de
son pere. II restait seul dans 1'existence avec une demi-sceur qui
ne devait pas atteindre I'Age de vingt ans. L'avoir que lui avait
laiss6 son pere, place en gestion entre des mains 6trangeres, devait se volatiliser.
Il commenca ses 6tudes au college municipal de Pont-&Mousson. Place un an A l'PrphelinatColombd, a Pont-a-Mousson,
exceptionnellement, il fut autoris6d
poursuivre ses etudes aum
college cornme externe, en raison de ses aptitudes: C'est le futiucardinal Mathieu, alors curd de I'dglise Saint-Martin de Pont-aMousson, qui veilla sur ses premieres aspirations au sacerdoce
et lui commenca ses 6tudes de latin.
Par les soins d'une sup6rieure des Filles de la CharitO, ii fui
admis a l'Ecole apostolique de Wernhoutsburg, sur la frontiere
hollando-belge. 11 devait se sentir parfaitement heureux dans
cette bonne maison qui a fourni i la Congr6gation un nombre si
important d'excellents missionnaires. Intelligent et studieux, sous
.la direction de maltres dminents, tels M. Dubois, auquel it dddia
ses premiers vers, M. Hallinger qui personnifia, aupres de nombre de ses anciens dleves, le parfait humaniste uniquement prdoccup6 des choses de l'esprit, il fit de rapides progres. Excellent
latiniste, expert dans l'art du vers frangais comme du vers latin;.
c'est a Wernhout qu'il puisera ce gotf des belles-lettres, des choses de l'intelligence et cette plume affinde qui resta une des caract6ristiques de sa personnalitd. A son premier retour en France
apres sa nomination de supdrieur d'Antoura, il tiendra a a!ler
revoir Wernhout avec le sentiment du nouveau promu qui vient
la maison qui l'a
montrer son galon et en faire hommage'
forme.
Ses dtudes i Wernhout termindes, ii entra a Saint-Lazare,
le 7 septembre 1896. Si les deux forts volumes de l'explication
des Regles communes qu'il laisse suffisent k juger de la facon
dont il fit son Siminaire interne, il le fit tris bien. La doctrine
y est parfaitement exposee et illustrde par 1'enseignement de
saint Vincent et des Supdrieurs gdndraux, tout cela bien calligraphi6, et sans la moindre rature sur un ensemble de milla
six cents pages. Ses gtudes, il fut oblige de les interrompre d'abord pour aller faire son service militaire A Nancy, puis pour
aller soigner une sant6 ddlicate, une premiere fois a Lyon, en
avril 1898, une deuxieme fois a Dax, oh 11 sejourna de 1900 h
1903. Volontiers, dans ses moments de loisir, il revenait aux
belles-lettres. Dd ses etudes A Saint-Lazare, il gardaii en sa bibliotheque des notes de philosophie, des traitds de thiologie,
deux volumes de matdriaux pour sermons, en vue d'une future
carri.re possible de prddicateur, rddigds et calligraphies comme
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son explication des Regles communes. Decidement, ii avait acqui.s
ce gout de I'6criture qu'il gardera. Ecrire dtait pour lui un plaisir autant physique qu'intellectuel. Admis a prononcer les saints
vceux le 7 avril 1901, ii rerut l'ordination sacerdotale & Paris
le 7 juin 1903, des mains de Mgr Potron, O.F.M., dveque de Jdricho.
II racontait volontiers la scene de son placement et de ceTui
de ses compagnons d'ordination. On dtait en plein combisme. Les
jeunes pretres ne pouvaient espdrer Atre affectes en France.
C'est-ce que le Pere Fiat leur expliquait dans un langage quelque
peu embarrassd, quand un des jeunes pretres l'interrompit :
,,Trbs Honore Pere, lui dit-il, nous comprenons ce que vous
voulez nous dire, nous sommes pr4ts a aller ou vous voudrez. *
M. Sarloutte, lui, alla A Antoura, et ce sent ses talents de littdrateur qui lui valurent ce placement. M. Saliege avait demande
un professeur de premiere pour remplacer le titulaire du post.M. Diab, qui, devenu vieux, avait demandd d'en Wtre decharge.
M. Sarloutte faisait I'affaire. A ses classes de premiere, il joignait quelques cours de philosophie destinds a completer I'instruction des eleves briguant le a dipldme de fin d'dtudes au ColIkge d'Antoura ,,qui, par decret du ministre de 1'Instruction publique de France, jouit, jusqu'en 1930, du privilege d'dquivalence du baccalaureat frangais.
II fut professeur tres apprecid. II variait ses classes par d'amples lectures qu'il savait faire valoir ; itpiquait I'attention de
ses eleves par des apergus, des rdcits, des remarques spirituelles
amenees A propos. La formation du gott et du caractAre de ses
416ves le preoccupait. En philosophie, ne pouvant tout voir en
si peu de temps, ii insistait surtout sur la logique et la morale.
voulant apprendre A ses le6ves a penser sainement, a aller droit
au fond des choses plutOt qu'a s'arreter aux apparences, et a
aimer par-dessus tout le devoir.
S'il fut goCitd comme professeur, il le mdrita par son travail.
Que n'a-t-il ecrit pour ses classes : journal de classe, tableaux
synoptiques de son enseignement orn6s de magnifiques accolades, resumes, notes de toutes sortes. II ddita m6me a Beyrouth k
l'intention de ses dlAves deux petits livres, le premier de littdrature, Les trois derniers siecles de la Littiraturefrancaisle, I'autre de philosophie, Traitd de logique. A ses qualitds de milthode et
de travail, 11 joignait un entrain et un brio incomparables qui en
faisaient pour ses 6leves un professeur dont ils gardaient .une
profonde empreinte. A l'occasion d'une fete au college, d'une visite sensationnelle, d'un edvnement, c'est lui qui, dans des poesies souvent d'une tres belle envol6e, traduisait les sentiments de
la maison. Jointes A celles qu'il composait depuis la fin de ses
6tudes litteraires, au cours desquelles il avait appris a aimer la
Muse, ces po6sies sont consignees dans un cahier intituld Fleurs
sans fruits de mfan terroir.Beaucoup d'entre elles ont fait le tour
de ses eleves, et ont garni leurs recueils de po6sies.
A son arrivie A Antoura, les 61Aves dtaient partagds en deux
divisions, celle des grands et celle des petits. Une division intermddiaire, celle des moyens, fut crede et confide A ses soins. Deux
ans plus tard, il dtait nommd Pr6fet gdndral, Litre dont les fonctions repondent A celui de surveillant gdndral des lycdes. Si on y
ajoute la prdparation et la representation des pieces de thdatre,
on aura une idde A peu pres complete de son activiti gdndrale,
jusqu'au moment oh il fut appeld 4 prendre la succession le
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M. Salitge, dont il avait 6t6 le bras droit dans ses dernieres
annees.
Ce dernier mourut le 14 f6vrier 1911, ayant rempli une
tiche importante qu'il avait poursuivie pendant les trente-deux
ans de son superiorat a Antoura (depuis le 14 avril 1879). II
laissait un nom respectd et vdndrd au Liban. Pour lui succder,
le nor de M. Sarloutte fut this en avant par ses confreres euxm*mes. On ne lui reconnaissait qu'un seul ddfaut, celui d'etre un
peu jeune : ii n'avait que trente-trois ans, mais ii devait s'en
corriger tous les jours. 11 n'eut qu'a b6ndficier d'une succession
facile, a maintenir au college les traditions de vie de fanille, de
travail, de discipfine, A rajeunir le programme des etudes, et,

pour abriter les 6loves qui arrivaient toujours plus nombreux,

a

construire un dortoir et une dtude pour cent eleves. Ce fut son
travail d'avant 1914. Le college dtait en pleine prospdrite quand
survint la guerre.
Le 4 aoit 1914, M. Sarloutte quitta Antoura, en compagnie
de ses confreres mobilisables pour rejoindre en France son poste
de mobilisation. Aum6nier militaire, benevole, puis titulaire, sur
le front francais, il suivit sa division plartout oh elle fut appelee : au Bois-le-Prntre en 1914-1915, h la Tranchde de Calonne et
aux Eparges, de fevrier a juin 1915, a i'offensive de Champagne, en octobre 1915, & Verdun, de fdvrier h juin 1916. Les quelques citations qu'il recueillit soulignent surtout son ddvouement. D'ailleurs, dans toutes les fonctions qu'il sera appele a
occuper pendant la guerre, il aura pour principal souci d'etre
avant tout prdtre et d'en exercer les fonctions de charitd et de
ddvouement.
Pendant ce temps, le college d'Antoura avait dtd rouvert sans
lui. Au cours de son inoubliable visite en juin 1914, Maurice
Barres lui avait fait part de ses apprdhensions d'un peril venant
de I'Allemagne ; il ne le croyait pas cependant si proche. Prdvoyant que la Turquie prtterait son concours A I'Allemagne,
M. Sarloutte avait decidd qu'Antoura ne rouvrirait pas en octobre. Le consul gdndral de France & Beyrouth, ML Francois
Georges-Picot, insista pour que cette a citadelle frangaise ),ne
fermat pas ses portes. M. Romon, visiteur de Syrie, dratna tout
le personnel qu'il pit trouver sur place et fit ouvrir. Ce ne fut
pas pour longtemps. En d6cembre, Ta Turquie entrait en guerre.
Ordre dtait donner de fermer le college, et bientOt les confreres en dtaient expulses, meme ceux du pays.
En juin 1916, par decision ministdrielle, M. Sarloutte fut d6tach6 de la Guerre dans la Marine et nomme aumonier temporaire de la Flotte. L'amiral Lacaze, ministre de la Marine, qu'il
avait recu A Antoura, au cours d'une prestigieuse eroisiere aux
Echelles du Levant, I'envoyait A 'ille Rouad, I'ancienne Arad dont
parle la Genese. La marine francaise y avait ddbarque le i" septembre 1915 sous les ordres du lieutenant de vaisseau Trabaud.
Son but 6tait d'y installer une base de reliche pour les chasseurs
de sous-marins, d'y cr6er un centre de renseignements pour les
etats-majors francais et anglais, et de maintenir le contact avec
les chr6tiens d'Orient, et bient6t de les alimenter en or, car ils
mouraient de faim. Les cent trente Francais qui occupaient cette
lie de huit cent metres de long et trois cents de large, & trois
kilometres de la c6te turque, s'ennuyaient ferme. Le r6Ie de
M. Sarloutte fut de soutenir le moral de cette petite garnison, et
de mettre a la disposition de ses chefs une expdrience d'Orient
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.de plus de dix ars. Par Ics agents du service secret ii put se mettre en relation avec M. Ouannes. supdrieur de Tripoli, et lui
faire parvenir un or pr6cieux, destind A ses confreres retirds au
couvent de Bellouni dans la montagne du Liban. et aux Filles de
la Charite. Entre temps des missions de confiance lui dtaient
.confiies, -oil en Egypte, soil a Chypre. Sa presence a Rouad avait
port6 les plus heureux fruits, le cafard disparut. DWsormais, il
sera adopt6 par la Marine qui le considerera comme l'un des
siens.
La dedbcle germano-turque commenva le 1" octobre 1918.
Le 8, ii 6tait le premier Francais A d6barquer A Beyrouth, aux
c6tes de l'amiral Varney, commandant la Division navale de Syrie. Son premier soin fut d'aller revoir Antoura et ses confreres,
toujours dans leur couvent de la montagne. La rencontre, on le
devine, fut 6mouvante. Tant de fois on leur avait assure que leur
superieur avait etl tur dans les tranchees de France. Jamais ils
n'avaient soupconn6 qu'il etait non loin d'eux, a quelques kilometres de la cOte syrienie. et que c'est de lui qu'ils avaient requ
assistance. A Antoura, c'etait la desolation. Les Turcs avaient
fui, emportant ies vivres el y abandonnant les huit cents orphelins qu'ils y avaient entretenus. M. Sarl~utte obtint de I'amiral
des vivres pour ces pauvres orphelins qu'il confia ensuite aux
soins de la Croix-Rouge qui resta a Antoura jusqu'en octobre
1919.
La France arrivant au Liban y avail trouv6 le pays, particuliirement les chritiens, dans une situation lamentable. Beau.coup etaient morts de faim, beaucoup d'autres etaient dans le
denument le plus complet. II n'en fallait pas plus pour emouvoir les nouveaux arrivants. Le premier geste de la France
s'installant en Syrie et au Liban, fut de sauver la montagne du
Liban de la mort, et elle ne trouva pas de meilleur agent d'ex&cution pour cette belle ceuvre que M. Sarloutte et un pOre jdsuite
prdcedemment commissaire de marine A Rouad. Par acte du
30 octobre, M. Coulondre, haut-commissaire par interim, le futur
ambassadeur a Berlin, confiait a M. Sarloutte la mission , d'assurer le service du ravitaillement de la populataion civile du Liban, et lui donnait qualit4e pour effectuer toute entree et sortie des denrdes appartenant au Haut-Commissariat et entreposees dans les magasins militaires et de leur donner toute destination qu'il jugerait necessaire. n Par ailleurs, I'Intendance militaire lui d6livrait un acte pour ses ressortissants avisant que
tous ordres, emanant de lui, dtaient executoires. II se mit A
I'oeuvre avec la fivre que l'on devine, en compagnie de son
colligue le Pere j6suite. Une fois leur plan arretd, ils se partag
Irent
le Liban, le jdsuile prenant le Sud qu'il connaissait bien,
et M. Sarloutle, la partie nord dans laquelle se trouve Antoura.
I eut a s'occuper de nourrir mensuellement cent soixante-quinze
mille affam6s, et d'en habiller un grand nombre. Grace A son activit6 et h la g6ndrositd de la France, la famine fut enraybe et
debut mars il 6tait ddmobilise. Dans son rapport de fin de service, il laissait 6clater sa joie de missionnaire a'avoir Etd appel6
A une si belle mission. q En quittant ce service, derit-il, je tiens
d declarer combien je suis heureux et fier d'avoir etd appeld par
mes chefs d ce rOle le plus honorable pour un Francais missionnaire ; je ne regrette ni les fatigues, ni les soucis qu'il m'a
Je suis profondement reconnaissant d mes chefs de m'avoir valu.
toujours soutenu de leur confiance et de leur ddvouement dans ce
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rule ot je n'dtais qu'un instrument. o Antoura 6tant toujours entre les mains de la Croix-Rouge amdricaine, il partit se reposer
en France. II recevait la croix de la Legion d'honneur au ministere de la Marine pour sa belle attitude et ses services pendant
la campagne de Syrie.
En France, ii prit part comine d6put6 de ]a Province de
Syrie aux travaux de 1Assernbl6e generale qui elut M. Verdier
au poste de Supdrieur general. Celui-ci le pria, son temps de
repos en France terming, d'aller reprendre sa place A Antoura.
M. Sarloutte racontait parfois dans quelles circonstances il avait
regagn6 son college. II avait fait valoir au nouveau Superieur
general que tout y avait d tti
vastd pendant la guerre, qu'il n'y
restait plus de mobilier scolaire, de vitres, de portes, de hts, etc...
que done il lui fallait de l'argent. c De minimis non curat praetor ), lui repondit M. Verdier. Un officier de marine de Rouad
qui vint le voir & Saint-Lazare, apres cette entrevue, fut le premier a lui donner ce qu'il avait en poche : trente mille francs,
pour reequiper Antoura.
Ce fut le 1" novembre qu'Antoura put ouvrir timidement
ses portes avec quatre-vingts Blbves. II fallut creer un mobilier
de fortune pour les recevoir, mais ils ne manquerent jamais du
confort nkcessaire. Les orphelins avaient quittd le mois precedent. Petit a petit, le collige reprit sa situation d'avant-guerre.
Rapidement M. Sarloutte rnussit h remonter son mat6riel. II y fut
aid6 par les autorites francaises qui venaient de s'installer en
Syrie, au premier rang desquelles il faut placer le g6ndral Gouraud qui volontiers venait & Antoura. M. Sarloutte revenait de
la guerre avec le prestige que lui valaient sa campagne h Rouad
et le ravitaillement du Liban. Les Francais, nouvellement arrives en Syrie, recoururent volontiers A son experience de l'Orient.
11 avait travailld avec beaucoup de personnes qui dtaient en
place, tel le capitaine de frdgate Trabaud, son ancien chef de
Rouad, devenu premier gouverneur du Liban. C'dtait a!ors I'dpoque glorieuse de 1'apres-guerre sur laquelle planait pour la
France un prestige dO A sa victoire et A celle de ses alllids.
Temps rivolu, meme en Orient, of la France, presente depuis
si longtemps, a subi 1'eclipse que lon sait.
M. Sarloutte reprit, avec la direction de son college, sa classe
de premiere et ses cours de philosophie. Bientdt, il put embellir
et agrandir le college. L'installation dlectrique, la creation de
nouveaux cabinets de physique, de chimie, d'histoire naturelle,
l'rection d'une splendide salle des fAtes, d'une salle de dessin
digne d'une dcole d'ing6nieurs, de salles de musique lui sont
dOs. Le secret des ressources dont ii disposa, souvent A chercher
en dehors du college, est redevable a son credit. De par la force
des choses, il fut oblige de moderniser 1'enseignement. En 1930,
le dipl6me de fin d'Otudes d'Antoura perdit son privilege d'dquivalence et les 6lAves furent obliges de se presenter devant les
jurys des baccalaurdats franVais et libanais : il fallut done adopter les programmes officiels.
L'anciennetW et le prestige d'Antoura, joints l sa personnalitd de plus en plus connue, attirerent beaucoup de visiteurs &
Antoura au cours de l'entre-deux guerres. Tons les hauts-commissaires, les commandants en chef, les amiraux vinrent & Antoura. Beaucoup d'hommes de lettres, de personnages politiques,
d journalistes les y suivirent et trouvaient toujours aupres de
M Sarloutte un excellent accueil. Ils aimaient en lui I'homme
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I'-i-.'ri(;'e de I'Orient, et le pretre distingue, affable
et tres compr6hensif, comme ils aimaient dans Antoura une maison qui avait rendu de grands services a la cause de la France
et des pays d'Orient.
En 1935, il eut la joie de pr6sider aux fetes du centenaire
du collage. Un triduum d'action de graces et de fetes fut cel6brd
a cette occasion. Les anciens eleves et les amis du college sont
si nombreux qu'il fallut les repartir sur trois jours. Le premier
fut reserve aux aneiens 616ves, le second aux membres du clerg6
et le troisiýme aux amis du college et aux autorit6s civiles et
militaires, tant francaises que libanaises. A 1'occasion de son centenaire le college recevait le Grand Prix de langue francaise'de
l'Acad6iie francaise. Recompense justement meritde. Lorsque le
coll6ge d'Antoura ouvrit ses portes en 1834, le francais 6tait in.connu au Levant. Actuellement il est couramment parl6 et a ti·
adoptd conme langue officielie, de pair avec 1'arabe, par la Constitution libanaise. L'Acad6mie rkcompensait un m6rite d'ordre
linguistique. but de son prix. La langue a itd le v6hicule des
ides occidentales qui ont largement contribu6 A relever les pays
.du Levant, durant le si6cle dernier. De son cote, M. Sarloutte recevait la cravate de commandeur de la Legion d'honneur, comme
chef de la maison d'Antoura et pour les nombreux et importants
services qu'il ne cessait de rendre.
Survint la guerre de 1939. Plusieurs de ses confreres lui
furent enleves par la mobilisation. Au Levant plus qu'en Europe,
ce fut bien vite la drOle de guerre, inactive, stagnante, sans programme apparement d6fini. M. Sarloutte mit son college A la disposition des autorit6s militaires qui jug6rent que la meilleure
fa9on de servir pour lui 6tait encore de suivre son cours normal.
Pour ce faire. ses confreres lui furent rendus en grande partie
a la rentr6e d'octobre comme ( affectis spdciaux . La clientele
des el•ees avait baiss64
Antoura vers 1930. La guerre la porta
S ^un
degrd inconnu jusqu'alors depuis la fondation. Cette prosp6rit6 est due a i'6tat tranquille du Levant pendant la guerre.
La Syrie et le Liban y connurent une existence relativement paisible, et. sauf pendant les mois de juin-juillet 1941,
ne furent
jamais thnltres d'op6rations. Ils furent plac6s sous le r6gime
des

roduits conti6s, mais jamais

on n' manqua des produits alimentaires ou industriels essentiels.
M. Sarloutte, avec le temnps s' 6 tait mis A vieillir. Tout
monde Rtait mort jeune dans sa famille.. Lui-m~me avait le
•oblig6, nous I'avons vu, d'interrompre ses dtudes pour raison Wte
de
sant. L'excellent climat du Liban avait ertainement contrilu6
k la renforcer. Toute sa vie il l'avait passee A une m6me tAche,
sauf l'interrup ion de la guerre, ce qui ne va pas sans user un
homme. Sa mort, ii I'avait prevue et soigneusement m6thodique,
ii adait mis ordre A ses affaires. Etant alld en France en 1938,
ii disait A son retour qu'il avait fait ses adieux h la France.
L'ann6e suivante, une occasion de ]a revoir s'4tait prdsentde ; ie
avait 6tW nonmrn6 d6l6gu de la Province de Syrie Aýl'Assembl6e
sexennale de 1939. Io passa son tour au substitut. Son plan dtait
Rtabli, il ne 'oulait pas y d
oroger.
S'il in'eut pas beaucoup a souffrir matdriellement de
la
guerre, il en souffrit moralement. Profondement patriote,
sentit cruellement la d 6 faite de la France qui I'avait commeii resaba-sourdi. I eon avait eomme perdu le gouit de la. vie.
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Au ddbut de P'annne scolaire 1943-1944, il fut obligd de
'aliter, le foie et le coeur gravement atteints. Ses jambes enIlaient, puis ce fut le tour du bas-ventre. II passa presque tout
le mois d'octobre a P'hopital du Sacr&-Coeur A Beyrouth. Ilen re-int soulagd, non gueri. Les mddecins lui avaient recommandd
un repos relatif, sachant bien que c'Etait inutile de lui demandier le repos absolu. II dut bientUt se remettre au lit, puis,
xovant que son Rtat empirait, il demanda d'etre transportd au
sanatorium de Bhannis, oi les Filles de la Charit6 etaient,
pour le soigner, mieux outilldes qu'un collIge. Rest6 lui-meme,
vif, impntueux, il subissait en silence l'humiliation de se voir
diminud, mais il etait resignd et plein de foi. Lorsque la Sour
Supdrieure I'avertit que le moment de recevoir les derniers sacrements etait arrive, il se d6clara pret sans s'dmotionner autrement, et it voulut les recevoir selon un rite et a I'heure qu'il
avait fixes. II les reCut devant une nombreuse assembTde de missionnaires et de Filles de la Charit6, heureux d'apprendre que.
comme saint Vincent, il les recevait dans son fauteuil. II se fit
relire son testament, puis voulut donner lui-mdme des precisions
pour ses obsbques et en r6diger Ie faire-part. Sa solide carrure
lui permit de durer encore deux mois. Durant ce temps beaucoup
de ses amis, les autorit6s tinrent ia alier A Bhannes prendre de
ses nouvelles et le revoir. Ce fut sa derniere consolation humaine.
II mourut le 26 f6vrier 1944, a bout de forces. Le reprdsentaut de la France, M. Yves Chataigneau, monta de suite A Bhanmns saluer sa depouille. Ramend & Antoura, il fut d4posd dans
une chapelle ardente of l'on vit defiler ses anciens 61eves, ses
nombreux amis, les autoritBs. La marine envoya un piquet d'honneur qui monta la garde autour de la couche funebre de Pancien
aum6nier de la Flotte de Rouad, commandeur de ia Legion d'honneur. L'emotion s'emparait de tous ceux qui revoyaient etendu
sins vie celui qu'ils avaient connu si plein de vie, si plein
d'allant.
Ses obseques furent grandioses et 6mouvantes. Le college,
pourtant si vaste, dtait beaucoup trop petit pour contenir tous
ceux qui voulaient lui rendre un dernier hommage. Dix 6veques
y assistaient, en t6te desquels Mgr Remy Lepretre, d6ligud apostolique de Syrie. M. Chataigneau, ministre plenipotentiaire, ddeigue
gendral et pl6nipotentiaire par intdrim de France au Levant, y representait la France. L'armde dtait reprdsentde par cinq gdndraux
et. de nombreux off.ciers, la marine dtait IA dgalement. Le President de la RWpublique libanaise dtait representd par son chef d&
cabinet. le gouvernement par le ministre des Affaires dtrangeres,
ancien 61ive. A ses c6t6s, on reconnaissait le president de la Chambre. Le gouvernement syrien s'6tait fait representer par le ministre de la Justice. Dans 'assistance on comptait une quaranLaine de supdrieurs et de pretres des Congregations religieuses et
du clerg6 du pays, un nombre important de religieuses, parml
lesquels quatre-vingts Filles de la Charitd. On reconnaissait aussi
des anciens ministres, des ddput6s, des directeurs d'6tablissements scolaires et de banques, des conseillers et des chefs de
service de la Dtilgation g6ndrale et du Gouvernement libanais,
de nombreux Alsaciens-Lorrains, ses compatriotes, et puis la
foule des anciens delves. La musique de la gendarmerie libanaise
avait prRtd son concours, la marine avait renfored son piquet
dhonneur par une section de fusiliers marins, et I'armee avait
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amen6 une section de tirailleurs pour rendre les honneurs.

Si ses obseques retveirent cet eclat, c'est qu'il representait
quelque chose pour tous ceux qui y assistaient. La France traversait alors des heures troubles. La m6tropole dtait enchainde.
Au Levant, elle venail de subir une crise fort p6nible, bien loin
d'etre apaisde. M. Sarloutte Mtait une des personnalitis francaises les plus connues. Au-dessus des partis elle avait, aux yeux de
tout Francais, la valeur d'un symbole, celui du role bienfaisant
de la France au Levant, et celui d'un drapeau. celui des belles
xertus franiaises, !a chevaleresque, la g6nerositd, 1'iddal, le panache. II n'itait pas un Francais au Levant qui ne s'honorAt
d'etre son ami. Tous vovaient disparaltre avec peine cette belle
figure de chez nous, convaincus qu'il s'en liverait d'autres pour
le remplacer et dissiper i'angoisse qui pesait sur eux. Pour le
Liban, c'etait un homme qui, pendant quarante ans, avait tl6
mele i sa vie et en avait e6i souvent un utile artisan, soit pendant la guerre, soit a son poste d'dducateur de ses fils. A la Syrie,
il avait fourni un certain nombre d'.leves de valeur et, en des
heures de difficult, s'etait interpose entre elle et la France.
Pour ses anciens elives, c'6tait l'homme qui avait guide leur
jeunesse et leur avail souvent trouve le poste qu'ils occupaient.
Dans la foule, beaueoup de personnes voulaient lui donner un
dernier temoignage de gratitude pour un service rendu, une intervention heureuse, un soulagement apporte.
Ce sont ces divers aspects de son activit6 que voulurent ex-.
primer les beaux discours qui furent prononces par les representants des divers pays ou groupements, et le moins beau ne
fut pas celui du representant de la Syrie musulmane, qui. musulman lui-meme, magnifiait le prdtre au cceur comprehensif qui
s'en allait. L'absoute avait 0te donn6e par Mgr Rmmy Lepretre
qui, dans son oraison funebre retrana la carriere du missionnaire
tres humain que fut M. Sarloutte.
En M. Sarloutte, la province de Svrie a perdu son missionnaire le plus representatif, et la Congregation un de ses meilleurs
fils.
Ce fut un digne fils de saint Vincent. D'un tel pire, il avait

par-dessus tout le oeur large. II eut un grand renom de missionnaire, parce qu'il avait la passion du bien. Rendre service

etait devenu, avec son prestige croissant, une de ses fonctions.
Que de jeunes gens n'a-t-il pas cases, que de places n'a-t-il pas
fournies, que d'interventions n'a-t-il pas faites. Lorsque la
France s'installa en 1918 en Syrie, lorsque son ancien chef de
Rouad, le commandant Trabaud, devint le premier Gouverneur
du Liban d'aprls-guerre, naturellement, c'est & M. Sarloutte
qu'ils s'adresserent pour leur fournir les hommes dont ils avaient
besoin, si bien qu'il devint le grand pourvoyeur de postes et dtt
conserver ce rdle. Quand ils I'apercevaient, entrant dans les 8srails, les chefs de service redoutaient de le recevoir, car ils soupconnaient pour quelle raison il venait. II intervenait pour beaucoup de choses, sauf cependant pour les affaires de justice sur
lesquelles il tenait le raisonnement suivant : a Je n'ai pas &
enseigner aux juges k agir selon leur conscience, ils le savent
aussi bien que moi ; leur demander d'aller contre leur conscience, la question ne se pose pas. ),Ses anciens e6lves alimentaient volontiers son budget de charit6 dont ils connaissaient l'ac-
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tivitl. Souvent il fut trompd. II ne s'en dCsolait pas outre mesure,

car son intention A lui tait toujours droite ; Q tout cela comptera a I'heure derniibre ,, disait-il pour se consoler.
II avait A un haut degrd I'amour de sa vocation. Lorsque
son ancien professeur de latin, le cardinal Mathieu, fut devenu
cardinal de Curie. ii songea a M. Sarloutte comme secretaire et
lui en fit part. C'etait k I'6poque oi il 6tait dejA arrivd h Antoura.
II cut trouvd en lui un homme de bureau parfait qui eft repassi
des points a plus d'un bon sergent-major. M. Sarloutte refusa,
et le cardinal coupa court avec lui.
Comme sup6rieur ii tenait A I'observance de la Regle et I'exigeait de ses confr6res, de faVon rude parfois. Comme un militaire, il ne badinait pas avec le r6glement, et rien ne lui eit
fait plqs de peine que d'entendre dire qu'on ne pratiquait pas
la Rgle N Antoura. 1 eat pu se multiplier a l'extbrieur, les
occasions ne lui en manquaient pas. I) limita ses representations
pxtkrieures, au strict minimum des convenances et de la courtoisie pour lesquelles ii n'aimait pas Utre pris en ddfaut. Nulle
part. il ne se sentait a I'aise comme chez lui.
De bonnes gens disaient parfois qu'il faisait de la politique,
entendant par 14 qu'il etait en bonnes relations avec les gens au
pouvoir, qu'A I'occasion il leur donnait les conseils qu'ils sollicilaient de lui, surtout qu'il mettait A profit son cr6dit auprbs
d'eux pour faire du bien. Dans cet ordre de choses, il ne se dd.partait pas des recommandations que donne saint Vincent, et
avouait, presque ing6nuement, ne rien connaitre a la politique.
II y a trois ans (en 1942), aprAs I'installation de Ia France libre
au Levant, un certain nombre de personnes furent arretues pour
des raisons politiques, et expulsdes hors des territoires de Syrie
et du Liban. Parmi eux se trouvait un religieux eminent. Imm&diatement on fit courir le bruit que M. Sarloutte. lui aussi, avait
~tHarr&td. D'aucuns donnaient meme des precisions A ce sujet.
I'ayant vu entre deux gendarmes, etc... Quelque temps apres.
ii ddjeunait i la Residence des Pins, h Beyrouth, en compagnie
du gindral de Gaulle et du general Catroux, auxquels il conta
cette aventure qui les amusa bien. Aprs le repas, le g4ndral de
Gaulle lui donna sa photographie avec cette dddicace : , Au Pore
arloutte, excellent Franfais.
Supurieur d'un college, apparemment ii n'eut pas a s'occuper spcialernent du minist6re des Ames, sauf de celles de ses
eleves qu'il avait N former A la pi6td et A instruire de leurs devoirs religieux. Et cependant il fut un directeur de conscience
tres averti et trbs goat&. Ge ne fut pas un pr4dicateur ni un
confesseur des foules, certes, m.ais plutOt celui d'une l6ite. II
avail vu et entendu hien des choses. II comprenait les miseres
humaines et y compatissait. Aussi on s'adressait volontiers i lui,
dans des cas difficiles et embarrasses. Bien des Ames lui out
gard6 reconnaissance pour les avoir guiddes avec fermet6 et boat6
tout A la fois.
Un des grands moyens dont ii usa pour faire ce bien dont ii
sentait son ame d6border fut une vaste et incessante correspondance. Elle iui permettait de suivre ses 61eves, ses correspondants,
ses dirig6s sur tous les points du globe... Toute lettre qui lui
tait adressde recevait sa rdponse, au plus tard dans les quarante-huit heures. Lui derivait-on trois pages, quatre pages,
c'Btait trois pages quatre pages qu'il repondait. Etait-ce une carte
postale ? II rdpondait par une carte postale. La lettre qui lui
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la longueur & celle par
dtait adressee servait de nmodiles quant
laquelle ii repondait, a momns qu il n'ail affaire a une Ame en
detresse. Alors, ii savait user, et longuement, des termes qui
remontent et consolent. Ces lettres, c'est par milliers qu'il en a
6crites. Partout oui elles ont pdnetre, elles ont apportd le rfconfort, la consolation et la joie.
M. Sarloutte Rtait connu dans la Congregation pour un
homme abondanmnent decor." Visiblement il prenait pjaisir h
porter les barrettes de ses decorations. Lorsqu'il fut nommi
commandeur de la Legion d'honneur, il en porta meme la croix
sous son ample barbe & la faoon des croix 6piscopales. Cela
faisait jaser quelques-uns, d'autres au contraire admiraient la
crdnerie avec laquelle il les portait. Pour lui, ii s'en tint A l'ordre
que lui en donna le general Gouraud. S'dtant pr4sentd un jour A
la Rdsidence des Pins, sans les barrettes de ses decorations, le
general lui en fit la remarque, lui disant que du moment qu'on
lui avail donnd des decorations, c'etait pour qu'il les portAt. I!
se le tint dssormais pour dit, et laissa parler. Comme le remarquait son Visiteur, M. Heudre. ii ne fit jamais de mal a personne
en les portant, bien au contraaire, it prdtendait en user pour epater les vestons des civils des sdrails. Lorsqu'il se prdsentait pour
plaider une cause ou demander un service - il eut si souvent
Sle faire - sa presence et ses decorations e'aient effectivement
pour moitiO, dans le succes de ses demarches.
La physionomie de M. Sarloutte ne serait pas complete si
on ne signalait I'homme de bonne societd qu'il fut, spirituel et
agrdable conteur. Lorsqu'il paraissait, imindiatement la conversation montait. II ne tolirait rien de vulgaire, en lui ni autour
de lui. De plus ii n'aimait pas qu'on parlat nial du prochain en
sa presence. Quand il pouvait dire d'un quelqu'un qtfil ne disait
pas de mat de son prochain, il lui passait ses autres d4fauts.
Ces quelques lignes n'ont d'autre but que de faire connaitre
dans son ensemble une vie de missionnaire bien remplie. M. Sarloutte a raalise beaucoup de bien durant sa vie et a aime le faire.
Cette bonne volont6 et les merites qu'elle lui a acquis ddpassent
de beaucoup les defauts qu'il a pu avoir comme tout le monde,
et permettent de regarder sa physionomie en face dans sa beaute,
qui est son vrai plan, sans prendre garde A ses ombres. II n'attendait d'autre recompense de tout ce qu'il a fait que celle que
Dieu a promise aux bons servileurs. A son ddpart de cette terre.
toutes les categories de gens pour lesquels et avec lesquels ij avait
travailld lui ont rendu des hommages mdritds. Puissent-ils etre
le symbole et le prelude de la recompense que Dieu lui aura
accordee.
Emile JOPPwI.
LE LAZARISTE D'ANTOURA
A quelques lieues de Beyrouth, entre le Liban et la mer, le
college d'Antoura s'1d6ve, a. c6t du village, sur une colline entouree d'oliviers, parmi des champs de seigle et d'orge, dans un
paysage idyllique. II n'est guere de Francals voyageant dans ces
parages qui n'ait franchi le seuil de cette noble maison, qui a
toujours reprdsente, aux yeux des Libanais et des Syriens, qu'ils
soient chretiens ou musulmans, le visage de la France dans ce
quelle a de plus srieur et d'aimable A la fois. J'y ai dtd moi-
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muime accueilli bien souvent par un homme vers lequel mon
esprit se tourne aujourd'hui avec amitie et melancolie, le R. P.
Sarloutte, directeur du collbge.
C'Btait un Lorrain de Pont-A-Mousson, dont la fanille, originaire de Longeville-lez-Metz, avait abandonnd la Lorraine annexee en 1871. 11 aimait raconter que le cure de sa ville natale
(le futur cardinal Mathieu) lui enseigna les rudiments du latin
et l'initia aussi, je pense, h la connaissance de nos trois grands
.iecjes classiques. Est-ce encore le cardinal qui lui inspira la vocation sacerdotale ? Je ne sais. Toujours est-il qu'il quitta Pont-aMousson pour entrer au < Petit Sdminaire de Messieurs de
Saint-Lazare ,,,sur la frontibre hollando-belge ; qu'it fit la ses
etudes secondaires ; puis son noviciat 4 Paris, rue de S6vres,
oh il fut ordonnd pretre. A ce moment, le v6nerable professeur
4de rhetorique d'Antoura, M. Diab, dtant devenu vieux, il fallut
songer a lui donner un remplaaant. Le choix des Messieurs de
Saint-Lazare se porta sur le P. Sarloutte.
Etrange aventure, quand on y songe, celle de ce Lorrain qui
va enseigner sur la cote syrienne a de jeunes esprits, tout differents des ndtres, I'amour d'Homere et de Virgile ! Mais si, aujourd'hui, dans le Proche-Orient, de Beyrouth k Damas, et
d'Alep I la frontiAre palestinienne, on rencontre tant de gens
cultivds pour lesquels les mots ont p.resque le mmme sens que
pour nous (je dis presque, car quelquefois on s'y trompe !) le mdrite en revient, dans une large mesure, au vieux maitre d'Antoura.
Quelque dix ans plus tard, il fut nomm6 directeur du College, et tout semblait annoncer que son existence s'kcoulerait
sans histoire, comme celle de son predecesseur, lorsque surviBt
ia guerre de 1914. Atissitdt notre Lorrain rentre en France. Aumonier militaire, on le trouve aux Eparges, au Bois des Chevaliers, en Champagne, a Verdun, oh ii recoit la croix de guerre.
Mais sa place dtait au Liban. L'amiral Lacaze, ministre de la
Guerre, qui le connaissait bien, l'envoya dans I'lle de Rouad (point
d'appui de notre flotte en face de la c6te syrienne, alors occupde
par les Turcs), avec le titre d'aum6nier provisoire de la Flotte,
mais en rdalit6 pour essayer de nouer des relations avec les r~sistants libaiiais. II r6ussit - merveille. Puis, la d6faite des Turcs,
consommee, il revint 6 Beyrouth, et s'employa avec un zble admirable (grAce aux millions gdndreusement donnis par la France) B
ravitailler, entre Beyrouth et Alexandrette, un pays dpuis6 par
quatre annees de famine. AprBs quoi, ii rentra dans son college.
C'est Ia que pendant vingt-quatre annees encore, it devait
dresser A nos m6thodes des g6enrations d'adolescents, sans distinction de religion ni de race, avec une autoritd temperde de bonhomie ; et c'est I&que la mort est venue le prendre, I'hiver dernier. Depuis si longtemps qu'on etait habitu6 entre Beyrouth et
Antoura, a voir flotter au vent sa vaste barbe blanche, et passer
sur la route sa robe noire oi eclatait la croix de commandeur
suspendue a son large ruban rouge, il faisait partie du paysage
comme les oliviers plusieurs fois centenaires qu'on voit dans ce
bel endroit, et on n'imaginait pas qu'il pOt jamais disparaitre...
Sa mort fut l'occasion d'une manifestation grandiose. Tous
ses anciens 616ves (et c'dtait a peu pros tout ce qu'il y avait de
cultiv6 Il-bas) accoururent pour lui rendre hommage. Que de
choses s'incarnaient, en effet, dans ce pretre humaniste et guerrier ! La tradition militaire de la Lorraine, I'ardeur missionnaire
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des Lazaristes de la rue de Sevres, la bontd virile, le disinteressement, I'honneur, et cet esprit de civilisation greco-latine indispensable aux Orientaux qui se proposent de comprendre nos
communautis d'Occident. Mais surtout, il incarnait (et que de
tristesse j'eprouve en dcrivant ces mots I) un temps ou une amitie candide et sans nuage unissait la France et le Liban, au point
qu'un jour les Libanais rdclamerent leur annexion pure et simple h notre pays 1
Faut-il croire que ce temps est a jamais revolu ? Ce serait
l1 manquer gravement a I'enseignement du P. Sarloutte. Un
homme tel que lui ne desesperait jamais. Et je crois qu'il n'est
de l'interdt de personne, ni des Libanais, ni des Syriens, ni minme
des Anglais et des Amdricains, de voir s'effacer au Levant I'humanisme courageux et tendre du Lazariste d'Antoura.
-

Jer6me, de I'Acaddmie frangaise,
et Jean THARAUD.
(Le Figaro,n* 249, 3-4 juin 1945.)

CHINE
M. Paul Montcil, Provicaire de Xanchang (Kiangsi)
(7 novembre 1881-23 'mars 1946)
Le Vicariat apostolique de Nanchang (Kiangsi), en deuil depuis deux ans par la mort de son evuque, Mgr Paul Dumond, non
encore remplace, vient de nouveau d'dtre douloureusement
eprouve par le deces de M. Paul Monteil, Provicaire. Celui-ci,
chef du Vicariat pendant ces deux dernibres annees, particulierement -terribles dans cette region si eprouv6e par la guerre, a
su faire face aux plus graves difficultes pour maintenir les cuvres de-cette mission. Les quarante annecs de sa vie, pass6es au
service de Dieu et des ames dans ce Vicariat, y laissent un vivant souvenir.
M. Paul-Ernest-Antoine Monteil est n6 A Ally, canton de
Pleaux (Cantal), le 7 novembre 1881. AprBs ses etudes classiques au Petit s6minaire de Pleaux, il entra au Grand seminaire de
Saint-Flour, alors dirigi depuis 1820 par les Lazaristes, parmi
lesquels on comple le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, martyr en Chine. La, il se sentit appel6 h suivre la vocation de ses
mnaitres. II entra dans la Congrdgation de la Mission A Paris le
17 mars 1901. Apres son service militaire, il fut envoy6 faire sa
th6ologie dans le nouvel ktablissement des Lazaristes A HeldenPanningen (Hollande). II recut le sacerdoce A Paris, le 9 juin
1906, p l is ii arriva a Shanghai le 6 septembre. et enfin A Kiuiang dans son Vicariat du Kiangsi septentrional le 14 septemCoux qui le virent arriver, jeune, aimable, plein de zile, furent particulierement frappes des grandes qualit6s de ce nouveau missionnaire. I se mit avec ardeur 4 l'Rtude de la langue
chinoise, s'exercant au ministere des ames a Kiukiang, puis pea
a peu 6dans les missions de ee district, oi il demeure trois ans.
Dou de rernarquables aptitudes pour toutes especes de constructions, il fut appiiqud par lgr Ferrant & l'achbvement de la
belle
tons. cathidrale de Kiukiang, quil rcussit i la satisfaction de
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En septembre 1909, Mgr Ferrant, ayant besoin d'un missionnaire d'Olite pour rebatir au spirituel et au temporel, ses
oeuvres de Nanchang, deux lois d6vastees, en 1906 par la persdcution, en 1909 par un terrible incendie, fit appel i M. Paul Montell pour lui confier ces travaux. Sa jeunesse pouvait sembler un
obstacle ; mais, I'edvque maintenait A Nanchang le Directeur du
district, plus ag6 et trbs expdrimentd, tout en donnant au jeune
missionnaire toute latitude pour procurer a cette mission les
grands developpements que son z'le en esp6rait. Get dveque si
zdld, mort, helas i trop jeune en 1910, ne fut pas trompd dans
son attente. En l'espace d'un an, une vaste residence centrale
fut construite pour tous les missionnaires du Vicariat ; puis une
belle eglise, rappelant'le style des basiliques jomaines, fut commenc6e en I'honneur de Marie Immaculde. La mort de Mgr Ferrant n'arreta pas ces travaux. L'6glise fut achev6e en 1913 et
complitee
par les locaux destinds aux ecoles.
Durant ]a guerre de 1914-1918, M. Monteil, mobilisd en
France, fit vaillamment tout son devoir comme aumonier militaire et fut decord de la croix de guerre. 11 nous revint en septembre 1919, plein d'ardeur pour continuer dans son cher Nanchang, ses oeuvres interrompues. Ge fut aiors I'oeuvre principale
de toute sa vie, la plus rdussie et celle qui conservera sa memoire
parmi nous : la fondation et l'organisation parfaite de 1'hupital
Saint-Louis, si populaire A Nanchang. La construction de cet h6pital, reparation demandbe et obtenue par le gouvernement francais pour les massacres de missionnaires survenus en 1906, enfin
ddcidde en 1914, avait "Rt renvoyde apr6s la grande guerre.
Mgr Fatiguet en confia I'exdcution a M. Monteil, persuade que
nul autre ne ferait mieux. M. Monteil s'y appliqua avec tout son
coeur et toute son intelligence. Sur un terrain relativement restreint, il r6ussit A grouper tous les services d'un bon hopital moderne parfaitement organisd. En fdvrier 1922. on put procdder
a t'inauguration de I'Mtablissement, confid au zBle experimentd et
devoud des Filles de la Charitd. Peu apres y arriv\rent un docteur franCais, puis un docteur chinois diplOm6 de l'Universitd
I'Aurore de Shanghai. Depuis, cette oeuvre, sous la haute et sage
direction de M. Monteil, a continue de se ddvelopper pour le plus
grand bien des popillations de cette region, qui apprirent ainsi
a connaitre notre sainte religion. La chapelle de I'hopital SaintLouis. hien placee dans la maison des seurs et d'un acces facile
au nombreux personnel, mdrite une mention particulibre.
La ne se borna pas I'activitd de M. Monteil pour doter !e
Vicariat de constructions qui s'imposaient. A Kaoan, avant 1914,
ii Cdifia une grande 6cole pour les filles. Consid6rd comme i'architecte officiel du Vicariat, i' donna souvent des plans qui furent exicutes avec succks, notamment A Foncheng, Fogsin. Hweiu, Tsinsien. La belle eglise de la paroisse de la ville de Kiuiang lui doit aussi d'etre parfaitement rdussie. De 1924 A 1926,
ii ddifia la jolie 'glise de Kuling, si bien adaptie aux besoins des
nombreux catholiques clhinois et 6trangers, qui v affluent chaque
annee. De 1935 A 1937, il bAtit )a chapelle des Vic;ges de NotreDame du bon Conseil : il s'est surpassd dans cette oauvre dont
les digne s Vierges sont justement fibres. Enfin, tout juste A la
declaration de la tongue guerre sino-japonaise qui vient de finir,
ii put livrer aux s6mirfaristes du Vicariat leur magnifique 6tablissement de Kiukiang, auquel il tr'availla plusieurs anndes.
Le
srminaire. d6di: A Saint-Joseph, A qui i' avait grande devotion,
fat excult avec amour A la grande satisfaction de Mgr Dumond.
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Quoique M. Monteil ne fat pas Directeur du district de
Nanchang, le vendr6 M. Domergue qui exercait cette fonction,
ne faisait rien sans lui et le considdrait comme son bras droit,
non seuleinent pour Nanchang. mais pour tout le Vicariat, au
gouvernement duquel il avail sa grande part depuis longlenips.
Cette bientaisante influence de M. Monteil fut providentielle
pour la rigion de Nanclang, et pour tout le sud du Vicarial dans ics Upreuves qui se succeddrent de 1926 ab1946. De
1926 a 1930, ce furent les troubles causes par I'invasion des troupes sudistes, qu'on ne parvint pas & empecher d'occuper une partie de nos eglises et rdsidences. Puis, de 1930 A 1935, ce furent
!es ravages des armees communistes, heureusement pas aussi
graves dans notre Vicariat que dans d'autres, mais paralysant
nos oeuvres en bien des endioits. Enfin, en 1937, et pendant les
anntes suivantes, il faliut endurer les grandes epreuves de la
guerre la plus dure qu'on ait encore vue. DMs 1939, le Vicariat
fut coupe en deux, et toute communicaiion devint impossible.
En mars 1940, le vtn6r 6 M. Domergue mourut. M. Monteil, deji
supfrieur rcgulier des Lazaristes depuis 1933, "devint alors Vicaire delegud de Mgr Dumond. Grace a son savoir-faire, I'administration du Vicariat continua comme par le passe a maintenir
la vie des oeuvres et l'union entre tous, malgrd les difficultes de
plus en plus grandes.
A la mort de Mgr Paul Dumond survenue le 17 fdvrier 1944
a Kiukiang, M. Monteil devint canoniquement chef du Vicariat.
It esp6rait bien que le successeur du Vicaire apostolique ne tarderail pas a etre nommd. NIanmoins, ii prit la direction de toutes les affaires courageusement, avec toute son experience de
quarante ans dans ce Vicariat et de trente-sept ans de participation a son gouvernement. Son grand souci fut d'assurer la vie
de nos ceuvres et 1'entretien de chacun de ses pretres, maintenant l'union et le zble en depit des difficultds toujours croissantes, relevant le courage de tous au milieu des dangers toujours
plus grands des bombardements aeriens. Tant A Kiukiang qu'k
Nanchang, il arriva A faire vivre nos oeuvres, si lourdes alors,
des h6pitaux. des orphelinats, des 6coles. Enfin, la paix si attendue nous vint en 1945, avec la fete de l'Assomption de la sainte
Vierge. Helas ! ce fut pour apprendre qu'une nouvelle 6preuve
nous menaVait
Depuis la fin de juin, M. Monteil se sentait atteint d'un mal
mvst6rieux semblant inexorable. Les docteurs de I'h6pital, si
divouds, les soeurs, si exp6rimentdes, firent tout pour enrayer le
mal. Enfin on reconnut que c'dtait un cancer au pancreas, allant
toujours se dcveloppant et pouvant laisser quelques mois de vie
encore au venerd malade. Alors, on vit une chose admirable.
Ce malade oubliait sa souffrance pour ne penser qu'k la Mission
dent il avait la charge. II rEvait de remettre le tout en parfait
Mtat entre les mains du futur edvque avant de mourir. On le vit
des journues entieres h sa table de travail. dans sa chambre
d'h6pital. II rdorganisa tout. En ddcembre, apres le retour de plusieurs missionnaires internes depuis deux ans et demi, il r6unit
le conscil du Vicariat et travailla plusieurs sema'nes a relever
les ruines spirituelles et temporelles, faisant appel au zele de
tous ses prclres, du moins de ceux qui restaient, car onze dtaient
morts durant les hostilitEs. Tous lui obdirent sans hdsiter. II fit
le possible et l'impossible pour tacher d'obtenir l'argent nkcessaire a tous. Tous comprirent alors quel tresor its allaient Verdre et quel 6v6que ideal M. Monteil aurait pu faire a la tete du
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Vicariat. Mais Dieu a ses desseins, que sa sainte volont6 soil
faite ! Tout en travaillant, M.-Monteil pensait au ciel toujours,
disant que 1a seulement ii se reposerait.
Le 12 mars, ii reuut, sur sa demande les derniers sacrements
et continua encore a travailler, tout en 4tant plus que jamais
entre les mains du bon Dieu. II n'oublia personne ni aucun detail.
Sa derniere lettre, ecrite la veille de sa mort, fut pour sa famille. Le 22 mars. sa vue se troubla et sa langue parut embarrasste. Le 23, il passa sa journde h prier. 11 disait : , J'ai tant
aitu le bon Dieu que je n'ai rien h craindre de lui. , Le soir de
ce jour, il s'endormit tranquillement et, sans aucune agonie,
s'iteignit doucement A cinq heures trente.
Tous les chr5tienaet de nombreux payens voulurent des funerailles tres solennelles et demanderent a les retarder jusqu'au
1" avril. Ce jour-!h, au milieu du recueillement gendral accentud
par la recitation des prieres, un cortege long de pros d'un demikilomitre parcourut les rues de cette immense ville, belle manifestation de notre Sainte Religion dans ce milieu si hostile a
la vraie Foi il y a cinquante ans. Que du haul du ciel, le cher
M. .Monteil continue a veiller sur ce peuple qu'il a tant aim6 !
Nanchang, 3 avril 1946.
Albert BRuLArT.
Lettre de M. Paul MONTEIL & M. Hubert MEUFFELS,
missionnaire B Paris
Lue simple et breve lettre est parfois ruedlatrice de toute
une dine et prolonge l'dcho, la rdsonnuance de loute une noble vie.
C'est ce qu'on ressent dans les dernibres lignes envoydes par
M. Paul Montef,,
vaillant missionnaire de Chine, i M. Hubert
Meulfels, son ancien directeur spirituel d Saint-Flour.
Voici cette page : les Annales demeurent, malgr l'ianevitable
dcolutiun, un Recueil toujours ouvert de Letlres edifiantes : histoires des dines, reflets de l'wucre de Dieu, dans la fanille de n;otre ptariarche saint Vincent de Paul.
Nanchang, 14 mars 1946.
Monsieur le Visiteur et Tres Honor6 Confrbre,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais.
Le 12 novembre 1898, j'entrais au Grand sdminaire [de
Saint-Flour]), et vous m'acceptiez pour votre dirigd. Le 25 janvier 01)l, votis me laissiez libre d'entrer A Saint-Lazare. Je recevais le sacerdoce a Paris, le 9 juin 1906. Mais le 17 mars, j'aurai quarante-cinq ans de vocation. Le 7 mars [190i], ii y a quarante-deux ans, j'ai prononc6 les Saints Voeux a votre messe [a
Panningenl. Le 13 mars, ily a quarante-deux ans, j'ktais sousdiacre a Weert [Mgr Drehmyans]. Le 12 mars dernier, ii y a deux
jours, j'ai regu les derniers sacrements A trois heures du soir.
Quarante ans de Chine ! Pourrais-je souhaiter mieux pour mourir que ce mois de saint Joseph ? Et, sauf un miracle, c'est ce
qui va arriver. Mon cancer est arriv6 a sa derniere p6riode :
'occlusion intestinale. On me soutient, et j'en profite pour arranger toutes mes affaires du Vicariat et les personnelles, mais
le nonbre de mes jours est compt6 et ils ne seront plus nombreux.
J'en profite pour me retourner vers vous et vous adresser,
du fond du cceur, mon merci le plus senti pour ce que vous avez
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fait pour nioi. Vous ites A l'origine de ma vocation. Et cette vocation est pour moi, a ce moment surtout, la cause d'une alldgresse que je ne puis surmonter. Croiriez-vous que je ne puis
me decider a craindre le bon Dieu malgrd mes miseres ? Je n'y
arrive pas et c'est I'action de graces continue qui monte de mon
cour a mes lEvres. Aidez-moi h remercier le bon Dieu qui, toute
ma vie m'a.conduit par la main, de la famille a Pleaux, A Saint.
Flour, a Saint-Lazare, A Panningen, en Chine, A Nanchang que
j'avais demandU et of je suis depuis trente-sept ans ! Sauf de
ne pas atoir m.-ux correspondu au tresor de graces qu'a Iet ma
iie, je ne regrette rien. Si j'avais a recommencer, je n'en voudrais pas une autre. Elle a edt remplie de revolutions, guerres,
troubles : mais c'est prbciscment ce qui donne l'occasion de mbriter. Nous sommes des privilegids. Et, atteint d'un cancer, done
certain de I'issue prochaine, j'ai eu le temps de voir venir la
mort et c'est une bonne grAce. Veuillez done m'aider A remercier
lc bon Dieu de tout. Ne m'oubliez pourtant pas en Purgatoire.
Vous savez que comme je n'ai pas n6glige de prier pour vous
durant ma vie, je ne cesserai pas apr&s ma mort et quelle joie
quand je pourrai vous souhaiter la bienvenue I
Vous avez sans doute su que, depuis la mort de Mgr Dumond, il y-a deux ans, j'ai pris la direction de la Mission comme
Provicaire. DIs la paix, j'ai tache, de ma chambre de malade, et
nimme encore maintenant de mon lit, de riorganiser 1) Vicariat
au moins jusqu'a l'arriv6e du nouvel 6vtque. C'est a peu prbs
termin6, grace a la bonne volont6 de tous et notamment de mes
consulteurs, sans lesquels je n'ai rien fait. Juste aujourd'hui,
M. Smits a pris ses fonctions de Directeur du district de Nanlhang, auquel je I'ai nomme. Malgr6 nos dix pr4tres morts, nous
avons fait i'impossible pour tout restaurer. C'est commence, mais
le nouvel dvque, avec une caisse vide, ne sera pas sans souci.
It est vrai que l'esprit de tous est excellent, comme vous l'avez
constate.
Je m'arr4te. Une derniere fois, avant de vous embrasser lihaut, je vous embrasse de loin, du meilleur coeur. Vous prierez
pour moi, sans doute, souvent, serai-je a vos c6tis. Encore une
fois merci. Adieu, ou plut6t au revoir.
Paul 1MONTEIL, i.p.dl.M.
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SAINT VINCENT DE PAUL
(Inidits)
Versons au dossier de saint Vincent de Paul :
a) Un procs-cerbal de la Nme deposition de son corps, operhe it 20 mai 1940.
N. B. Lesdites reliques, le 3 juin 1945, ont ei8 ramenses
depuis juin 1940.
le Chiteau-I'Ev\que, on elles ont a•journi
if. Annales, supra p. 52-53.
6) Ulne lettre iddite de notre saint Fondateur (fin septemlre-dchut d'octobre 1659).
Soigneusement signald par I'ddition Coste (VIII, p. 138-139),
il'a;pris le catalogue de Laverdet (vente d'autographes de jan\irr 1851), I'original vient d'etre retrouv6 dans des papiers de
famtille dc M. l'abbe Michel Auzou, prefet de division au Coli;.e Saint-Jean de Passy. En voici la copie figuree (c'est---dire
li/gn, pour ligne) :
Je vous envoieray le reglement des filles de la
charith et I'uprobation que Monseigr le cardinal
de Retz (1) en fici a Rome, une coppie des leltres
patrintcs (2) et de leur enregistrement au Parlement
4ffin de vrir comme it faut dresser I'aprobation.
.ous venons d'en faire partir (3) quatre ; partie
pour Narbonne et partie pour Coors ; et dans
pea de jours pour la Pologne ; et le moien
de diriger tout cela que par l'atribuiti]onde
i'autoritd de Sa S[ain]tetW.
J'attendz l'exlra tempora pour nostre
frere Artur (4).
M. Estienne (5) se dispose pour Madagascar
MJ(essieu)rs Bt..ussordech (6), Faydin (7).
Au dos : A Monsieur
Monsieiur Jlly.

DEPOSITION DU CORPS DE SAINT VINCENT DE PAUL
(20 mnai 1940)
Le luhdi 20 mai 1940, ri Paris, en la chapelle de la MaisonMerc tics PrCtres de la Mission, en raison des dangers eventuels
de la yuerre actudlle, a dte ddposd le corps de saint Vincent de
Paul.
Je soussiynd, Edouard Robert, Vicaire gnderal de la Congregation de la Mission, ai fait proceder a cette ddposition en
:I Cf. Coete, t. X, p. 102 ; t. XIII, p. 547, 569, 573.
2) Voir Annales, tome 105 (1940), p. 466-469.
3) Sur ces d6parts, voir Coste, t. VII, 142, 335, 337, 339, 350, 42* ;
t. VIII, p. 123-124. 125, 139, 162, 545 ; XIII, p. 587 ; X, p. 665.
it) Voir coste, t. VI, p. 290, et t. VIII, p. 49.
5) Voir Coste, t. V, p. 535, t t. VIII, p. 90 .
C•>;Voir Coste. t. V .p. 576, et t. VIII, p. 90.
't) Voir Coste, t. VIII, p. 89-91.
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vrcu des puois
po
ir spfciaux cinfirds, le 18 mai 1940, par Myr
Paul Touz:, ricaire ydndral de Paris.
Ce lundi 20 unai, t quatre heures de l'aprcs-midi, je me
suis rendu auprýs de la chtisse de saint Vincent qui se troure
au-dessus du mailtre-autel de la chapelle. 95, rue de Sevres.
Etaient prWsents it nms ctles, M. Jean-Baptiste Pict. assisIant dte la Maison-Mire. frere Joseph Gazafy. frere sacristain.
fri-re Boch di Norcia, frdre te la sacristie, et M. Joseph Bracts,
onucrier orfevre. a ce specialement conrcqud.
Le, acant l'ourerture de la chisse, je soussignd, ai pleinecent recunna que les seeaux de I'archerechede Paris. appous's
sur Ic fond de ladite chdsse :taient intacts. Ainsi constalote,
cclic authenticit des reliques. j'ai donnd ordre de briser les cachets ct d'ourrir la dite chnsse. Le corps de saint Vincent de
Paul en sa td extrait ct desreundu avec rdevrence a la sacristie.
Le). e:taient prisents, outre les tfimoins plus hautt noimmins.
M. Henri Romans, assistant de la Cfnyrigation de la Mission.
.1. Joseph Guichard. assistant de la Maison-Mbrc. la T. H. Mere
Laure Decq. -supdrieurede la Tomnpagnie des Filles de la Charitd. sour Champetier de Bibes. assistante. swaur Caimman; dconomie tie la memne Compaynie. swur Marie Morriss, seur Lacroix. filles de la Charitd, ces deux dernieres attachies au secrjtariat de la Maison-MIre, 140, rue du Bac.
Les dites precieuscs reiiques furent ddposecs dans la caisse
tde bois. oil 7e 25 arril 1906 on arait ddja renfernm le corps de
saint Vincent de Paul. Cette caisse de bois. doublde Li l'ntiricur
d'une autre caisse en zinc. mesure d I'extirieur 175 centimntrrs
de ,-ng. 43 de larye, et 26 de haut. Le corps de saint Vincent
fat depose dans cotte caissede zinc. Apres que ladite caisse ciu
et sioudee, et que Ie cou ercle de la caisse en bois cut ete clol;.
on a entoure la dite caisse de deux bandelettes de 'soie dans s
largeur et d'une autre bandelette dans sa lonqueur. Au double!
point de renountre out itd placds des sccaux de cire oit j'ai fait
vppiosr. en huit imnpressions, le cachet du Vicaire gendral de la
Cayr,:gttifu.n de la Mission. Cette caisse a dtd d son tour ddpos';e
ldans ine autre caisse de bois qui. vissee, a etd mise
I'abri dans
les ,,us-sols de la dite Maison-Mvre.
En foi de quoi, et fait en triple, le present proces-vcrbal.
Edounrd RoBERT,

Vie. Gen.
Jean-Baptiste PIET
J. GUIcHAnD
Henri ROMNANS. c. m.
Ass.
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Joseph G\ZAFY

IoC:o mi

NORI:IA

Soeur L. DECQ.

Supdricure Gdndrale
Sccur CIIAMPETIER DE RIBES,
Assistante
SOur CAMMAN.

Econome

Scur SCIu.bT, Officire
Sceur MORRIS
Semur LACROIS

Fille de la Charitd
F.

COMBALUZIER,

Sec. Gin.
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B1BLIOGRAPHIE
de
lPub''o Caballero SANCHEZ, C.M., La proferia de las 70 semanas
Dtniel y los destinos del pueblo judio. Madrid, Editorial Luz,
1946, 120 pages in-8* ; 15 pesetas.
Du lexte danielique IX 24-27, l'auleur a mis sur pied une
mnaintes reprih
large et serieuse e6ude scripturaire. lenci
le Pere
ses sur ce texte vnulrable, il a rencontr. entr'autresa &erit
un
Lagrange qui. dans la Reciue biblique d'avril 1930, de Daniel.
remarquable article sur les septante semaines
Cela n'a pas arrut6 l'auteur qui, de son cte. a longtemps
Iriturt et mindit6 un pareil sujet. Yideant periti. Conscience,
versavoir. tout est mis enteuvre pour expliquer les trois
sets faineux. .e travail est certes digne d'attention par son
effort s6rieux : i! fait honneur it une \olount tenace, i un
esprit ingmlnifux. l.a prdsentation adapthe au sujet, est digne
de I'Editorial Luz.
e
D. G. BAI.DESC.I. C.M. Sacre cerimonie. I. Funzioni ordinarie
straordinarie.8 edizione, Rome, Via XXIV Maggio, 10, 1945.
At08 pages.
Miseai jour. cette tidition italienne d'un manuel clasall6ger
s.que. pr&eente que!ques heureuse' innovations. Pour
le texte et ti'iter des rdpetitions fastidieuses. une premiere
d'enparlie de Normes gddtrales, fournit les renseignements
semble, hons pour toules les crmnionies : signes de croix.
rev(rences, g6nuflexions. etc... Cinq autres livres s'en tienneat farouchement au but pratique du volume : maniere de
bien accoliiplir les c6r6monies culturelles (messe, vipres.
particularitds de I'ann&e liturgique, b6nddictions)... Le tout
est soigneusement revu et mis a jour : an has des pages,
quclques diserrtes r•efrences rarnenent aux sources de la
discipline rubricale. Le travail ainsi mis au point se dispose i continuer son hon et efficace service deja centenaire
On sail que le lazariste G. Baldeschi fut maitre des c,rimonies a Saint-Pierre de Rome (-t19 aoit 1849). Traduite
en francais. des 1847. son ceuvre, aprbs des revisions, adaptations cet multiples editions, poursuit infatigablement son
chemin de ee cote-ci des Alpes. sous le nori et pavillon du
PBre Le Vavasseur qui. en 1857. donne une idition de Baldcschi, ct se trouve a I'origine du Briciaire des Cedrmonies.

(Voir Dictiounnaire d'Hisliire et de IG'tgraiphie eccl;sias-

tiques (6dit. Letouzey), sub verbo Baldeschi.,

Antonio M. SATEoXA. 1 siignor Manzello. p,re'te della Mfissione apos-

tolo della Sardegna, Rome, Via XXIV Maggio, 10, 1943, in-8,
xvi-420 pages.
.Les Annales de 1938, en leurs pages 272-276, ont camp6
cette noble et originale figure d'apotrý vincentien (21 janvier 1855-14 octobre 1937). II suflit de s'y reporter pour rapidement ivoquer cette vie d'inlassable ddvouement et de
fructucuses missions, en cette chrre Sardaigne, ile vincentiennc. qu'il parcourut trente-sept ans durant. Pour plus ample evocation, les quatre cents pages dP cet in-8*, heureusement illustre, nous permettent de suivre I'apotre en son
clair matin, en son midi lumineur, en sa vcspree que rem-
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plit jusqu'au bout le dynamisme d'un septuaginaire, une Ame
d'apOtre. Quatre parties d'une biographie dont on nous annonce une traduction, adaptation franqaise. Souhaitois-lI.
Elle continuera le bien de ce grand coeur que l'on se dispute
apris sa mort, et son inhumation h Sassari. (Cf. Annali delta
Missione (1941. p. 28-39 : 23 novembre 1940. Pose de la premibre pierre de l'dglise qui, via Porcellana, conservera le
corps de M. Mlanzella.)
En prdvision des honneurs des autels, il y eut.en effet
une pieuse contention entre ses bien aimes confreres et ses
chores filles, soeurs de Gethsimani (les Manzelliennes . qui
parvinrent a obtenir le corps de leur pere pour leur niaison,
ouverte A Sassari h la lPentecte 1927, avec m6re Angela alarongiu (t26 mars 1936, h 82 ans d'hge).
Inserons ici h ce propos, A titre puremnent documentaire,
une savoureuse decision romaine :
5412-41
Rev.me Paler,
Direxatam quaestionem de exhumatione e cocmneteri
tommunnni civitatis Sassaris cadaveris sacerdotis Joaniis
Buptistae Munzella Congregationis Missi.nis, et de ejiusdem
translatioie in cryptam Instituti Sororum a Getsemani. haec
S. Cohgreyatio de Rligiosis, omnibus mature perpensis, ita
dirimere censuit :
1* Cadaver sac. Joaueis Baptistae Manzella in proprielatem pertinel ad communitatem religiosam cui in vita adscriplus erat ;
2* Attentis peculiaribus rerum adjunctis. cadaver sac.
Juiannis Baptislae Manzella crstodirttr in crypta Instituti
.Soorum a Getsemani, retita nova exhumatione, sine licentia haius S. Congregationis.
Cuncta fausta a Dominio adprecor et permaneo cidemn
P. tuae Revinae Procur. gen. addictissimus.
Fr. L.-M. PASETro, seer.
En attendant l'heure de Dieu, que repose en paix l'infatigable ap6tre missionnaire ! Et que sa biographie fasse
rayonner son zble tout vincentien.
Giulio FODDAI. C.M. Elisabetta Anna Seton figlia della Carita
Rome. Via XXIV Maggio, 10. 1942, xi-224 pages.
Suave et forte figure, cette Ame fervente et sainte. du
protestantisnie ausiere, vint au plus pur catholicis-me.
Am6ricaine comme les Duchesne, Cabrini, Bentivoglio. etc.,
c'est une femme energique qui se d6pense tout entiere au
service des pauvres. La nouvelle et alerte biographie nous
conduit par les cheminements de cette existence toute simple et exallante.
Apres les ouvrages auxdiverses perspectives historiques de Madame de Barberey, de Ricciardelli, de. Danemarie, etc., pour evoquer cette future bienheureuse, que notre
espoirs et nos souhaits escemptent voir bientOt s'inscrire
au palmares de 1'Eglise.
Grand catechisme frangais arabe, d'apres les catichismes des
dioceses de France, traduit par un groupe de missionnaires
a l'usage des ecoles d'Orient, et publih par le Vicariat apostolique de Beyrouth. Procure des PNres Lazaristes, Beyrouth, 81, rue de Syrie. 1942-1943, 202 pages doubles.
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Cette traduction (aux trois 1), ni trop litteraire, ni
trop litterale, ni trop lourde de style se presente dans une
Edition bi-lingue. C'est I'ceuvre et le travail en equipe de
quelques lazaristes adonnes a 1'enseigneoent du catichisme
pour des milliers d'enfants levantins. A signaler, comme
curiosit6, le tableau synoptique et pratique, des fetes d'obligation, des jefines et abstinences dans les divers rites
catholiques : latin, maronite, melchite, syrien, chaldeen,
arnmnien, qui se partagent le troupeau du Christ, dans cette
maceddoine classique de nationalites et de religions. Un bel
et bon livre.
A signa!er 6galement, comme extrait de cet ouvrage, un Catdrhis.me simplifid en fran'ais-arabe(38 pages doubles), et un
Petit calichisme frantais-arabe,tous ouvrages approuves et
1942. par Mgr Remi Leprdtre. del6gud apostolique de Beyrouth.
Alexis GENDRE. Veillde mariale des E.D.M.I. d'Orient. Beyrouth,
24 pages (1946).
C'est le livret, le choeur parld d'une session des Enfants
de Marie Immaeulbe d'Orient, reunies, le samedi 25 mai
1946. en 1'eglise de la Mission 4 Beyrouth, et assemblees le
Irndemain dans une journee mariale, et messe pour la paix.
Voici l'uniforme classique : jupe bleu-marine, chemisette
blanche, regate bleu-marine, beret blanc avec insigne ;
voici les consignes de partout : entrain, pidte, discipline,
-ourire. Beau specimen de cette vivante paraliturgiede nos
.ours. accessible aux cceurs et h I'esprit.
En avant, sans rechigner, pour se iaisser p6ndtrer par
cette piete adaptde. On ne lutte pas contre la vie.
Antonino ARATA, arcivescovo di Sardi. Tre secoli di vita romana
de1-ll
Casa della Missione ,. Rome, Via XXIV Maggio, 10.
1943, 42 pages.
Heproduisant une breve analyse de l'Osservatore Roniano du 1" janvier 1943, les Annales, t. 106-107, p. 351352. ont donnO un schematique apercu de cette int6ressante
le vivante conference, prononcee par I'Assesseur de l'Orientale, ie 29 decembre 1942, a I'Oratorio Borromini, centre
des cours superieurs des Studi romani.
Tird A part des Annali della Missione, t. L, p. 15-47,
voici, enrichi de notes, d'illustrations, de plans, le travail
documentO qui a precede et etabli cette conference : it dvoque pertinemment dans ses .diverses demeures. la Casa romana della Missione. Pages ravissantes pour qui cherche et
aime I'histoire des maisons de la petite Compagnie. Puissent-elles avoir beaucoup de petites sceurs !
Annali della Missione, tomes XLVIII-L. Cinq ans durant, quasi
totalement, nous avons tous dtd coupds de nos habituelles
et nautuelles relations : nouvelles, livres, revues. Aussi, avee
profit et plaisir, les Archives ont enfin reQu les numeros de
guerre des Annali romaines (1941-1943).
Devant ce trou combld de nos collections (il y en a
encore d'autres, hilas !) inserons ici la mention de quelques intdressantes notices de nos confreres : a Turin, Barthelenm FASANO (1867-1941), 1942, p. 13-16, 145-147 ; Melchior MOLLO (1885-1941), 1942, p. 148-158 ; Frangois PA-

-

204 -

noLrxr (1880-1939;, 1942, p. 278-289 ; Vitale BINDOLINI
(1875-1942), 1942, p. 349-351 ; h Rome, Rocco PETnuo•N
(1868-1942). 1942, p. 327-336; Nicolas BASIL! (1828-1896.,
1941, p. 185-211 ; Ugo A.TONELLI (1888-1942), 1942. p. 525 ; A Naples, Angelo Taoist (1872-1938), 1943, p. 59-78, etc.
Notons que les Annales ont 6voqu6 plusieurs de ces edifiantes figures. (Voir tome 106-107, p. 155-166.)
Comnne histoire des maisons, on peut noter, A Livourne:
la maison Saint-Joseph (Filles de la Charitd) 1942. p. 213252 ; a Rome : l'Office d'information de la Secretairerie
d'Etat et les Fiiles de la Charitd 1942. p. 323-327 ; a Turin : La maison d'dtudes Saint-Vincent, 1942, p. 270-278 ;
en Chine. Tung Kia Chan et Sayany Kiao, 1941, p. 127-140
et 213-222 ; i Plaisance : Centenaire de la maison des
Soeurs, 1941. p. 270-277 ; en Albanie : pour 1940 : La vie
de. la Mission, 1941, p. 108-112, etc...
Sur saint Vincent de Paul est r6imprim6 le panigyrique que, en 1843, prononca .
1'Alberonianum de Plaisance.
le
nienheureux Antonio-Maria Gianeeli, ev6que de Bobbio,
1942. p. 43-59. Sur le bienheureux Rogue, sont I signaler
des pages de Mgr Alberto Fabozzi, 1943, p. 214-230.
Sur le bienlieureux Perboyre, des informations intiressantes, 1941, p. 157, 243 ; 1943, p. 231, 245, etc...
Bref. largement imprimdes (on ne sent guere la crise du
papier), les 1.048 pages, bien aerees, de ces trois annees des
Anuali, nous fournissent. pour les engranger, de belles gerthes et d'utiles renseignements. C'est le profit qui denmeure
dans nos revues. et la consolation de ceux qui veillent sur
c'-s ncropoles : promenons-nous souvent dans ces cimetieres. - F. C.
Jean HAEST. C.M. De I. Vincrntius a Paulo apostel der christeij;e naa.strenliefde 1581-1660... Socrabaia, Drukkerij De Toekumst, 1941, 28 pages in-8*.
Reprenant une sdrie de quatre conferences prononcees
en 1931 en Hollande i Radio Omroeph, M. Haest les redonnait en trois entretiens a Soerabaia, a la fin de 1940. En un
triple panneau, c'est un apereu sur la vie et I'aouvre de saint
Vincent : la charitd pour les corps, pour les Aines, pour les
pckeheurs. Rehauss6 de sept hors-texte documentaires et
6paule par une bibliographie sonnnaire, cet apercu vincentien est une apostolique contribution
laa itltrature
vincentienne : cela nous vient de Java oiu les enfants de
saint. Vincent (sceurs ct missionnaires) suivent hdroiquement les traces de l'ap6tre de la charitL, malgrd les dilficult6s et secousses de la guerre.
3lcnsaqeiro de S. Vicente de Paulo. Revista mensal de todas as
obras Viccntinas. Felgueiras. Seminario de Santa Teresinha.
1941-1945 : 378, 360, 368, 384, 364 pages.
Discretement, au milieu du fracas et de la tourmente
mondiale, paraissait, en Janvier 1941. dans l'oasis pacifique
du Portugal. le premier numbro d'une nouvelle revue vincentienne. Depuis, cliaque mois, elle apporte au loin, aux
nombreux amis. aux genereux bienfaiteurs, des nouvelles,
des directives, des exemples, des poesies, des charades et
jeux d'esprit, etc., le tout orientd et conru dans le climat
ct I'alllosphlere vincentiens.
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De ce programme, les quelque vingi-quatre pages mensuelles du Messayer dcoupent. menus, les divers chapitres.
Tout est servi, et mesurd delicatement. Ainsi les notices du
pass6 et celles de notre 6p1que, sont savamment detailles
par tranches en tines lamelles de deux i trois pages.
Les cinq premnires annaes, qui no:us sont parvenues
renferment d6ji, outre les actualitis, ceuvres et points de
doctrine qui evoquent le sens et la vie de notre temps, de
savoureuses et prdcieuses informations historiques. (Cf.
Annlces, t. 106-107, p. 458-469 ; 177-180 ; t. 108-109, p.
200-204. etc...) Notices, par exemple, de M. Barraos Gomes
(1839-1910). de sceur Marie-Therese Ferrao, visitatrice, le
sýrninaire de Faro (1796-1797), Jos6 Garcia Rebelo de Castro, Antonio Ferreira ViCoso, Alphonse Gongalves, etc..,
Ah ! I'heureuse province, qui utilise son histoire : ce capital inalienable des nations et des families !
Association amicale des anciens 6lves d'Antoura (A.A.A.A.A)
mai 1946, Bulletin annuel, neuvieme annie.
Ce bulletin annuel reflete, d'une ann6e A I'autre, avee
perseverance, la vie du collge d'Antoura : ces pages illustries, en franqais et en arabe, entassent des souvenirs. Tout
y poursuit l'oeuvre constructrice de nobles 6veilleurs d'Ames,
dans ce milieu melang6 de races et de religions, mais tout
uni dans I'arour de la formation largement humaine, recueillie dans cette vieille et- e61bre maison. Depuis plus de
cent ans, nos confreres y prodiguent leur zele et leur detvouement. Ce pass6 augure bien du present et de l'avenir.
Faxit Deus. Inck' Allah.
Mois dle Marie de la Medaille miraculeuse. Paris, 140, rue du
Bac, 1945, 128 pages.
D&coup6 en trente et une lectures dans les pages toujours vivantes et pleines d'allant, de M. Joseph Baeteman,
agrement6 de trente et un exemples : quotidienne histoire
idifiante, serti en conclusion d'une priere a la Vierge
raynvnante de la Medaille, ce Mois de Marie dvoque pieusement, en trente et une journ6es, I'ppopee et le scintillement
de la Medaille providentiel!ement confide par la Vierge & la
bienheureuse Catherine, a la foule exultante et ardente des
Enfants de Marie et des Filles de la Charite, a la pi&t6
niondiale envers l'Immaculee. Un beau mois de Marie,
ajout~ i une s6rie toujours ouverte.'
J. J.CRoxxI, C.M. Mental Prayer. Saint-Louis 3, Mo. Wellington
Printing Company, x-188 pages.
l.a m6ditation, grand acte quotidien et point de ddpart, de toute journ6e d'une bonne fille de la charit6. Pour
faciliter cc primordial exercice d'une vie de ddvouenent,
M. Cronin, directeur des Filles de .a Charite de la province
de l'Ouest americain (Normandy, Marillac), a r6uni de suggestives notations sur l'oraison menlale ; ce qu'elle est et
les rmoyens fort pratiques d'en bien profiter. Tout cela est
concrr'ement rendu, nettement adaptd aux vertus et besoins
des filles de la charit6. Les usagbres appricient fortement
cetle manne vincentienne ; ces petits pains de chez nous,
ces lihbles de riflexious.
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Carolina NABUCO. Monunmento vicentinos.

Les V6zcs de Petropolis de juillet-aofit 1944, p. 446-453
ont donni' ces quelques pages : entretien sur Saint Vincent
de Paul et son w~ucre. Bluelle bresilienne !

NECROLOGE 1946
MISSIONNALRES

1. Louro <Jean), pr., dde. a Santa-Quiteria, ii janv. 1946 ; 78, 60.
2. Vea-Murguia (Rufin), dec. a Manille, le 22 oct 1945 ; 37, 21.
3. Salvatori (Louis), pr., dec. a Rome, le 18 janvier 1946 ; 88, 72.
4. Perrella (Cajetan), pr., dec. a Rome, le 18 janv. 1946 ; 55, 37.
5. Lampe (Anoine), pr., dec. A Tours, le 9 fdvrier 1946 ; 64, 44.
6. Schieder \Henri), pr., dec. a Vienne, le 3 fevrier 1946 ; 63, 45.
7. Espinosa (Ulpiano), pr.. dec. a Quito, le 20 ftvrier 1946 ; 32, 11.
8. Bafcop (Gaston), pr., dec. a Dax, le 23 fivrier 1946 ; 74,57.
9. Flavin (Timolhee), pr.. dec. a Saint-Louis, le 20 f6vr. 1946 ; 58.38.
10. Collins iTimothee), coadj., dec. a Malvern, 27 nov. 1941 : 81, 60.
11. Porter (Sheridan), pr., dec. en mer, Ftoride, en 1912 ; 27, 9.
12. Kinsella (Laurent), pr., dec. a Ashfield, le 9 juillet 1943 ; 80, 39.
13. Beasley (Jean), pr., dec. A Malvern. le 29 avril 19.4 ; 24, 7.
14. Archer ;Edouard), pr., dec. a Wandal, le 19 oct. 1944 ; 54, 28.
15. Monteil (Paul)., pr.. dec. A Nanchang, le 23 mars 1946, 64, 45,
16. Zieleznik (Louis), pr., dec. A Lyskow, novembre 1945 ; 58, 37.
17. Odrobina (Louis), pr.. dec. A Bydgoszec, decembre 1945 : 67, 52.
18. Gaal 'Emeric), pr., dec. A Pliscsaba, le. 24 nov. 1944 ; 28, 10.
19. Lindmayer (Etienne), pr., dec. a Pilisesaba, 17 janv. 1946 ; 46, 19.
20. Van Pol (Antoine), pr.. Rio-de-Janeiro, 28 dec. 1945 ; 74, 55.
21. Celis (Michel), coadj., die.. aiMrida, le 20 mars 1946 ; 90. 63.
22. Roulabou.l (Joseph), pr., dke. A Pdkin, le 23 mars 1946 ; 64, 39.
23. Yu (Joseph). pr.. dke. a Chenftinghu, le 22 fevrier 1946 ; 60, 36.
24. Martin (Ja•n-Polycarpe). pr., Rugles, 16 avril 1946 : 74, 49.
25. Knavs (Francois), pr., dec. a Ljubljana, janvier 1946 ; 75, 25.
26. Herrero (Sauveur), clere., dec. a Espluga, mars 1946 ; 24, 2.
27. Ma (Pierre). clere. d6c. a Kashing, le 20 avril 1942 ; 24, 3.
28. Salom :Luc). pr., Santiago de Cuba, le 27 janv. 1946 : 72, 56.
29. Quin'ano (Rgulo). coadj.. Santiago de Cuba, 23 mars 1946 : 65. 0.
30. Schiesinger (Ernest), coadj., Niederprum, 27 sept. 1940 : 67. 48.
31. Blees Alberl), coadj., d&c. a San-Jose. le 12 f6vrier 194-1 : 67. -7.
32. Ifummneler Francois). coadj., Lippstadt, le 13 dec. 1941 ; 63, 43.
33. Bellut ;Jacob). pr., d1c. a San-Josd. le 15 decembre 1941 ; 77. 56.
3 . Niehorowski 'Joseph), pr.. San-Jose, le 16 novembre 1942 : 76. 46.
35. Klahsen (Pierre). clere, dec. en Russie, le 14 avril 1944 : 30. 9.
Popsel
06.
Hpenri), clere, dec. en Russie, le 23 juin 1944 : 29, 10.
37. Hupe ;Henri), coadj.. dic. en France, le 1" janvier 1945 : 35. 11.
r8.Hesse Ballhasar). pr., dee. a Turrialba, le 18 mars 1945 : 45, 25.
39. Taepper (Jean). pr., dec. A Godesberg, le 3 mal 1946 : 65, 44.
0. \Vochowski Henri), pr., dec. a Cacica, le 26 mare 1946 : 64. 47.
il.Monaghan 'Joseph), pr., dec. A Saint-Louis, le 31 mat 1946 ; 61, 44.
'2. BPvi're (Lucien), pr.. dEc. A Loos, le 6 juin 1946 : 70, 49.
43. Miller (Jean). pr.. dEc. a Germantown, le 23 mal 1946 : 62. 39.
SI.Rosensteel 'Charles), pr., dec. A Baltimore, le 28 mai 1946 : 68. >0.
-5.
Comellas Eug.). pr.. dEc. A la Nouvelle-Orleans, 18 juin 1946; 67, i6.
46. Deslaing 'Justin). coadj., dec. a Paris, le 20 juin 1946 : 72, 13.
47. Mancino T• ominique). pr.. dec. a Naples. le 4 juin 19W6 : 80, 63.
48. Mollo .Charles). pr., dec. a Turin, le 19 juin 1946 : 68, 49.
49. Bruno J.acques), pr.. dec. A Macassar, le 24 juin 1946 : 49, 29.
50. Murray L,,on). pr., d 6 c. h Balboa, le 4 juin 1946 : 40. 11.
51. Me Fadden 'Thomas), pr.. d6e. A Niagara, le 16 jun 1946 : 67. 49.
52. Bono "Pompeo), coadj., dEc. a Savone, le 29 juin 1946 . 63, 35.
53. Klanenihk Michel). pr., dc. a Ljubljanao le 23 oct, 19ii : 80, 58.
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Campanello ;Antoine), eoadj., dec. A Scarnaufig, 9 juill. 1916: 85, A7.
Vajveile (J.-B.),-pr., dec. A Guayaquil, ie 6i juillet 946 ; 60, 41.
Avidano (Second). pr., de. & (Aieri, le 4 oct. 944i ; 85, 46.
lonteverde :Jean), coadj.. d6c. A Casale, le 3 d&e. 1944 ; 67, ii.
Toria ;Jean), pr., dde. & Sarzane, le 11 janvier 1915 ; 80, 50.
Heggio
nCharles), pr., d6c. & Chieri, le 25 juillet 1945 ; 71, 49.
Vleniino Anlivine), pr., dic. A Turin, le 26 juillet 1946 ; 76, 44.
Ou ,Mathieu). pr., ddc. A Kashirg, le 17 oct. 1913 ; 75, 51.
SOEURS

Firstlr .Anne-Marie), Maiaou Ste-Genevikve, Reims ; 86, 60.
Folentani .Leontine), Asile, Drancy ; 68, 46.
Clhau\in ,Madeleine), Hopital, Pontchartrain ; 50, 28.
Bernard Angelique), HOpital, Libourne ; 85, 61.
Ogier Marguerite), Maison Saint-Laurent, Paris ; 76, 6.
DrsgrC -Annie-Marie), Maison de Chlaritd, .rras-tRonville ; 80, 57.
Vergeaud .Catherine), -Maison de Charite, CAdeau-i'Eveque ; 83, 57.
Havier Louise), Orphelinat. Les Marches ; 83, 61.
Hivet \'aienline), HOpital civil, Vichy ; 67, 41.
Mariorelli .Maria;, Hdpital Banibino Gesu. Rome ; 69, 52.
Harnelt 'Joh.nnai, Hidpiltl de Paul; Saint-Louis (E -U.) ; 90, 57.
Legendre ;Louise), Maison de Charit6. Clichy ; 72, 52.
Dupont .Jusrphine), Mlaison de la Providence. Fribourg ; 70, 4-8,
Delaye Marie). HOpital St-Joseph, Paris (de Bourg-la-Reine) ; 70, 44.
Chol ..Maria), Asile de vieillards, Versafles ; 73, 52.
Harlay Estelle). Maison de ChariiA, Clichy ; 80, 57.
Leclere Marguerite), H6pital Ste-Miarie, Sh•nghai (Chine) ; 37, 15.
\\is.oud Marie), H6pital de Jerusalem ; 76, 36.
Blaise Marie) : Maison de Charit, Clichy ; 73. 48.
Gerrard Elizabeth), Maison Ste-Edith, Leigh-on-Sea ; 67. 42.
Forrest
IMargaret). Maison Saint-Vincent, Drogheda ; 76. 54.
Carroll Ellen) : Institut Saint-Jean, Boston-Spa ; 82, 58.
Fi:zpalrick Helcna), Hopital Ste-Elizabeth, San-Francisco ; 59. 23.
Coleman 'Elizabeth), Orphelinat catholique, San-Francisco ; 73, 47.
Mongiello "Antonia). M\aison-de reiraitc, Mariyliano ; 87, 65.
De Jitus :Magdelena), Creche de Cordoue 'Espagne) ; 65, 35.
Aiunio Eiisa-. Asile de vieiiiards, Barceloe : 72. 50.
Gcnzalez Jacoba). Maison de charitd, Jaen (Espagne) : 88, 67.
Urquijo 'Francitca), Maison de retraite. Rafelbunol :Espagne) ; 56, 31.
Ruiz Maria), Asile de Carransa ;Espagne) : 8i, 40.
Casa. Sara . Codl-ge di l'lmmaculee. Marin .Espagne : 48.
4
16.
Santurnaria Dolores). Mlaison Saint-Nicolas. Valdemoro iEspag.); 72. 51.
Rousselle .Marie). Mlaison Sain!-Vincent,.L'Hay ; 84, 63.
Destrepn Marire, Hopital de Lamalo~f: 76. 51.
Filhols L(,nii•,. Matson de Gharite de Montolieu : 68. 45.
Fingleton Ellen). Maison Saint-Vincent de Belfast 'Irlande) ; 48, 25.
Kthod ;Britdg(t). Mliddelshrough (Angleterre) : 83. 58.
Muisano .Marguerilt). Maison Saint-Joseph. Acqui Iltalie) ; 76, 52.
Delahayv iCeili), Hlpital dp Fontenay-le-Comle : 57. 32.
Cormn Eui,;!ide). Maiscn Saint-Leu. d'Amiens : 64. 38
Blanchard MaIrie-Louise',
lHpital dp Fontenay-le-Comte ; 68, 45.
Gilbert 'I.ise-. Maison Principale. Paris ; 77, 53.
Trouillet Marie), HI5pital de Bernay : 78, 55.
Vervynde :MI:Ari). Maison Saint-Bavon. Gand (Belgique) ; 88, 53.
Jarra .Rs,". HBpital de Damas : 83, 59.
Bianchio MI:rguerile),
Maison de 'Immnaculee. Luserna fItaliel ; 72,
Pizzini
A.\-.le'. M.aison de I'Immaculfe. Luserna fItalie) ; 84, 63. 53.
Mlapslrone Franqoise), Maison Cenlrale. Turin 69, 49.
FadPri An\tin(le.. Ascilp d'enfants, Nulvi .Sardraigne) ; 58, 30.
Donellti .Marir-. Maison Centrale. Turin : 44, 20.
LCaveMarNguril). Maison Saint-Vincent, Chantepie ; 68, 37.
Floeh :MarieP. IHpital civil, Allger
61, 37.
Boudon Eu•-nie'. Hlpital, Gonesse ; 75, 56.
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lSabran (Gene'vi've . Maison Principale, Paris ; 77, 55.
Lagrange (Anne). Iipial GL4ndral, Clermont-Ferrand ; 87, 64.
Dejean (Marie), HOpital du Salvador, Santiago (Chili) ; 64, 42.
KIhiod (Catherine). SOrminailr Marillac, Normnandy Etate-Unis) ; 89, 6L
Saulle (Thilrite), AUile, Forino Italie) ; 71, 40.
Aurccchiione (Marie), Maison de Retralle, Marigliano (Ilalie) ; 90, 62.
Corrado (Francoise), Maison de Retraite, Marigliano ; 94, 66.
Collina (Angele), Maison de cetraite, Monistero (Italie) ; 98, 73.
Leurini (Angi)le), Maison de Retraile, Monistero (Italie) ; 83, 58.
Giuliani (Santa), Maision Centrale, Siennt ; 89, 64.
Vico (Adricnne), Maison Ccntrale, Sienne ; 73, 51.
Salva:ori (Cleuplas), lMaison Centrale, Sienne ; 81, 57.
D]tunay (Marguerite). Maison Slint-Bernard Ia Chap, Paris ; 58, 37.
Clanduzon (Marie), Hospice, Cunlhat ; 92, 63.
aarliac (Francoise). Maison de Charild, Angers ; 80, 57.
Prryron (Marie), Asile Saint-Vincent, La Teppe ; 78, 44.
De Laverine :Marie-Thdrs-e), Mlais. Charitl, ChOleau-l'Evque ; 78, 58.
Exenberger (Elisabeth), Mais. de Charite, Miltersill (Salzbourg) ; 75, 50.
Altimiras (Pilar), Prison, Barcelone :Espagne) ; 74, 52.
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Notre Tres Honore Pere

William-Michael SLATTERY
n6 le 7 Mai 1895 6 Baltimore,
re;u dans la Congregation de la Mission le 10 Juin 1913
6 Princeton IEtats-Unis).
flu Sup6rieur GCn6ral le 5 Juillet 1947, 6 Paris.

C;Ic1La;le lJe /Il.

Icluad d olet

Vicoire G4ndal de (a Congregation de la Mission

Paris, le 1" jmwier 1947.
MESSIEURS ET MES BIEN CHERS FRERES,
La grace de Notre-Seigner soit avec vous pour jamais !
Je vous souhaite nne bonne et eainte anne. Que Dten,
notre Pkre tout puiseant vous donne atous la sant6 de I'ime
et du corps. Que la splendeur da Segneur soit sur vous et
sur lee wuvres de voe ma•Mi
Je souhaite une bonne et eainte annie a chaeune de voe
maisqns. Qu'elles soient tontes pn petit Paradis par la charit6
qti unit les confreres, lea cleres et es, frres, entre eux et avee
leur superieur. Alter alterius onera portate.
Je souhaite une bonne et eainte ann6e aux trente-ix provinces de la petite Coppagnie. Qu'elles creisent toutes et chaeane, selon a diversit6 de lenr longitude et de leur latitude,
dans 'esprit de saint Vincent, afin qu'elles aiment de plus en
plus ct que notre saipt fondateur a aim6 et qn'elles pratiquent
fidilement ce qu'il a enseign. Que par-deesns tout la charite la
plus surnaturelle rgne entre toutes 1e provinces. Qu'il n'y.
ait pas de jalousie entre chacune d'elles ; que Le provincialisme
on Ie nationilisme n'exerce pas se ravages parmi nous ; que
toutes pratiquent la devise de saint Benoit : ore et Asora.
Ora. Prions lea un pour les autres, au lieu de none dinigrer,
an lieu de-nous calomnier comme on fait dans le monde. Que
et esprit diabolique ne regne pas ettre nous. Reconnaisseos
chacun nos propres difans et lee qualit6s des autres. Ora.
Prions lee uns pour les autres. Nous sommes tous les enfants
d'un m6me pEre. Ne devenons pas des frires ennemis comme
on en voit tant chez les laiques. Ora. Et an lieu de murmurer,
de nons plaindre, de critiquer, travaillons. Labora. Travail*'lons i nons corriger de nos dWfauts, a enlever la poutre qu
unps creve l'eil. Ce n'est pas aux iveques qu'il faut diencer
la paille que none croyons voir ches let aatres ; ,eenest pas
mame i nos freresdes autres provinces qu'il fant, i l'imitatioin
de Cham, faire connaitre ce que nous croyons etre defectneux
dans nos pres et sup6rieurs ; c'est a Dien qu'iL fant en parlet.
Or, Autrement Ia malidietion de Cham tombera eur none ;
e'st a I'assemblIe provinciale, e'est i l'aseeblbe geuntale,
'et en famille que nous laverons notre linge sale. LA nq•n
amtrm grice d'6tat - Ora et Labora. Deux mots sacres, prieZ,
at travail; deux mots qu'il ne faut pas profaner pour jeter
l zisanie.

-

210 -

Par la grice de Dieu cet esprit ne regne pas dane les provinces. Gardons-nous de le laisser p6netrer. ' II y a'six choses
que hait le Seigneur et la septieme sqn ame la ddeste. Ceue
septieme cest celui qui, entre des freres, seme des diicordes.
(Prov. VL 16,19).
Enfin je souhaite une bonne et sainte annie a toute I
petite Compagnie. Cette annee sera une grande annee, I'ann6e de l'Assembl6e generale. Elle sera ne annee de libUation. Je seral delivri de la superioriti que ma vieillesse et mon
incapaciti ne peuvent porter. La Compagnie sera d6livrie da
pauvre Vicaire general ; elle aura enfin un chef, un Pere. Je
pourrai chanter comme le vieillard Simeon mon Nunc dimittis
parce que mes yeux auront va celui que le Seigneur a pepare de toute iterniti pour htre le salut de la petite Compagnie, de toutes sea provinces.
Quia viderunt ocul mei salutare tunm..
Quod pwasti ante faciem omnium populorum.
Le nouveau Superieur ne eera pas lhomme d'un parti,
d'une province, d'une nation ; il sera I'homme de toute les
provinces.
Ante faciem omnium populorum.
1i sera une lumiere pour nonu, il none montrera la route
que doit suivre la petite Compagnie pour rester fidile &reeprit de saint Vincent.
Lumen ad revelatione- gentium.
Ce sera aussi notre gloire, non pas la gloire humaine apres des hommes, mais la gloire aupres de Dieu, la gloire qui
fera de notre petite Compagnie le peuple de Dieu.
Glorianaplebis tuae Isroal.
Apres rilection du Sup6rieur general et de aes assistants,
I'Aesemblle ginerale 4evra s'oecuper de la question importante
des Constitutionp.
SNous avons des constitutions et des Rgles. Les RWg&le
concernent la sanctification de tons lea membres de la petite
Compagnie ; elles sont Penuvre de sainu Vincent de Paul, aid
par ses premiers compagnons.
S Lee Constitutions traitent du gouvernement de la Companie : il y a les Caustitutiona communes qui otnt td lahbor~
e
-et approuvies par la premiere Assemblie generale apris la
mort de saint Vincent, sou M. Alm6ras ; ii y a les Constit&
Stions slectee (un ehoix des pr6cidentes), qui ont 6t6 approvees par le Souverain Pontife. Les Constitutions quoe rAsseP
blie aura i r6diger et i sonmettre au Saint-Siege, ont e6t cor
posees par M. Cocchi, canoniste remarquable de notre ConUgr
gation et revies par lea Assistants. Ce projet de oonatitutio
s mprime en ce moment La guerre, la raret6 du papier, Is
destructions des nsine, les salaires 1eves des ouvriers, le
restrictions d'&lectricit6 ont retarde beaucoup cette impres
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Ssion. J'espre que bient6t ce projet sera envoy6 aux Visiteurs, si toutefois la poste et la' censure n'y mettent pas d'obs .
tacle. MM. lee Visiteurs examineront, ce projet, oit en assemblee provinciale, soit dans d'antree reunions avec lea principaux de leur province. De la sorte le travail d'examen qui
devra
rtre fait a. Assemblee generale sera prepare.
La Sacrie Congrigation des Religieux nous a demandi de
lui envoyer le projet des Constitutions avant 1Assemblae g6-

nrale.
Evidemment, chacun a sa maniere de concevoir lee Conetitutions, chacun a son plan; il est difficile que le projet Ie
mieux congu plaise a tout le monde. Cependant on ne peat
pas rester ind6finiment comme 'Ane de Buridan.
Je n'ai pas besoin de rappeler que rlauteur de ce projet a
djai compose un certain nombre de constitutions pour diversea Congregations, il a 1'habitude de cette sorte de travaux ; il
eait ce qui est accepti, desird, refus6 par la S.C. des Religieux :
e'est un grand avantage. 11 ne fant pas nous exposer i ee que
notre proet de Constitution soit.refus par rautorite supreme;
nous perdions la face en cour de Rome ; sans doute une humiliation n'eaf pas un mal ; mais cependant : Est modus in
rebus. Ne quid imius.
Apres les Constitutions, lAssemblie ginirale traitera les
questions-qu'elle jugera i propos de traiter : car elle est.1'atorit6 suprame, l'autoriti lgislative, executive et jadiciaire.
ce grand 6v~aement par la priere et e1
Priparonsenous
travail de notre eanctification et de noe cuvres. Orp et labord.
Qu'il me soit permis de rappeler ici le numnro 17; dee
SConstitutions selectes.
Pane ce numero, il est dit qull y a peine d'excommunication latae sententiae pour quiconque .traitera avee quelque
6tranger soit pour. se faire nommer Suprieur general on

pour en faire nommer un autre, soit pour procurer

'excl-

sion de quelqunun on pour emp&cher on troubler dune maoPlection. De mime pour celui
.nire quelconque il libert, de
des notres qui sollicitera ambitieseement pour as propre &letion an geniralat.ou qui aollicitera quelqu'un des n6tres pour
mem charge.
r'lection de quelqn'un qui. ambitionne la

Cette peine de l'excommnnication montre clairement .la
nfcessite on se trouvent lee membres de la Comngie de lai
sen
quemn
ser PEsprit-Saint designer I'lu de son choix.

eleeris. Cet alu pent ttre de n'importe quelle tribu, nation,
people.
Qu'on me permette de rappeler egalement le DMcret 579

(olim 557) de la 26P assemblee (seas. 9, annee 1902) et le D6eret 580 de la 30( assemble (sees. 10, annee 1933).
Le decret 579 repronve lee libelles sans nom d'auteur on
de lieu d'impressidn, paraiusant sans la permission des. snp-
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rieurs, de nature a engendrer I'esprit de critique, de dfirance,
de division, et 'Assemblee proteste solennellement contee ces
perturbateurs de la paix,' ces ennemis de la charit6 et elle
prie le Superieur g6neral de lea punirzavec seviriti.
Le Decret 580 vise les -libelles anonymes qui sont composes et .rpandus en secret contre les Superienrs on les confreres d'une nation. L'Assemblee reprouve ces libelles ; elle-preecrit gravement a tous ceux qui recevront ces libelles anonymes
(soit 6crits a ]a main, soit dactylographies, soit imprimes), de
ne pas les communiquer a d'autres mais de les envoyer au
Superieur General par le Visitetur. Enfin elle frappe de suspense a divinis ipso facto les auteurs de ces ecrits.
Par la grice de Dieu cet esprit ne se trouve pas dans Is
Compagnme ; mans il peut exister dans une on deux tetes fai. bles que les grands 6vinemente derangent comme lee changements de temps troublent certains cerveaux fatigues. Plaignons ces pauvres esprits ; s'il en existe, ce sont des malades
pour lesquels il fant prier. Ora, et que I'on doit engager i travailler. Labora.
JA suis heureux de constater et de dire a la face de toute
la Compagnie que je suis treie difie de ce que je eais sur ses
membres, ses maisons, ses prowinces. Evidemment tout i'est
pas parfait ; la perfection n'est pas de ce monde et celui qui
est actqellement A la tate de l Compagnie confirne la veritA
de cettt. parole ; mais ei tout n'est pas parfait il y a beaucoup
de choses qui sont bonnes et qu'on pent appeler parfaites.
Je signalerai d'abord la grande charite avec laquelle les provinces qui n'ont pas 4t6 6prouves par la guerre sont venues
an secours, encore cette annie, des provinces qui vivent dane
des conditions difficiles. L'Amerique du Nord, du centre et
du midi, a brill6 sur .ce point d'un eclat particulier. Graces
soient rendues au Seigneur de chariti qui a inspire ces generosites et grane reconnaiseance. toutes ces provinces. Tous
ont m6rit6 ce que saint Paul annongait aux Corinthiens
(2, IX.6), qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus
et metet ; ils ont sem6 des bienfaits abondants, il recolteront
une moisson abondante. Non ex tristitia at ex necessithee ;
ius ont donni avee joie, hilarem datorem diligit Deus. Que
Dieu qUi est tout-paissant, leur rende en grices surnaturelles
ce qu ils ont donne en seeours naturels. Dispersit, dedit pauperibus ; jusitia ejus mnet in saeculum saeculi.
Dans ee palmaris, les, Etate-Unis ont le premier prix,
missionnaires et smeure. Je constate aussi avec joie que, dans
les deux provinces des Etats-Unis, Notre-Dame de la MWdaille
Miraculeuse est honor&e. Bel exemple que je propose a l'imitation de la Compagnie.
S Le Etats-Unis envoient des missionnairee en Chine. Leurs
maisons out un personnel abondapt, ce ne sont pas des maisons squelettiques et lee jeunes gens qi s'y pressent ne sont
pas une poignee ; amini i I'Universitj de Paul il y a dix mille
etudiants.

-

213-

Le Mexique a vu revenir les Sceurs qui itaient' parties il •
ya soizante-dix ans. Lee Dames de la Charit6 et lee Enfants
de Marie lea ont aidees grandement' dans leur r6installation.
Dane I'Ammrique Centrale, Mgr Beckman est devenu archevque de Panama. L'ecole apostolique de San Salvador a
fourni vingt-cinq prrtrea depuis sa fondation. -On a e616bri
solennellement la cinquantaine de vocation de M. Lagraula.
C'tait iuete et M. Thaureaud, qui eat du mime ige de vocation, a bien retrac6 lee meritea de son visiteur. . Dans vingtcinq ans lea' nocea de diamant et puis lea noces 6ternelles , a
dit le Nonce apostolique. C'est bien ga : lea cinquantainea sont
-ordinairement des invitations i nous preparer an ciel.
En Colombie, les vocations se multiplient ; lea oeuvres
sont florissantee.
L'Equateur reoit cette annee .un renfort appreciable :
troie pritres et un clerc. En mime temps qu'ils fortifieront
lenr sante, ils rendront des services.

Le Perou a vu le directeur des Soears, Mgr Perez, nomm
sa. plce, j
anxiliaire du, cardinal de Lima. Nons envoyons
M. Antoine Moreno, jusqu'ici directeur des Seaurs i cornette
d'Espagne. M. Moreno revient i la province oi il a commenc
Dieu qu'il ne devienne pas
D,
sa vie de Missionnaire. Plaise
ievqne, comne plusieurs de ses pr6diceseurs.
M. Godoy a eit nomme visiteur du Pacifique, en remplacement de M. Felhoen, demissionnaire pour raison de sant6.
La province du Bresil doit 6tre un pays heureux pyisqu'elle n'a pas d'histoire, a notre connaissance.
veSEn Argentine, mime les petits apostoliques ont vouln
nir au secotrs des ecoles apostoliques de France par un don
gnereux. Voili une formation eerieuse i la vie future de misesonnaire.
Lea proyinces d'Espagne, de Bareelone, de Hollande, de
Pologne ont en Amerique des vice-provinces qui sent trs,
actives.
)e rlAmirique, passons en Afrique. C'eatfacile par avion,
c'est plus facile encore et moina cher par la pensee. Au Mozambique, nos confreres portugais diveloppent lers ceuvres
missionnaires sous la houlette bienveillante de Son Eminence
le Cardinal Gonveia..Le Congo vient de .changer de Prefet
a oblige M. Windels i donner ea demisapostolique. La ,antU
sion ; il a t6 remplace par M. Vanderkerckove. Quand on a
cri la Prefecture apostolique en 1941, avec M. Windels comme
,premier prefet, les Acts apostolicae Sedis constataient que par

le zele de ouvriers evangeliques la moisson avait'prodnit now
mediocres fructs, insignes fruct.s.
Madagascar a ete treas prouvi par la maladie. Plusienre
confreres uit dfi rentrer en France ; un excellent missionNous avions envoy l'an
naire, M. Coudroy, a iet assassini.
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dernier du renfoit a cette mission tant aimee de saint Vincent.
I1 faut en envoyer encore. Je fais appel aux jeunes. 1 fant en
cette grande ile des c peres et meres >, comme on appelle les
missionnaires, justes comme dee peres, doux comme des meres, cherchant uniquement les ames ; il faut des hommes de
tite et de coeur ; il fat surtout des saints ldais des saints qui
ne se tuent pas. Dans une audience que m'accordait, il y a une
quinzaine d'annees, -le grand Pape Pie XI, le Pape des missions, il me disait, ainsi qp'i M. Fontaine : < Je crains que la
foi ne quitte l'Europe ; i suis persuade qu'elle ira se rifugier
en Afrique et
kn'elle trouvera Ul un terrain propice ; ces
ames n'ont pas .pchh contre la lumiere ; mais il fant se hiter
d'y envoyer des messagers celestes afin que la place ne soit pas
prise par d'autres' Dites cela i votre Supirieur giniral. >
Vive done la belle mission d'Afrique et que bient6t des anges
nombreux volent en ces contries au secours des grands enfante qui le• habitent. M.'Charlet se prepare i cet apostolat.
SL'Ethiopie revoit lee successeurs des Jacobis, des Crouzet,
del Coulbeaux, des Gruson, des Baeteman. En -1940, ]a cause
du bienheureux Justin de Jacobis a eti reprise en vue de sacanonisation. M. Paul Gimalac, ancien vicaire apoetoliquea

repris contact avec sa chire mission ; il est arrive a AddisAbeba, ot l'ont accueilli avec grande joie M. Marsay, Abha
Tesfa-Selassi6 et lee autres et les seurs. II faut relever la mission dttruite par la guerre ; il faut reprendre, en s'accommodant aux circonstances et aux hommes. Nous allons envoyer
d'autres confreres selon les disirs de 4'Orientale. Quels sont
les missionnaires qui aspirent a devenir les heritiers de I'amour
que M. Baeteman avait pour sa fiancee noire ? Je prends les
nome.des pritendants.
Le nord de l'Afrique, apres bien des piripeties, a ennf
-

son personnel, sinon an complet du moins un peu plus fourni
qu'il y a quelque temps. Malhenueusement l'euvre des mis*
sions n'est pas .encore relevie, lee aum6neries absorbent pisieurs confreres qui pourtaient
itre
missionnaires.missionnants.
1 faut faire de nicessitW vertu.
Je recommande a vos prieres, Son Excellence Mgr Gonnot, archeveque de Carthage, qu a 6t6 administri-en novembre. Que saint Vincent, qui a 4t- captif en Tunisie, garde son
cher ils, Mgr Charles Gonnot, et binisse les oeuvres de l'Afrique du Nord.
Lee confreres spnt revenus i Oran avec M. Henri, surieur, et M. Michel Cesa, confrere. le ont 6te reus triomphalement : < Enfin, vous voicd
L'Orientale a garde pour .'Egypte, M. Stiphy Sidarouss
que nous destinions a 1'Ethiopie. Notre confrere eat devenu
superieur du siminaire copte de Tahta.
Franchissons le caial de Suez & Ismailia, El Kantarah et
i travers le desert parcouru par JUeus, Marie, Joseph,. pntrons en Asie. La province de Syrie a et le theatre d'eivne-
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ments douloureux pendant lee annees coules ; la piix semble itre r6tablie ; nos confreres ont du monde dans leurs colleges : einq cents a Antoura, beaucoup a Damas ; maie il
manque des missionnaires pour faire la mission propremeut
dite, pour precher dans a montagne. Que Dieu suscite beaucoup de vocations libanaises et syriennes, dane recole apostolique de Furn-el-Chebak. Nonu avons envoyi cette annee quatre sujets, MM. Daou, Seclaoui, Raad et Ackoury. UIs connaissent I arabe, ils pourront pr&cher an pauvre peuple des champs,
aux braves Libanais qui icoutent si bien la parole de Dieu..
De la Syrie i lIran, il n'y a qu'a traverser le desert, franchir le Tigre et ]'Euphrate, traverser on surmontet lee monte
Zagros et l'on est a Teheran, en quelques heures par avion,
en quelques jours par auto. MM. Kervran et Goyaux et le
frere Martin ont suivi cette route et ont apporti un pen de
reufort a cette mssion si chere an Pere Bor6 et qu lee Pre
Fiat a consacree i la Vierge Puissante. II y a quatre cent trentedeux eleves an college de Teheran : lee dleves sont de vingtquatre nationalites, de dix religious ; on reconstruit Tlglise.
De l'ran, lee caravanes allaient antrefois en Chine par la
< route de la oie >. Maintenant on va dam Ie Cileste Empire
par bateau et mi~e .par avion. MM. Berset et Gonce, un
Yougoslave, sept Hollandais, ont vogue sur les Hots de rocean
Indien pour aller porter secoure aux missionnaires de Chine.

De grands &nements
v

se sont doroules cette ann een cette

immense eontree. Le Saint Siege, dans sa sagesse, a juge que
le temps 4tait. venu d'•tablir la hierarchie en Chine ; i a
mime donne an cardinal an diocese de Pckin oit depuis longtemps nos confrires 6taient Vicaires apoetoliques. L Chine
est a un tournant de son histoire religieuse. II ne faut pas se
troubler de "e changement ; il ne faut pas surtout se decourager , il ne faut pas croire que tout soit fini pour none ; an
contraire, une grande miesion nous est r6servie ; il faut cons-

tituer en ces nouveaux diecees

des maisons de missions, des

siminaires comme dans les autres. pays' on a hierarchie est
constitu6e. Un grand et magnifiqpe ttavail nous attend. Malheureusement une grande partie du pays eat occupie par des
lbandes de soldats qui paralysent le ministere. Maie cela n'aura
qu'un temps et bientat nous pourron reprendre ainon les randonnees de MM. Hue et Gabet avee leur immortel Sanda
Chietmba, du moins les travaux des Clet, des Perboyre, des
Mouly, dee Rameaux et des centaines d'antres saints missionnaires. Du haut du Ciel ils prient pour la Chine et pour la
Congregation en Chine. Je crois a la Communion des Saints. Actuellement, le minietzre est cortrecarri par la guerre
-et Ioccupation. Patience ! apris la bourrasque viendra le
talme ! apres la pluie, le bean temps. Sursum corda. J'ai df
Lommer deux. nouveaux visiteurs, MM. Hippolyte Tichit et
Jeymier, pour remplacer les venerables visiteurs, MM. Desrumaux et Legris, que l'ige et la sante ont oblig6 d'offrir leur
dimission et a qui je tiens i temoigner publiquement notre
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grande -reconnaissance pour le bien qu'ils ont fait. UI ont iti
de vrais ils de saint Vincent. Les deux nouveaux visiteurs
vont se mettre i 1'oeuve ; ils vont combiner leuf plan avec
M. Moulis, que i'ai nomm6 commissaire extraordinaire. J'aurai
bien voulu aller en personne eur place encourager nos vaillants missionnaires et fixer avec eux le modus tivendi demande par les circonstances. Mais un Vicaire general, pas plus
qu ui simple confrere, ne fait pas tout ce qu'il veut. Si done
je ne puis aller en Chine par le cprps, j'y vais par la penee
et par le coeur, jembrasse tons mes chers confieres de Chine
et je leur crie : confiance, confianee, confiance.
Cette nomination d'un Cardinal dans notre nission de
Pekin est up grand honneur pour nous ; si Ie Saint-Siege a
pu installer an Pitang .un prince de l'Eglise, e'est que les
travaux de nos vaillants missionnaires depuis-cent cinquante
an ont constituk une grande chitientC, de nombreux catCchifites et pretres indigines. Cette nomination eat raboutissement normal, le couronnement glorieux des ceuvre, des
soucis, des travau des Monly, des Daguin,'de Tagliabue, des
Guierry, des Delaplace, des Favier, des Fabregues, etc...
me
sembl e que da le ciel on a di faire une grande fete en leur
honneur i I'occasion de I'institutioa de: lhicrarchie & Pikin.
Nous gardons en Chine trois grandeb provinces : le Hopeh qui comprend six diocesee, le Tche-Kiang dont Mgr Geor'
ges Deymier, est archeveque avee frois dioceses ; le Kian-Si
dont Mgr Chow eat archeveque avec quatre dioceses. QueUe
mission immense ! f y a de quoi occuper le sele de nombreux
mAaionnaires ; il ya beaucoup d'espace vital pour les soldats
dn Christ. Vivent la Chine et ses missions.
Et maintenant, il me semble que de a terre voisine du
Japon, comme autrefois de la Macidoine t saint Paul, une,
voix se fait entendre aux missionnaires de Chine, qui leur dit;
< Passe chez nous ! > Le Souverain Pontife, le PrFfet de la
Propagande, Mgr 1I'vque d'Osaka m'ont dit, comme I'homme
de Macedoine, t passe an Japon >. C'est done la volonti de
Dien. In nomine Domin. Je prie lee visiteurs de Chine de se
mettre en relation avec 1l'veque d'Osaka et d'envoyer des
hommes soit pour s'occuper des seurs, oh I'on desire un noviciat pour elles, soit pour faire d'autres .travaux conformes i
notre Institut.
Descendons an ud de la Chine, en Indochine.-Cete terre
1a t bien agit&e et l'est encore. Nous y avons des aumnniers
militaire& qui n'attendent que la d6mobilisation pour passer
en Chine. 11 y a en particulier I'intr6pide M. Trimorin, tonjoure jeune, malgr6ses soixante an sonn s ; ii y a M. Cassan,
autrefois aum6nier . Purpan ; il y avait M. Agui, mais la
maladie 'a fait retourner en France ; comme saint Francois
Xavier, et comme Moise, In n'a contemple que de loin la terre
promise de la Chine. mais grace i Dieu il est jeune, il triomphera de la maladie et il reviendra. I y a kusai M. Saint-

. I
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LUger, capitaine ; il aide en ce moment, M. Bringer, directeur
des sceurs dIndochiie. Je .viens d'envoyer M. Jean-Baptiate.
Pommier, d'Alexandrie ; il y a li grand bien i faire. Et la
moisson 4'annonce tres belle et tres interessante, mnalgr6 lee
difficultis politiques.
De 1'Indochine, allons aux Philippines qui se relevent de
leurs ruines, sous imnpulsion da nouveau visiteur, M. Zacariae
Subifias. Le sang des quinze martyrs missionnaires, en particulier celui da saint visiteur M. Tejada, sera une semence de
chritiens. Mais il faut combler les vides. M. Jugnera eat venu
en Europe plaider la cause des Philippines. L'Espag•e, terre
fertile-en nmeionnaires, enverra des sujets. Que Diea lea bnisse !
Pros des Philippines, se trouve la mission de Java, confi)e
aux missionnaires hollandais. ls ont souffert'jusque dan ces
derniers temps ; la moisson a et6 ravagee, mais lea grains
tombes en terre vont donner une moisson plus riche. Plusienrs
Sconfreres, aumoaiers militaires, sont partis dansala rigion de
lear mission ; ils aideront lea ipis tapousser et is moisonneront ce qui a it arros6 pax l'epreuve.
A c6te de Java, l'immense Australie, un continent, voit
provinces de Ia Compagni.
grandir une des plus jeune
M. Macken a donn6e a dimission et le nouveau visiteur, M. Nicolas Rossiter, continue le dle et Ie divouement de laneien.
Laissons les Philippines, Java, Australie, et. piquant vers
'Europe, arretons-nous ia la mission-de Cattack oi sont. les
missionnaires espagnols..M. Pablo Tobar_m'a envoy un rapport sur les vingt-cinq oremiires annies de cete mission. Un
grand hien a eit fait-Dieu soit bni. A 'Domino factum eft isuadet est miabile in ocalus nostris.
Quittqns rAsie et rentrons en Europe,,Nous alonr droit
vers Istanbul, oii riside le visiteur de la province de Turquie.
11 y a quatre cent einquante-cinq l4:ves i Saint-Benoit : troi
protestants, quatre-vingte orthodoxes, cent soixante-dix-sept musulmans, cent quarante-trois israilites, dix-sept gr6gorienus
trente-cinq catholiques. Pour former tout ee monde il T a.
treize lazaristes, onze musulmans, quinze collaborateurm. J engage les confrires A tenir bon. Tene quod habes at nemo accipit coronam tuam. J'ai envoye M. Maynadier pour renforcer
le personnel enseignant. Smyrne monte li garde i Panaghia Capouli (la maison de la SainteVVierge), qui aura pentitre un regain de popularit6 si rAssomption est difinie dogme
de foi. A Thessalonione on desire du. renfort. A Cavalla,
M Lordon, agent consulaire, a -et successivement en Grice,
en Bulgarie, il eat redevenu Grec. Tqutes lee autorit6s civiles
et religieeses engagent instamment i ne pas quitter Santorin.,
Souhaitons que les harrieres tombent et que V'on puisse aller au
.
secours de nos chers confErres.
en ce pays et de
n'envoyer
de
dire
L'Orientale m'a fait
a'en rappeler personne sans sa permission. Quittons la Tur-
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d
S. E. Mgr Alcide Maquie apres avoir present6 notre respect
rina, dilkgue apostolique.
De la Turquie passons dans les pays encore occupe ; la

Roumanie oi M. Schorung et des confreres polonais se sont
devou& pour soulager la misere; la Hongrie, qui se relive de
ses ruines, et d'oi M. Kohler se propose de venir en France;
la Yougoslavie, oa le visiteur M. Sedej a etkcondamn6 i quatre annies de prison, M. Zagar, un de ses coqfreres,
six ans;
nous avons nomm6 M. Stanko Zakelj, vice-visiteur, pour adminitrer la province tant que M. Sedej sera en prison.
Plusieurs confreres out quitti la Yougoslavie et se eont
rifugies en Italie, en Tunisie, aux Etat-Unis. lIs out un sdminaire au college LMonien de Rome et sont provisoirement sous
la direction de M. Lencek, vice-visiteur.
II est bien difficile d'administrer cette province de Yougo.
-slavie, car le renseignements que nosn en recevons sont contra dictoires. I1 faudrait pouvoir y envoyer un commissaire extraordinaire. Que Dieu veille sur nos confreres ev'sur nos soeur ;
qu'il les dirige ; qu'il les elaire ; qu'il les console.
En Tchicoslovaquie, beaucoup d'euvres ont t lai;eises;
M. Hutyra, vice-visiteur, maintient lee positions ; le vinerable
M. Haring, depuis vingt-quatre ans en Slovaquie, attire les
benedictions de Dieu par ses prisres et ses exemples. On priche
des retraites sacerdotales.
De Pologne, nous avons reeu des nouvelles par eux d& nos
confreres que nous avions hospitalises et qui sont rentris dans
lenrs anciennes maisons, en particulier i Sainte-Croix de Varsovie.M.
bKryka
gouverne la province de son mieux. Que la
Vierge de Czestokowa protege les miaionnaires et les seim

\Qu'elle lear envoie des vocations afn que nos confreres repren-

nent leurs belles cuvres d'autrefois. M. Kryska m'icrit le
14 fivrier 1946 : il va envoyer dix confrires an Br6eil, quelques-uns en Roumanie. La province a perdu quatre-vingts confriree pendant la guerre. On travaille a la restauration des maisons de Varwovie, en particulier de I'iglise de Sainte-Croix. Legouvernement a donni un secours. De mime on relive les maisons de Bydgozcz, l'iglise, l'cole apostolique, brfliea. On a
restauri Cracovie, Stradom, Nova Wies. Stradom a regn le
seminaire de Silisie. On reprend les 6tudes ]cassiques qui
avaient 6te interdites. Le,sminaire est & Kleparz. M. Michalski
Constantin, revenu de Dachau, a repris la philosophie a 1'Universiti de Ciacovie. On a du accepter quelques postes dans les
administrations appstoliques. Pas de dettes. Les Polonais de
Chine out diu ceder la mission de
nenchow. Ceux des EtatsUnis et du Br&iil se developpent.
D'Autriche, M. Spiegl ecrit : la aiaison de Gras a eei en
partie detruite. A Vienne, la maison XVIII Wahring et ditruite tout i fait, six personnes y sent mortes.
En Allemagne, M. Stienen, visiteur, a donu6 sa d6mission, et a letremplac6 par M. Jean-Baptiste Meyer.
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Nous avons pen de details de toutes cee chkres provinces
occupees. Nous leur sonhaitons d'etre bient6t d6livrres de l'oecupation et de recouvrer leur entiere libert,. Nous easprons
qu elles pourront itre representees- notre Aseemblie genirale.
Quittons les pays occupis et rentrons en pays libres. Faisons un petit detour pour voir le Danemark oh M. Jung eat
all& aider nos confreres et rentrone en Hollande, qui a. Wti
terriblement ravagee par la guerre. J'ai p, 'cette annee, y
faire une courte apparition : j'ai'admire comment Wernhout
abrite une jeunesse nombreuse et comment Panniqgen renferme des seminaristes et des etudiants remplis d'une grande
ardeur apostolique. De la Hollande sont partia on vont partir,
de vaillants missionnaires pour la Chine, pour ava, pour Ie
* Bre~il peut-itre pour Madagascar. Plusieurs sent venus nous
aider en France dane nos 6cbles apostoliques et quelques-ans
itadient le chinois & Paris. ILInternonce de Chine m'a it que
I'apostolat en Chine devra etre un apostolat intellectuel, pour
atteindre non seulement Je peuple mais aussi les classes dirigeantes, comme faisaient autrefois les Jesuitee et comme ils
font encore i Shanghai et i Tientsin. J'ai &6t tria idifi et tres
coneoli de ce que j'ai vu en Hollande.
Vise
De la Hollande je suis passe.en Belgique : 'ai vi
toute la jeunesee eminaristique et estudiantine reunie pour la
Pecinquantaine de vocation de son vicnLr visiteur M. Ieonard
i
Vise par
ters. 1 y eat de bellee fetes trio hien organisees,
M. Menu, i Liege par M. Van Ginneken,-suplrieur de missionnaires ses comme lai. Je suis heureux de les fdiciter de ee
qu'ik s'adonnent avec ardeur a Iceuvre principale de la Congrigation : raemvre des missions.
De Belgiqne, nassons en Grande-Bretagne et en Irlande.
M. Slattery a fait une visite amicale en cette province et il
de tout ce qu'il a vu et entendu.
eat revenu BdifiA
En France, l]a Maison Mlre a.reeu M. Guillaume SIattery,
qui a itC install le lundi de la Pentecte ; none nons preparone i recevoir lea membres de rAssemblie geLneale. Par la
griee de Dieu, les bitiments n'ont pas souffert, il y a. de la
place pour les cent hait diputes, qui viendront, si tons es
deputes penvent venir. Lea Jesuites n'ont pas-reu i&Rome
tons leurs dtputes, quelques-ans des pays occupes n ont pas pu
venir. Je me permets d'engager lesa isiteure et dputLs a fairle plus tit possible les demandes pour venir et i nous avertir
de m3me. Nous leur faciliterons Pobtention des passeportte
Qn'il disent dans quel consulat la demande de visa a te6dposee, la date et le numbro du dossier sous lequel le consul
de France a transeis a Paris la demande de visa. On nons a
promis en haut lieu de favorlser la *enue de tons les deputes.
Nos ecoles apostoliques se recosstituent avec des difficulta Len rKglements universitaires exigent des conditions quinous out obliges i bouleverser nos cadree. Afin d'aider-i ce
irelvement qui sot extrimement important pour notre avenir,

-

220 -

j'ai nommi M. Edmond Lebacq, visiteur extraordinaire de noa
&coles apostoliques pour le temps qui nous separe de l'Assembl e. Je l'ai prie de faire la visite efde-me signaler lea meuares qui seraient a prendre pour assurer un bon rendement
quantitatif et qualitatif. 1I devra vciller a ce que nos ecoles
soient en regle avec lea reglementp administratifse Cela demandera des sacrifices, soit de la pait des Supirieurs, soit de la
part des confrirek. Tous les feront de bon oceur pour sauver
les coles et pawseront par-dessus leurs goats ou r6puguances.
SA propos dee ecoles apostoliques, je rappelle que 'on
doit revenir le plus t6t possible an type normal de petit sminaire par et que l'on doit petit i petit abandonner la forme
college que
q la guerre avait contraint de prendre. Ce melange,
de colligiens avec nos apostoliques nous a fait perdre un certain nombre de vocations. No.e coles doivent atre des s6minaires, des pplinieres on'l'on cultive lea vocations apostoliques
dam an milieu propre i lee faire 4clore : priiers.du matin et
du soir, messe .quotidienne, chapelet, lecture spirituelle, confession, communion frequente. On ne doit pas oublier de faire
connaitre et aimer la Compagnie par des conf6rences da Suprieur on des missionnairee de passage, par la lecture de la vie
de saint Vincent et des saints confr&res, du Bulletin des Mssions et des anciennes Annales.
Dam noes coles apoBtoliques, il noeu faut dee bacheliers, des licencie6, de profeseears ayant ler stage.
/
Pour les missions, nous avons perdu un enjet de grande valeur. M. BWvibre. Que Dien nous suscite, des hommes de sa
taille. Lee missions eont de 'plus en plus utiles en France. Un
grand nombre de paroisees sont sans.pritrea. Ondit que toul
les an quatre cents pritres de France ne sont pas remplaces.
Beaucoup de brebis sont sans pasteur, ordinaire et ne voienf
le pritre que de temps en temps. Les missions doivent done
suppleer i cette carence. Je remercie lee confrires qui. s'adonnent & cette premiere euvre de la Compagnie. Nous faisons
voeu de travailler an saint des panvres gens des champs. Voici
les campagnes de France revenues presque dam li'tat ou elles
etaieot du temps de saint Vincent. Animons-noun de son esprit
et prenons tosn lea moyens de faire du bien, non seulement anu
jeunee agriculteurs catholiques, JAC, mais a tons les gens de
la campagne, vieux et jeunes, catholiques et non catholiquesd
11 faut missionner mais ilne fant pas se tuer. J'attire 'atteaipa des coinfreres et des superieurs sur ce point important.
Dans nos Grands 'smihaires, il y a plus on moins d'effer
rescence ; quelques ecclsiastiques riclament des rzformes au
point de vue physique, intellectuel, moral. C'est aux v eques
:idire ce qui dans ces demandes est raisonnable on ne Iest
pas. Ce que nous devon sfaire, c'est d'appli uer avec sageee
lea decisions piscopales. L'assemblee gen6rale on 'des aesein,
blees particulieree deDirecteurs de Grands s6minaires, diront
ce qu'il faut garder de notre Directoire, ce qu'il faut en re-
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tranche, ce qu'il faut y ajouter. Les assemblees provinciales
-pourraient, pour cela comme pour lee missions et les Ecoles.
apostoliques, preparerle travail de ces assemblies speciales que
le prochain Superieur general autorisera s'il le juge a propoa
J'ai da changer cette annie les Superieurs de Grand seminaire;
je I'ai fait malgrt moi, je dois proclamer qu'ils ont tous accept6
ces changements avec un grand esprit de foi.
De la France, passons a 1'Espagne, bien que pour le moment le passage soit difficile, meme pour lesIettres..
La province de Madrid compte une nombreuse jeunesse
destinee a remplir lee postes non senlement d'Espagne, mame
auei du Mexique. des Antilles, des Philippines, de Cuttack,
da Peron, du Venizunea. La province de Madrid eat nut enacle oni se forment des apotres, sons. la protection de Marie,
avec la grace du Saint-Esprit. Que les future missionnaires
soient comme lee apotres du cinacle; ob6issanta, pieun, mortiLa province de Barcelone a perdu son visiteur, M. Comellas ; il avait (tC -recemment see vingt-cin- ane de visiteur ;
il est mort les; armes a la main, pendant qu'il visitait ses maisons d'Amerique. C'est un bon ouvrier qui disparait. Qqe
Dien li donne la recompense de see travaux. H a et6 remplace par M. Jaime Roca, qui remplissalt A Espluga de Francoli lee fonctione de Direeteur du S6minaire'interne.
Je fais appel aux vnissionnaires ee deux provinces d'Eapagne pour qu'ils favorisent le projet d'union des deux provinces de eceurs. I faut ereer une atmosphere qui favorise
cette union ; il faut se rendre mutuellement service ; alter
alteius onera portate.
.De 'Espagne, allons en Italie. La province de Naples re-/
construit avee vaillance sa maison centrale de Vergini. M. Maniapane, malade, k donni sa dimission. C'est un saint qui
quitte la scine et rentrf danm a coulisse. II priera pour sa
chire province. II-a it
remplaci nar M. Joseph CUsa.
Dans la province de T"irin, la maison de G~nes a ealbri
sba tricentenaire, en prechant une mission dans les paroisses
de la ville. Voili une manire tout A fait vincentienne de eelbrer les cetltenaires. Nous remercions la province de Turin
de nous avoir,prkti M. Guidd Cocchi pour la ridaction des
Contitutions, tant celles des misionnaires *que celles, des Filles

de la Chariti.
La province de Rome est toujoifs temarquable par ses

publications liturgiques et thiologiques. M Annibal Bugnini

Sparouro u l'Europe pour intensifier encore 'influenee des
Ephbmridesiliturgiques. La lecture des revues de la provincee
romaine est un regal.pour l'esprit et Ie coeur.
A Rome, ]a maison internationale a rouvert see portes,
pas toutes grandes,,car son immeuble eat encore oecupe ea
grade partie, mais u4 moins' ce qu'il faut pour. que la mai-
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son puisse ,tre dite existante : quatre itudiants s'y preparent
aux grades, sous la direction de M. Ryckewaert. Je souihaite

,

que le ndmbre dee itudiants augmente et pour cela que lei
chambres dispenibles croissent aussi. Nos. confrres italiens
font preuve d'une grande bonne voIonti pour cela. Je les en
remercie.
Nous sommes & Rome, rappelons-nous que none eommes
de la religion de saint Pierre ; attachons-nous de plus en plus
an Saint-Siege ; accueillons avee esprit de foi les eneeignements du Souverain Pontife : faisone-les connaitre autour de
nous ; remercions Sa Saintet6 Pie XII, glorieusement regnant,
d'avoir maintenu lee eseurs sons la' dpendanc& da Superieur
g6neral de la Congregation et de leur avoir accord6 le privilege de 'exemption quant anx Ordinaires des lieux. C'est une
grande grce, mais cest une grande charge. Nonu avone obligation de diriger lee Filles de la Chariti dane lee voies de It
saintet*, par nos confirences, par nos retraitee,. en jes confessant ordinairement et extraordinairement, par les visitea canoniques. Je prie lee Visiteurs et Directenrs de veiller i ce que

tous ces offices soient remplia exactement et colvenablement.
Que les senrs soient instruites de la doctrine deteaint Vincent
par des conf6rences friquentes ; que les confeseers ordinaires
et extraordinaires/eoient i leur disposition dana lee termes
marques par la RBgle et par le Code ; que lee visites canoni*ques soient faites a fond tons lea cinq ana Le soin que none
prendrons de ce Filles attirera ear nous et sur elles de grandes- bndictions. Nonu nons sanctifierons mutuellement lee
nes les autres en remplissant notre devoir. Prions la aeur Catherine Laboure de none aider en ee travail. Vous saves tou
que le Dicret de tnto a &t6 promulgu6 le 8 d6cembre. Pr6parons-noua a la canonisation qui aura lien quand le Saint Pere
voudra.

Et maintenant, puisque e'est a derniere circulaire que je
vous adreese, je voua renercie d& la patience que vous aes
eue pour moi ; je vone demande pardon dee dWfante que jai
apportes dans raccompliseement de ma charge ; moo vicariat
.general ni'a fait aimer davantage encore la ehere petite Compagnie, car il m'a permis de -connaitre un pinu grand nombre
de bone et saints conftreres qi m'ont bien idifie. Ce que jai
va et entendu me remplit d'cn grand optimisme pour 'avenir de la Compagnie. Si nons sommes fidelee
I 'esprit de saint
Vincent, naus ferone dn hien, beancoup de bien, un grand
bien.
Je remercie Dies qui m'a sontenn phiquement et mora-'
lement pendant ces annes de guerre et d'occnption.
SC'eet la Providence de Dien qui a gonvern
la Congregation do temps de saint Vincent, de M.'Almras, de M. Bonnet,

pendant la Revolution, dn temps de M. Etiene dtde M. Fiat

Tua Pater JProvientc
gubernmit. Cee dignie superienrs oat
c6 toy la
a Providence.
Wnont pas enjamb6 ni retardai su

-

223 -

elle. Grande legon pour nous. La Providence est toujours li.
Elle nous gouverne toujours, meme quand rinatrument eat defectueux. Je dirai que dan ces circonstances, elle noas goaverne plus que danm n autre temps ; moins il y a de rhomme
plus il y a de Dien. Si la Compagnie n'a pas peri pendant la
guerre, nons le devons i Dieu, i Dieu seul, Credo in Deum Patrem omnipotentem. Dieu eat le pere de la Compagnie, un pere
tout puissant. Pourquoi craignez-vous, homnies de pen de foi,
pourquoi vous agitez-vous en vue de la prochaine Assembl6e
g6nerale ? Faitea votre devoir et laiasez faire Dieu.-Tua Pater
Providentie gbernmat.
Dans le pass4e'est Dieu qui a gouvern ; dans le present,
c'est Dieu qui gouverne ; dans ravenir, c'et Dieu qui gouvernera.
Prions, observons noa saintes rigles, remplissons bien noe
offices, voili ce que Dieu demande de nous. Ora et Labore.
i On a dit que, dans lee assembles religieuses, il y avait

uelquefois trois phases : celle du diable, celle des hommes,

celle de Dien ; j espere que dans la prochaine assemble, il
n'y aura pas 'heure da diable ; il y aura £videmment l'eume
des hmmee, mais juste ce qu'il faut ; il y aura surtout 1'heure
de Dien ; Ie Saint-Esprit planera au-dessus de noe dilibirations

et ilections dans lee assembldes domestiques, provinciales, dana
notre Assemble generale, comne il a plane an-deaes dua C6-

mnle des ap6tre. Pour ela nous inviteroa Marie, la reine des
ap6tres, la mre du bon Conseil, la reine de la paix, i par-

ticiper i notre Assemblee commo

elle a particip6 an Cinacle.

Nous obtiendrons par elle une effusion abondante de graces
de Saint-Esprit et de notre assemblee sortirom un Supirieur
general, des assistants, remplis de 'esprit de Dieu et lea. depuats retourneront dans leura provinces comme lee apttrea moat
allis dans le monde entier prichant I'Svanile a toute creature, annongant ce qu'A fat croine et ce qu'il faut faire.
Et Jsue sera avec la petite Compagdie comme il itait avec
S
lea ap6trea ; avec les Papes, avec lea iviques, avec lee p6tre4

avec los fideles jusqu'i Ia consommation des sibcles.

4 Je me recommande i vos priees, je prie pour vous tons
lee jears, particnlierement le jeudi oit ma messe eet toujours
pour lee vivants et lee morts de la Compagnie.
Je demeure dans lee ceeus,de Jeeus.et de Marie,
Meesieurs et mea bien chers freres, votre humble et tout

d6vou6 confrere et serviteur.

Edouard ROBEBr, ip.dJ.m.n.Vicaire gneeraL
P.S. - Ci-joint le texte de la reponse de la S. C. des Reliien, concernant les Sears et leurs relations canoniques ave

Ie Supieieur general de la Congregation de la Mission.
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EX SECRETARIA
SACRAE CONGREGATIONIS '
E REIGIOSIS

NO 671/44
Romae die 17 octobris 1946.
Rev.me Pater,
Exorta quaestione circa subiectionem Instituti Filiarum
CharitatisSuperiori General! Congregationis Missionis et-exemtionem ab Ordinariis locorum, res diu disceptata est, adito
voto Rev.mi Vicarii Generalis Congr. Missionis necnon quatuor
Consultorum Shcrae Congregationis de Religiosis.
Denique'propositis dubiis, nempe :
1° An constet de subiectione Filiorum CharitatisSuperior Generali Congreationis Missionis et de ipsarum exemptione ab Ordiniarislcorum. Et quatenus negative ad secundam
partem.

29 An supplicandum sit SS.mo pro concessione praedictae
exemptionis ;

3* Quibus limitibus exemptio Filiarum Charitatis subii

V<iendaesset

;

-

.

4* An expediat et oporteat Constitutones Filiarum CAhritatis ex officio recognoscere et Codici accomodare ;
Sacra Congregasio in Congressz
diei 15 unii 1946 respon- .
dendum ceasuit :
Ad lum Affirmativu ad primami partem, negative ad secndam ;

Ad 2.um Affirmative ;
Ad 3.um. exemptio Instituto Filiarum Charuatis, si SS. me
placuerit, concedenda, ad normam et a4 mentem Codicis definienda est, sumpto generatim criterioe i singulis cesibus cam
moderamine applicando, ab illa quae Mbniales regularibus
subiectae fruuntur ;
Ad

4.um Oportet ut quantocis Consitutiones.Filiarums

ChaitatisS. Congregationi subiiciantur. In ipsis praeter ais
omnia quae in titlo XVII Codicis remittuntw (ce. 675, 677,
679), constsiutionibus, ila etiam, quae ad exemptionis plenvm
deinitionem atque in singulis casibus

pplicationibus (sic)

[applicationem] pertinent erunt exprimenda"
SS. mus Dominus Noster in Audientia diei 12 augusti 1946
infrascripto Card. Praefecto concesse benigne adnuit pro gra-.
tia exemptionis, servatis limitibu ut supra.
Haec a me communicanda erant cam Pateie

Rev.ma, eai fausta omnis adprecor a Domino.
Add. mus, ...
A t AL Card. LAvrrTANO, Piaef.

Tau

-
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Je joins nne circulaire de la S.C. des Sminaires et des
Universit6s des Etudes et je prie lee visitenrs de me fournir les
6lIments pour repondre aux dsirs de Mgr le Secrtaire.
SACA= CONGREAZIONB De SEIPNAMI
a DJLLE UMNIVZTA DECU STUI

Umrao ScoLASTIco CNTarAL

Pr. N. 081/46
Rom., 26 Masgio 1946.
Ogetto : Norme e disposiioni varie
rIteliU.
Agl Eacmi Ordinwi
Ai Rew•u Superiori degli Ordia e Congregazioni Relgiose.

j!ii
Ai Capi deli

di I

one di Educasione dipea-

de&ti dewAeutoritn& Ecceiaesic.
e per conocensa

A:raFederaione Nasionae Istisgti dipendenui dsWAstorita E•cesissice (FJJDA.).
Si riiene opportno conaticare,con la presente, akne
norme ed istrusioni rigardanti ord4inamento educatie e seekstico degli Isti4ai dipeudesti.
L -

Scuoix

nRomscus

L'insegPamemo rradizionaledeli Chiesa, isapira

ipi de'etice crisuiised alle ware spienti de, maesa

pri-

del-

fedmcasime religio, e stoa, sempre quelo di inidster, Snet
forganiwoaione e disciplina delie scuoe, ase• separadms a
solts dei due sesi.
L - Gia ne 18 I&S. Conegasionsed Propagandi Fide
i unU istnri•one ai Reemi Vesvi deWAmeris del Nord
. De
e cholis publicis a osserv-a. come c a forma di corra -

isone derivw e dal fattso de seUe scowle o almeao is maote di
esse, gioanetti dei due sessi, nelascootare te leaoni, si adaaaseronesasessa aule sedessero negli stessi beusnch

e taste

queste cose facessero si che l. giovenais euisse misereaste spostw HI pericoo deUa fede a dei cosmtatn . E concludende
prescrieva :- se questo pericolo di perversione nao dwisenter
de preossio remote, tall scate ue as possonI frequentare tuts
conacientia. Cio reclams la stess legge Jatwrate a dwiina
ASS. 11 (1877) 45.
ffermeti e svilppatineTEnGli stessi concecti wediamo
idica suateducasione cristian dent
Div
i4Bia
Magistri del Somnme Potefice Pio X di w. m. in data 31 diceabre 1929.
edeuasione cristias
a persiciosoe
€ Similmente erroneo
Si

cosidette maetodo deli

coeducasione, fondato anch'esso M

-
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m deplorevle confusione di idee.. Non
nasurlismo. ei um
vi ha null neUl natura stessa, che U fs diversi neorganiasmo
nelle inciwsoni e nelte attiudini,nessum argomnento che ot
posa e debb essere promiscuit e moalo meno uagliaesa di
formazione dei due esssi. Questi, conforme gi eamaireb*i
disegni del Creatore, sono destinati a compiers reciproco
mente nella famigia e nella societ, appunto per I& lore d.
versist la quale perci deue essere mantenud e favorita sell
formazione educative, con la necessaria distimione e a corrispondente separaione, proporzionata aze varie0 eairc
w. .
Sanze. I quali principi wan applcati a tempo p e.
secondo le norme de uprudenza crisi ,a tte le
segnaamnente nel perido Pis delicato e decisivo della form*.
AAS. 22 (1930)
zione, qual' quezo del••descenza...
72-73 ; Civ. Catt. 811 (1930) 218-219.
2. - Anche quests S. Congregaaene, ogniquakaltaa se ne
e presentata roccasione, non ha mai manocat di inculare e
richiamare,gi stessi principi su questo pcrticoare proeblea
dichiarandosi netUamense consraria all forsmaDioue di scuole

cosidette miste, pure di fronte ad evidenti
materiale.

wataggi di ordin

Solo a motivo delle straordinariedifficotis verificatesi in
seguito ai vuoti ed alle enormi distruzioni prodotse dals

uerra, quest medeAina S. Congregaione ebbe a permetter
com,
in via del tutto eccesionale e transitoria, dke ins ing
alcune Scuole e Issituti Femminli potessdro accoger ten,poraeamente alunxi di akro sesso, limitatamentte pero a
ate cwprimi gradi di istrsione media e prescrite determia

tele (vigilanza affidasta a persone che daeaw particolrege
e gabinetoi separti, ecc.).
ranxsa di impegno ; ingressi.ae
NeUto steaso tempo, per ragioni facimetse comnpressibili,
da Enti,
manteneva ferma la proibizione agli Istitut dietti
di accogfiere pemaschili
s
Ordini e Congregaioni Rel

pdlaaione scoausa femmi
3. - Ora, desiderando at p&i presto' i ritorno aus normalita e nelWitento che xU Issituti dipeadensi daWAutoritA

Ecclesiastica rimossi gli ostacd, sia par temporanei e creavt

do situazioni di forza maggiore, si oientino sempre puas verio
le safgie norme educative, tanto irisistentemene inculcate

dlla Chiesa, persuasa che i rifiorire e prosperare deg6 -issi

tuti stessi non consiste nel motiplicare 3i numero deji aluu&.

ma nel curaree l serieta del .stud, rooaervas

dici-

crisuiana, questa stess S. Coar
plun e i decore deoa more
gregazione, per mezzo deflUfficio Scolasuico Centrale, ritien

opportuno disporre quanto appresso ;

a) La nett separatione dei sessi dora essere ripristinat

inatuSi gli Istituti dipendenti dalWAutoriti Ecclesiastic sm
del prosinme anno scolastico 194647, per mode che gli Ititutidireti da Enti, Orjini e Convgreaoioni Religios fermjsi
nila siano edusicvmente riservati aUa popolazione scola.skca

-
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femminile e queli direti de Enti, Ordini e Congregazimni
Religiose maschili accolgano solo popolaxione scolasdice ma .
chile.
b) Per consegueas le concessioni accordate, in deroge
ade presenti disposiaioni dovrann cessare di aver vigore-in

ogni ordine di scauoe, con it nuovo ann scolastico 1946.47.

c) Tuttavia, nelfevetuaOlii cke in alcuni casi rimme-

diwas eliminxione di wn

inters categoria di alumni poss

,creare particolariostatoi e mettere in imbarazzo le famiglie
interessate. le singole Direxioni, voleadolo, potruanno predere in considerazione ls possibilite, sempre, ben s'ntende,
Superiori p Fapprowaione
con routorizasione del rispe*ti

degli Eccmi Ordinari del loXo, di costitire sezioni dirta.
e separati, con Direzioni distinte e di.
cate in locali-dieri
verso 'personatle insegnante maschile e femminnie, le quaki,
par 4ipendendo gwraidicamnente dallstitutso prncipale, abweorganizobiano, per quanto ripsards i fwaionament

ione, i caratteri i entita se stata.
A questo riguardonon si mancher. di w•olgere opp6rtun
trataive cor i competenti organi ministerialC, per ottenere
sezioni sioao esten alle sexiomn
di
ea
dce nel cli
stesse, con procedure rapid e semplice, i benifici legali di cu
fuisce

aistituto principale.

IL --

AUTORITA ECCLESIASTICA
D OPEE SCOLASTICHE
ED EDUCATIVE DIPENDENTI DiA NTI MORA~
APPROVAZION•

DELL

S
PER I'ASSUZIONE DM ISmTnrTn

Diversi Isitui

Scolastici ed Educati, come del par

Opere di carattere educatio e colastico, dien

da Een

Moriali vengone taliokt affidati ad Enti Ecclesiastic e Reigiosi con apposite conuensioni,.

1. -

Alto scopo di utelare adepartamensea i legittimi in

teressi degli Enti Eccldesiastici au ritiene opportuno disporre
hie gli Enti tessi, prime di addivenire all definiaioae di
catratti, convensidni, concorlati, ecc, per la gestione di Isti-

tti ed. Opere di cui sopra, si munimsee

delta previa autier

zsasione di questa S. Congregaztione (Ufficio Scolastic Centole).
Sara inoltre necesario che iasti da stipulare con2.-

tngaro is cladusol chetl loro widit sa subordinata per
quaMto riguarda gli inpegi
assanti dagi Enti Ecclesiastci,
Capprovazsome sopra accennsat, alla sessa guise che &lswa
Wdita dei medesimi, per do che ai riferisce agli Enti Moral,

i sotoposts alWapprovaxione

delFAutoria tstori. Cover-

3.A tal line Ie Direzioni interessate tsasmetteranno a
.questa S. Con egazione (Ufficio Scolatico Centroe) copi.
muniti de nua-osta deWfEccnw Ordinaasddeti,
dehi asi
ino del Inogo. Ufficio Scolastico Cenarale, da pane suM,

-
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stem corn l necessari appropro• edert a reuitmire gl adiatt
uaione, aggiungendo atresi queUe eveniual osserwvasoni e
seimenti che4rineaSinteressa di mtetare i diritti degli Enmi

E

si ritenesse utile ed opportuno fare preseni.

II. - TR&TAMrENTO ECONOhKCO DECU INSE.NAmNT

E DIPENDE T LAICI

Atesso aumentao costo dell Dita, a richiama mnuo
menae rattenzione degli Istisuti suUa necessil• di apportsrs
e e dipendente
agi stipendi corrisposi a pesonale i
laic, gi numenti fsati dae recenti Adposixioni di legge
per gli insepanti e dipendent dalle corrispondenti scuole ovenstive, secondo Ie norme stabilite nelle Circoari 29 genM.

1945 n. 0899/42/2, 20 marzo 1945 n. 0899/41/3, 20 gisgnu

1945 n. 0899/41/4.
Sono note le ga~
diffictolta fin•nuxrie dooute ae'ece.
ionale situaione del momento ; tuttavi, nelinteressa stesso
degli ltituti ed all scope di eitare increscios inconvenienti
che potrebbero seriamente compromettere il nona•le anm
daometo, a ritieme doveroso e necessrio esortare vivamente
le Direzoni responsabili a voler adoperarsi con opn merzo,
anche a costo di sacrific ed aAgrami economici, perclsi
trattamento del personale dipendente risponda i ogni ceao ei
briteri di gistizis e di equiti cristian.
IV. -

RELAZIOmI pNAU

Con Circolari in data 20 nosenbre 1939 .2805/39/1
20 diciembre 1940 n. 1809/40, veni•ano ridhiete agli Istitui
dipendenti copia dele relaxioni finali che i medesimi sone
obbliati a trasmenere omi anneo aAutoris Scolastics Governatsa ed altresm u
brnev relauioe m a'ndamento rel,
gioso e morale dele Scuole do ess dirette.
Attese e difficottia, deriaanti dallo stato di 'gerro, tu
urehaioni non jfrono inmiate da tastti'i
Istituti per gi aami
scolasti 1942-43 e 194344.
Si rivolge preghiers aUe Direxioni interessate di voler
ora trasmeuere, uniaenmtee alla relaszong per lFanno scoltico 194445, anche un breve resocono delattiviti svolte n
due mani precedent.
Gl Ecemi Odinari i Reemi Superiori degli Ordini e
Congregaioni Religiose, i Capi degli Isitutidi Istnuione e di
Educszione eorrano tener presenti le norme e Ie disposi
suddette, intese a favorire Is vita e lo soiluppo delfe Scu
dipendenti dWAlAutoriti Eccesiastica.

t GIsUmPPE RosSmo, Arcivescovo tit. di Tesalonica,
SSe

metario.
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l&inologie lj(6
Age Voc
78 66
Sante-Qtueria.
&
11-1-46,
le
d6eod6
S.Louno (Jean), pr.,
37 21
2. VEA-MUBaUm (Rufla), pr., dc6d6 le 22-10-46, a MandU.
88 72
3. SaLvATOR (Louis), pr., d6c6d6 le 18-1-46, a Rome.
55 37
Rome.
(Cajelan), pr., didc6d le 18-2-46,
A. PEaaEzL
46 44
5. LAmPs (Antoine), pr., d&6cd le 9-2-46, & Tours.
63 45
6. SCamIDER(Henri), pr., dec6d6 le 3-2-46, & Vienn
32 11
7. EsProsA (Ulpiano). pr., dec~dd le 20-2-46, & Qutlo.
71 57
8. BAFcoP (Gaston), pr., deocd6 le 23-2-46, -.Dax.
58 38
Saint-Lous
9. FIAvm (Timothbe), pr., deced4 le 20-2-46,
81 60
10. CoLUis (Timoth6e), coadj, dec. Ie 27-11-41, A Maolve•
9
ii powra• (Sheridan), pr, de. 1942 ou 1913, en metr. & Foric 27
80 89
le 9-7-43, A Ashfiel.
12. KISBLLA (Laurent), pr., d6cd
7
24
13. BzASLsr (Jean), pr, deed6d le 29-4-44, 4 Malver
54 28
14. Anacza (Edouard), pr., d4cdde le 19-10-44, & WondaL.
64 45
15. MONZwIL (Paul), pr., d6ced6 Is 23-3-1946, & Nanchang.
58 87
N (Louis), pr, d6o6d6 en nov. 1945, a Lyskow.
16. ZIELEXm
67 02.
17. ODRaoIN (Louis), pr., d4c6d Ie 8-12-45, a Bydgosszs
46 19
18 GAAL (Emeric), pr, d6cd6 le 24-11-44, & Pisesaba.
28 10
(Etienne), pr., diced6 le 17-1-46, k Plisc•ab.
'19. LoamAre
&0.VA POL (Antoine), pr., dc6de Ie 28-12-45, Rio-de-Jamtro 46 19
90 63
21. Cus (Michel), coadj., d46cd6 le 20-3-46, a Merda.
64 39
22. RowrAsouL (Joseph), pr, de4c46 le 23-3-46, & Pidk.
60 .36
23. Yu {Joseph), pretre, d6iedd kl 22-2-46, & Chengting/f.
74 49
(Jean-Polyearpe). pr., dde. le 16-4-46, a Rugles.
24. MAmRi
75 25
25. KiNvs (Francois), pr., d6cddd le 12-1-46, a Ljubljajd.
24 Z
26. HmuR mo (Sauveur), alero, dcedd le 26-3-46, a Espluga.
3
24
27. MA (Pierre), clero, d6cade le 20-4-42, a kashing.
72 56
28. S&L.o (Lue), pr., doede le 27-1-46, & Santiag-de-CUbU.
29. Qumrrno (Regulo), coadj., dd. 23-3-46, S~mtiago-d-Cubl 65 40
67 48
30. ScaLEswIa Eernest), coadj., 27-9-40, A Niederprua.
67 47
31. Bsms (Albert), coadj., dIdd le 12-2-41, A 8-osaf. 32. HUMMELER (Franmois), -oad., d~c. le 13-12-41, a Lppigtadt 63 45
77 56
33. BELLUT (Jacob), pr, d6od le 15-12-41, & SSn-Jos..
76 46
San-Josf.
(Joseph), pr., dco. le 16-11-42,
34. NIsaeoows
30 9
35. KLABSE (Pierre), olere, ddcddd le 14-44, en Russie.
29 10
6. POPesL (Henri), clero, ddedd le 23-6-44, en Russi.
35 11
37. Hut (Henri), coadj, ddedd6 le 1-145, se France.
45 25
38. HESSE (Balthasr), pr., ddcdde le 18-3-45, a Turrialba.
. 65 44
39. TAEME (Jean), pr., decddd le 3-5-46, i Godesberg.
64 47
40 WocaowsuI (Henri), pr., dedddd le 26-3-46, A COt•ica.
Ai. MoAossAM (Joseph), pr., decedd le 31-6-46, a Satat-Louis. 61 44
70 49
.
42. Btvitas (Luclen), pr., dicd6 le 6-6-46, a Loos.
62 39
43. MIu.ta (Jean', pr., dcdcd leB23-5-46, a Germantown.
44. ROSBESTE•E (Charles), pr., de•odd le 28-5-46, a Baltimore. 68 50
45. COMELuL (Euglae), pr., d(c. le 18-6-46, & NouveUe-OriUfas. 67 46
72 13
46. DESTAmo (Justin), coadj, decdd6 le 20-6-46, a Paris.
80 63
47. MACINo (Dominique), pr., ddcddi le 4-6-46, & Naples.
68 19
ei 19-6-46, a Scarnrrfi.
48.a M- o (Charles), pr., ddcAdd
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49. BRUNO (Jacques), pr., dec6de le 24-6-4, . Macasar.
50. MuBnAY (LIon), pr., dicWd6 le 44-66, & Balboa.
51. Mc FADDEN (Thomas), pr., ddeidd le 16-6-46, a Niafgra..
52. Boxo (Pompeo), coadJ., dec6de le 29-6-46, a Savote.
53. KLANrcNI (Michel), pr., dccdd le 23-10-44, a LJfubiwaM.
le 9-1-46, &aScarmfig
54. CAMPANELLO (Antoine), coadj., dceed6
55. VAYSSTTE (Jean-Baptiste), pr., dec. le'26-7-46, & Guayaquit
56. AviANO (Second), pr., d6cddI le 4-10-44, A CAieri
57. MONTEVEDE (Jean), coadj., d4codi le 3-12-44, a Casale.
Sarsare.
58. ToTA (Jean), coadJ., decid6 le 11-1-45,
59. REGIo (Charles), pr, dcdAdd le <25-745, & Cleri.
60. VALENTor (Antoine), pr., diced6 le 26-7-46, a TurWi
61. Ou. (Mathleu), pretre, de4cid le 17-10-43, a KashMai
62. RoBsRTs (Frid6ric), pr., ddode le 2-8-46, A Dallas.
63. DEVIN (Tlomas), pr., ddcde le 14-846, a Los Angeles.
64. CAnLES (Louis), pr., dcdd le 178-46, A Bueos-Aires.
65. Fou (Joseph), pr., diced• le 5-12-41, a Bangchow
66. RzsoLusT (Albert), coadj., deedeI le 21-12-44, & Viene.
67. Fismg (Barth6lemy), coadj., dcdidd le 28-4-44, A yienne
68. 'CoM~rEAS (Vincent), pr.. deedd le 18-9-46, a Los-AngeLes
(Georges), pr., d6cdi le 2-9-46, k Troy.
69. Ecxauamo
70. SrzmB ACH (Pierre), coadj., ddo. Ie 14-9-46, & I ppstadl.
71. GAicA (Antoine), pr., dOcWdi le 20-10-45, a Arice.
72. LAn• (Thomas), pr.. d~ocdI le 11-7-46, A Maceda.
73. OaMNco (Vertmond), pr., diOdc le 15-7-46, A Madrid.
74. RiGo (Jean), coadj., dec4de le 14-8-46, i Madrid.
75. MA~aerr (Evasio), ooa4j., dEc. le 26-9-46, a Scarnafigi.
76. LANESs (Nicolas), pr., deddAd le 19-12-43, en Russie.
77. GuatLC (Jean-Baptiste), pr., d6c. le 6-10-46, A Gees.
78. HOEFEa(Alphonse), coadj., dicdi le 5-11-46, & Paris.
79. CouDnoY (Joseph), pr., dOctdI le 4-11-46, a livoMh.
80. GAuAGREm(Michel), pr., decedi le 10-11-46, A Cork.
81. DonD (Louis), pr., dicBdi le 20-11-46, A Broolyn.
La Havaw.
(Eugene), coadj., d6cdtd le 10-11-46,
82. ULaeBG
.
83. TAnom (Henri), pr., dWced le 17-11-46, & COme.
84. PoNmavna (Jacques), pr., dicede le 26-11-46, 4 Ljubljfam.
85. TBCEK (Stanilas), pr., d4o0de en juin 1945, en Yougoslae.
86. PUw (Maximilien), coadj., dde. en Juin 1945, YougosleAe.
87. Man•anc (Antoine), coadj., dce. oct. 1943, Yougotaole.
88. TUL (Jean), coadj., dec6de en 1945, en Yougostlawi.
.
89. OoNas (Conrad), coadi., ddicdd en 1945, en Youagosate
S90. VAQUEBO (Eutlque), coadj:, d4cede le 29-10-46, t Teruel.
91. AaNAO (Faustin), pr., dicd6 le 12-11-46, & Madrid.
92. UBusxn (Ladislas), coadj., d~6. le 8-9-44, . Varsooiw.
93. SowImsm (Joseph), pr, dcid6 Ie 26-4-45, & Wil•o.
94. O'TowsmK
(Thdophile), coadj., die. Ie 26-5-45, & Cracoie.
95. BBANDYS (Edouard), pr., d6cedd en mal 1945, & Bielsko.
96. BRESKowICo (Etienne), pr., dec. Ie 12-6-5, 4 Taraow.
97. KaoL (Hugo), pr., d6dcde le 19-8-45, A Cracovae.
98. JANICKI (Julien), coadj., d4c. le 28-12-45, A Craeovte.
99. FuLOw
o (Joseph), pr., dic6di en 1945, en Allemagne.
100. ZulaK (Antoine), diaore, dicdden 1945, en AUemagme.
101. WLODAaczya (Stanislas), pr., dicedd le 25-1-46, & Derby.
102. Wass (Anicet), pr., dec. le 6-5-46, & Curityba.
103. BAYma (Boleslas), pr., die. Ie 4-7-46, t Tkomas-CoeU.
104. PiAsac,(Adam), pr., dcieAd le 11-9-46, h Cracooie.

49 2S
40 it
67 49
63 35
80 58
85 47
60 41
85 46
67 41
80 50
71 49
76 44
75 51
74 5s
67 5
73 54
50 31
82 5%
81 5P
56 39
71 53
78 48
51 36
52 3
78 8
77 53
79 59
t
29
74 51
15 57
41 19
73 47
40 14
87 65
38 17
71 51
33 13
40 11
37 21
32 12
35 it
35 16
69 53
72 46
67 49
67 25
35 19
29 9
71 58
79 43
3P 14
25 9
70 51
63 40
80 61
699
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Voss (Joseph), coadj., decodd le 13-10-46, a CraMcove.
BBJAz (Jean). eoadj., ddc6d le 8-6-46, k LjubLtmaa.
Tou (Jean-Baptste), pr., ddoed4 le 10-11-41, 4 PikL.
OuAmo (Paul), coadj., d&dcd le 9-1-42, a Tientsin.
SLa (Jean-Baptiste), pr., ded. le 15-11-42, & Ankuo.
TsmG (Emile), coadJ., deodd4 le 9-4•2, & Ningpo;
t1. Burra&Go (Pastor), pr., ddcdd lee26-12-46, A Popaya.
lit. Duanum Justo-Pastor), pr, d6o. le 25-12-46, 1 Sbat-Lous
113. TAI (Jean), pr, dde6dd le 26-11-46, J Ntsgpo.

10.
106.
1l.
108.
109.
110.

73
76
48
69
79
62
62
69
48

43
48
27
27
48
29
45
46
2

P.-S - A trre documwtairelet d'actuaWi, insarqn• te deux douments :
a) Une brtie prlere pour demander a bleu un digne Sup&rieur g&sral. Elle tat polyeopide et rdpandue, e atrautres elroonstance, en
1878, lors de la mort du T. H. Pre Bor6 : on remarquera 1'acSe
Aeu ad horam.
CeUte oraison demeure toujoure d'aotualit et plelae de pl•6t fiiale a l'endroit de Ja double famBle de saint Vinela t de Paul
ORATIO AD POSTULANDUM DIGNUM SUPIEIOREM GEPERALEM
0 Jesu benignissime et clementlssime, respice propituus de oelo,
Inelina aurem tuam et audi prces tib humiliter supplkantum. Orbad jam sumus Praepoesto quem noble eonceser keu ! ad horam ;

sed justus es, Domine. et rectum judletum tuum. Stout ti

placnit,

tts factum eat : sit nomen tuum benedletam in saesula.
Nuno, misericors e. mieerator Domine, siemento nostri et viviM
e. Para tlb virum detere tuae, virum eeonadum ear tuum, quem
famulls famulabueque tubs praeflcias ambulantem in vile beau sari
tai. Vinenti. Inorma mlum et Imple Spiritu tuo Sanot, spiritu saplentiae et intellectus, spiritu consilii et fortitudinis, spiritu cientiae
at pietatis, spiritu Umoris Domini. Quem elegers et paraveris, tempore
opportuno ostende servis tute, itsque suppliolter depreeantibus coneede te invisibilem in lo conspieere ao revereri, lllque propte to
hilter, promple et constanter obedire. Amen, Amen.
Jesu, Pater pauperum, miserere olia
Jesn, Consolator moerentum, adesto noble.
Jesu, orphanorum ultor, tuere ns.

b) Bet en cours d'impression, pour etre soumis san retard k I1
proehaine Assemblie g6ndrale de uillet 19ik, Ie scAjag des Costtlatis

C.M., revia6es

et adapt6e

au Code de drolt eanonique.

M

Soie 1I'Index, la table des matiUre des troli cont quarante et un caD, du projet.
a Missione..
PARS PRIMA : CeoasowiOes CongregatoIsO
Titulus primus : De instilutione et fni Congregattonls (1-).

Titulu eecundus : De

juberio Congrcgationp

(4-14).

Titulus 'tertius .: De superioribus et conventibus Congregationie.
eaput primum : De Superiore generali (15-21).
aput secundum : De Vicario generan (22-28).
eaput tertlum : De,Conslio Superlorls generaos (29-36).
eaput quartum : De admonitore Superioris generalls (87-0).
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oaput quintum : De Secretarlo generall (41-4).
caput sextum : De Procuratore generall (45-48).
caput septimum : De Procuratore general•) pud Ssnetam Sedae

(4942).

caput ootavum : De Conventu generall (53-65).
caput nonum : De Conventu generall ad tractanda negota (66-71).
Caput decimum : De Conventu generall ad eligendum Superiore
generalem (72-80).
caput undecimum : De Conventu sexennall (81-87).
caput duodecimum : De Conventu provlnciall (88-97).
caput decimum tertium : De Conventu domestilo (98-102).
caput decimum quartum : De Visitatore (103-109)
caput decimum quintum :De Consillo Visitatorls deque examinatois
bus (10o-116).

eaput decimum eextum : De Vioeprovinoia (117-120).
eaput decimum septimum : De Superioribus locallbus (121-131).
Titulus quartus : De bonis temporallbus (132-139).
Titulus quintus : De confeesarils (140-142).
Titulus sextus . De admiesione in Congregatlonem (148-156).
Titulus septimus : De vots (157-160).
oaput primum : De paupertte (161-163).
caput secundum : De. castitate (164-169).
caiut tertium : De oboedientla (170-187).
caput quartum : De voto eeses appileandi ad salutem paupe~
n
(188-191).

Titulus otavus : De ratione studiorum (192-204).

Tttulus nonus : De sacra ordinalione (205-209).

Titulus dectmus : De fratribus coadjutorbuas 1210-214).
Titulus undecimte : De obUlgatonibus et privilegls :
eaput primum : De oligationibus (215-220).
caput secuadum : De privilegift (221-225).
Titulus duodeeimus : De exitu et dimleslone Nostrorum a Cwgregatone (226-233).

PABS SECUNDA : De it spkrtwl Congregatoxis a Misiowa
Ttulu primus : De dooumentis evangellols (234-25).
Titulus secundus : De is quae ad infirmos spectant deque mr-

tuorum suffragie (252-256).

Titulus tertius : De modestia (257-263).

Titulus quartus : De mutu

Noetrorum conversatone (26-279).

Titulus quintus : De conversatione cum externe (S86-295).
Titulus sexts : De pis exer oitse in Congregatlone' bservand

(296-316).

PARS TERTIA 1: De fumntirib~ Congregaftois
oaput primum : De missonibus, eaeterisque Congregatlonis functioi, bus erga proximum obeundis (317-329).
caput eeoundum : De nonnulls medils et adjumentis ad praedloti
functones bene et fructuase obeundas reqisitis (330-31).
APPENDICES
a) Formula emissionis votorum temporariorum et perpetuorui'
b) Vincentius a Paulo : Praefatio Regularum communium (maie
1658).
-

c) Fontes Canstitutvi jurl s CongregationBi

a Missione ; Bullt

ltvatoris aostro Urbani VIII (12 Januaril 1633) ; Bulla B• coomnisa
mnbi, Alexandri VII (22 septembriis 1655) ; Clemene X, Selectae Coaitutones C.j. (2 Junll 1610).
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CHINE
LA MARCHE A L'ETOILE
LE PREMIER VOYAGE DE FRANCE EN CHINE
DES FILLES DE LA CHARITE
(MarseiUe 24 octobre 1847 - Macao, 21 juin 1848
Macao, 24 mai 1852 - Ningpo, 21 juin 1852)
La date de I'arrive en Chine des premiers missionaaires catholiques est d6j& fort lointaine. L'apparition en
ce pays des premieres congregations religieuses de femmes
est d'!poque beaucoup plus recente.
11 ne pouvait en Stre question, 6videmment, aux temps
oi le CUleste Empire 6tait rigoureusement ferm6 aux itrangers. Mais vint la guerre de 1'opium ; successivement I'Angleterre, puis les Etats-Unis, et enfin la France sign6rent
avee les representants du pouvoir imp6rial des trait6s, qui
modifirent consid6rablement la position des 6trangers en
g6ndral, et tout particulibrement celle des propagateurs de
1'Evangile. Ces derniers cesserent, officiellement du moins,
d'etre des criminels dont la tete 6tait mise a prix; et bien
qu'ils eussent encore & souffrir de nombreuses et graves
difficult6s, ieur activit6 se trouva suffisamment favoris6e
pour que l'on vlt cclore de multiples muvres charitables.
Malheureusement, pour certaines d'entre elles, des d6vouements f~minins 6taient indispensables, spocialement en ce
qui concernait les soins aux malades, aux pauvres, aux
enfants abandoan6s.
On ne sera pas surpris que les plus promptes, les premibres accourues pour. remplir cette t&che, aient &et ces
femmes admirables qui, en tous pays, semblent incarner le
d6vouement dans la modestie: les Filles de la Charit6. II
oa'y a pas tout & fait cent ans que les grandes cornettes,
blanches se sont, pour la premiere fois, envol6es de France
pour venir se poser sur ce qu'on appelait alors a la terre
des martyrs v. Dans quelles conditions se d6cida et s'accomplit ce d6part, quelles furent les p6rip6ties du long voyage
et la prise de contact avec la Chine et ses habitants ? C'est
une histoire bien oubli6e et qui n'a d'ailleurs Ut6 jamais tr-s
connue, en dehors de la grande famille de Saint-Vincent,
ear aucune relation n'en a At6 publi6e et it faut, pour la
retracer, glaner, de ci de.lk, dans les a Mmoires a poudreux, les correspondances du temps, les vieux journaux...
Mais on est amplement r6compens6 de sa peine. Tous
les grands voyages de cett 6poque abondent en d6tails
pittoresques et en particularits curieuses. Celui-ci n'en man-
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que pas; par surcroit, & un certain point de vue, il fat
unique en son genre.
En ce temps-la, Macao poss6dait comme 6v~que 61u
Mgr Jer6me J. da Matta, qui se trouvait fort embarrass. La
suppression par mesure gouvernementale des ordres religieux portugais avait vid6 ses couvents et coup6 court &ses
projets d'h6pitaux et d'orphelinats; toutes les (euvres commenc6es 6taient vouees a la ruine. II s'avisa d'un moyen de
tourner la difficultY.
Les Smurs de la Charit6 de Saint-Vincent de.Paul 6taient
extrdmement populaires en Europe aussi bien que dans le
Proche-Orient. oh elles venaient de s'4tablir. Les autorites
portugaises metropolitaines etaient en bons termes avec
la Congregation de la Mission, et le pr6lat, personnellement,
entretenait les meilleures relations avec le representant de
celle-ci, M. Guillet (i), qui r6sidait A Macao depuis 1836,
en qualit6 de procureur g6neral des Missions Lazaristes de
Chine.
L'.v4que ne pourrait-il obtenir de ce dernier qu'i plaid&t aupres de.ses sup6rieurs en faveur de I'envoi A Macao
de quelques Soeurs, auxquelles on s'engagerait d'ailleurs &
fou r toutes facilit6s d'installation et tous appuis mat6riels ?
M. Guillet ne fut nullement difficile & convaincre:
Mgr da Matta prevenait ses d6sirs. Depuis longte••ps, on
avait envisage et diseut6 & Paris (il en avait 6te le premier
informn) les possibilit6s de l'adjonction de Filles de la Charit6 aux missions de Chine ; mais les difficultes terribles, le
souffrances, les- humiliations; les persecutions, qui avaient
usque-la, si pen que l'on se reportAt en arriere, constitu6
a traime des relations entre missionpaires et peuple chinois,
faisaient, malgr6 les promesses des traitos, apparaitre le
projet quelque peu scabreux. OA h6sitait devant le risque.
L'installation A Macao rdsolvait le probleme : Macaa,
terrain neutre, lieu de sifrete, qui n'6tait pas la Chine, maisqui 6tait la porte de la Chine; et alors qu'on devait redouler
les susceptibilitts ombrageuses des autorites portugaises, tant.
.civiles 'que religieuses, celles-ci sollicitant elles-mAmes ce
qu'on efit presque apprthend6 de leurdemander.. On allat
done pouvoir d'embide travailler s6rieusement, proceder avec
prudence et donner aipsi & l'ceuvre projetee des bases solides
M. GUillet garda ces'r6flexions pour lui-et se borna 4
promettre de faire tout son possible pour arracher a ses
(1)Guni.u
(Claude), n3 le S t avrll1811.
Saint-Eitenne (Loire) :;s
sans
IaCon ra 1ion le t3 Jullet 1835, arriv en Chine (A Macao), le 1 octon
r
ire ia ;procureur t Macao, puas, en 1865, a Nlpo
; reutE
d6ntlivel
en France le 13 JuI tss" :-G cd en
•iS9.

superieurs la faveur convoit4e. Et tandis que l'6vdque de
Macao adressait & M. Etienne, Supbrieur g6n6ral des Lazaristes, une demande officielle et protocolaire, ce dernier,
bien avant qu'elle lui parvint, mais amplement document6
par son procureur, 6laborait d6ej dans son esprit les grandes
lignes de la r6alisation pratique de I'affaire-.11 ne fit pas
attendre sa r6ponse, naturellement favorable, et pour ne
pas laisser refroidir le zele 6piscopal, il informa son correspondant que, par mAme courrier, il donnait instructions
B M. Guillet de partir imm6diatement pour la France, afin
de pr6sider & 1'embarquement et au voyage du premier.
groupe de Filles de.la Charit6 destin6es A composer la mission.
Geci se passait vers le milieu de l'ann6e 184. Sans'
attendre, le procureur se mit en route.
A cette Opoque, on ne se rendait pas tres facilement'
d'Europe en Extr4me-Orient. Mais un tel d6placement, chose
d6j& fort s6rieuse pour un ou quelques individus, devenait
infiniment compliqu6 lorsqu'il s'agissait d'un groupe de
quelque importance.
.
Dans certains cas exceptionnels, il est vrai, des missionnaires avaient eu la chance d'obtenir passage b bord de
bateaux de guerre : les navires transportant l'ambassade de
Lagren6 en avaient emmen6 quelques-uns. Mais pareille
aubaine 6tait rare et les bateaux de commerce sur lesquels
il fallait se rabattre pr6sentaient de multiples inconv6nients.
SLa plupart, mAme ceux des grandes- Compagnies 'charg6s
du transport de la a malle n, disposaient d'am6nagements
restreints pour passagers et leurs installations 6taient des
plus rudimentaires ; les equipages 6taient fort mel6s et il
en r6sultait des promiscuites f&cheuses. Le choix d'un bateau pour ses religieuses devait done dtre lun des premiers
et des plus s6rieux soucis du Sup6rieur g6ntral.
B se trouva que cette question fut regl6e le plus facilement et le plus heurelisement du monde.
Peu de temps auparavant, s'etait constitu6e en France
une soci6et de caractere singulier, dont les promoteurs
- itaient un armateur du Havre, Victor Martiou, et un lieutenant de vaisseau de la marine royale francaise, Auguste
Marceau, propre neveu du heros de Sambre-et-Meuse. DInomm6e a Socit4 de PlOc6anie j et plapce sous de hauts
patronages, notamment celui de la Congr6gation de la Propagande, elle se proposait, comme but principal, Pachat et
'armement de navires destines, d'une part, A 6tablir des
communications plus ou moins- r6gulibres entre l'Europe et
les missions catholiques d'Oceanie et & relier ces missions
entre elles ; d'autre part, & cerer, entre et avec les iles oc6a-
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niennes, un courant d'6changes commerciaux, d'entreprises
de colonisation, etc., qui ne pouvaient manquer d'etre favorables au d6veloppement de rinfluence catholique et fran-

-aise (2).

Ce melange asses bizarre de preoccupations mercantiles et religieuses n'avait paru choquer personnvr Bien
mieux, ii avait dechaine des enthousiasmes. II est vrai que,
quelques ann6es plus tard, ceux-ci 6taient passablement refroidis, A en juger par ces lignes, qu'apres experience, le plus
ardent des deux promoteurs, Marceau, adressait a l'uA de
ses meilleurs camarades et amis, le commandant Robinet
de Plas, futur jesuite :
a .. Vous aviez tout d'abord compris, en 1845, lorsque
nous nous sommes rencontres, que je me fourvoyais avec
mes idees de commerce mCle b la religion... Quand je relis
aujourd'hui la brochure que j'ai publide au mois de mai, A
Lyon, je me sens tout confus A voir tous les raisonnements
que je consid6rais alors comme propres, non pas & justifier
l'entreprise, mais & en montrer l'excellence et la pens6e
catholique...
plus
affluaient
sympathies
les
debuts,
Mais, dans les
que les critiques. Et, tandis que Marceau, des i86, promu
au commandement de la premiere unite acquise par la
Soci6et et baptis6e 'Arche-dAUiance, partait pour la premiere croisibre, la propagande allant son train, une flliale
italienne se creait au dela des Alpes, 61argissant les bases
de 1'affaire. Le roi de Sardaigne, magnifiquement, apportait
sa contribution B& 'muvre sous la forme d'un tres beau bateau tout neuf, qui recut le nom de StlUa-del-Mare et dont
I'armement fut imm6diatement commence A Genes; il devait
naturellement battre pavilion sarde.
L'occasion etait trop exceptionnelle et trop belle: un
tel bateau dut paraitre A M. Etienne de tous temps prddestine au transport de sa pieuse phalange 11 en fit la demande.
Non seulement celle-ci fut accueillie favorablement, mais
elle permit aux dirigeants de la a Soci6et missionnaire W,
comme on la d6signait dans le public, de r6aliser ce qu'ils
n'avaient fait encore que rdver. II fut r6solu, en effet, de n'admettre sur le navire qui serait mis A la disposition de la
Congregation de la Mission, qu'un seul genre. de passagers :
des missionnaires et des religieuses. Ainsi s'affirmerait le
caractere apostolique de 1'exp6dition, dont le d6part constituerait une manifestation sans precedent - et une belle
d6clame.
Le bateau fut am6nag6 en consequence. Le comman(9) Une trs Iutiressante tiude sur cete entreprise, par e P. Patrick
tRellly, a paru dans le num6ro de Juln IO, de la Ree d'iistoire des MIssenu, p. M7-S2OS.
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dement en fut confl &aun Frangais, qui servait comme offlcier dans la marine royale sarde, le vicomte Jean des Cars,
d'une vieille famille angevine. Sans mettre en doute' sea
6minentes qualites, il n'etait pas d'un Age qui indiquait
grande experience. de la mer et des iointains voyages, car
il n'avait pas tout A fait atteint 25 ans. II est vrai que I'on
mit sous ses ordres un 6quipage trie sur le volet.
L'armement fut vivement pouss6 et le d6part fix6, en
principe, au 20 octobre 1847. DWs la fin de septembre, I'un
des missionnaires en partance, M. Allara (3), jeune Pere
Lazariste de nationalite italienne, se rendait iAGnes pour
prendre possession du bitiment au nom de son SupBrieur
genbral, et le navire, levant I'ancre immediatement, entrait
dans le port de Marseille le 6 octobre, hAdix beures du matin. II ne lui restait plus qu'i' embarquer les voyageurs:
douse Filles de la Charit6, quatre Lazaristes, quinze PNres
ou Freres Maristes, et enfin quatre jeunes gens appartenant
A de grandes families parisiennes et dont la destination 6tait
quelque peu myst6rieuse, les seuls laics en faveur desquels,
au dernier moment, une exception avait Wte faite, soit un
total de trente-cinq passagers.
Ce n'6tait pas mal pour un seul bateau, en ce temps-la
Tous, ou A peu pros, 6taient deji naturellement rassembles a Marseille. Logiquement, nous aurions du lest suivre
depuis le moment oh leur voyage a effectivement commenc6,
c'est-A- dire au d6part de Paris du groupe principal. Nous
aurions Wte bien en peine de le faire. Aucune relation complete, nous 1'avons dit, n'ayant Wte publiee, notre documentation est pour la plus grande part empruntee aux lettres
adressbes, en cours de route, par Saurs ou missionnaires A
leurs superieurs ou A des membres de leurs families religieuses, et dont quelques-unes ont et reproduites dans les
Annales de la Congregation de ia Mission.
Naturellement leurs auteurs n'avaient pas a apprendre
A leurs correspondants 1'heure et le jour oi ils les avaient
quitte6 ni a leur decrire les c6r6monies et solennitds qui
avaient pr6ced1 le d6part et auxquelles ils avaient ensemble
assist6. Ne nous dtonnons done pas de joindre la petite caravane seulement B la premiere 6tape.
Et r6jouissons-nous qu'il en soit ainsi. Au lieu de la
narration seche et impersonnelle, en style officiel, que nous
risquions fort d'avoir, la correspondance ou nous puisons
nous m6nage l'agr6able surprise d'un r6cit infiniment vivant:
(3) ALLARA (Jean), n6 le it juin 1820 & Oddalenti (Italle), entr6 dans la
s1848,
Congr6gauon de Ia Mislon le R jutlet 1848, arriv6 & Macao le St Jn
mlaedonaaire au Tebehkang, rentr an Europel
18 Jufllet 1851, de66e46
3 novembre 1886a Chie• (liane).
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-c'est comme une causerie familiere, un peu & bAtons rompus, une succession d'impressions, d'observations, dans lesquelles se reflfte tour a tour, avec une amusante .diversit6,
le temperament de eelui ou celle qui tient Ja plume.
Nous
vivons avec cux el nous avons tot fait de connaitre
PWre A la foi ardente, mais B 1'esprit pond6re, bien le jeune
6quilibr6,
mens sana in corpore sano, qui saura plus tard agir
et
ger ; le missionnaire aguerri, mri par l'experience, au dirisobre, ne s'embarrassant pas des d6tails et resistant style
mal
A un tour d'esprit caustique; la religieuse alourdie par
1'Age
et surtout, peut-6tre, par les fatigues; la petite Scur,
enfin,
B 1'esprit alerte, pleine de verve et de gait6, qui,
dans
sa
simplicite charmante, ne sait rien dissimuler de ses
tements, de ses effrois, de ses naive t 6 s, et qui illuminecontenses impressions d'une foi lumineuse, 6prouvant une toutes
sorte de
joie enfantine A se r6p6ter sans se lasser : a Jai
tout
our mon Dieu... J'ai tout quitt6 pour mon Dien , unequitt6
Amne
fraiche et limpide, si rayonnante de douceur ing6nue
que,
parfois, on s'arrdte de lire, et l'on se prend a rover_.
Fermons la parenthese ; nous n'arriverions jamais. Et
reportons-nous A Paris, vers la fin de I'Mt de- 1847.
D~s que le projet d'envoi de la mission
6te connu,
les demandes avaient afflue en si grand avait
nombre que le
Sup6rieur g en 6 ral crivait avec fie' t 6 : a C'est par centaines
que les Smurs sollicitent la faveur de faire partie
de cette
expedition apostolique. v 11 y euk multitude de deceptions,
car douze seulement furent choisies : les Smurs Ville,
Auge,
de Lapierre, Louy, des Roys, C6 1ard, Hocquart, Martini,
e,
Labat, de Gelis et Perboyre (4). La direction de ce
petit trou(4) S(ur
r
Dz PIsW
(Joesphine-warlearle•. n6e le
J
8 jun 18•4 tu
a1ga (Gard), fllle-du prBsident du Tribunal
vtaltun rro6r
qul, en ceute mme ann6e 1847, commandai de-cene Vill.
dans leai mers de Chine I&
TrgtUe LWGlore.' laquelle fI nantrrage sur
les cOes de Cortse e 27 julllet eCr
Ia. corvette isV'ctor•ese,. commandant
Rigault de Genoully ; u devint plus
tard amIral.

Slur StEphlnie

Loy, qul venaLt de I'b6pltal

6

le 4. ullet s181, avait eu.,pendant sea premiaresd'Alger, n e I SaInt-Omer
annfes de vocation, une
anto asser chbacelante ; elle mournt a 81 ans.
rellgion Saur Elesabeth, venalt de Constantinople, Sour Adble DES ROYT, el
o elle avalt pass sept
as, avant d'etre dEstine pour Ia Chline
elle tali originalre de Lyon, ot
ene 61alt nRe le 17 mars 1808.
.

Seur Panao
z (Antolnelte). en rel•gion Smur Gabrielle, na
e e 2 ft*
ret 11eu5 an Puech, canton de Salola (Lot), avalt eu
trots trfres Lazarlstes
todeux soeurs nlles
de Ia Chart. comme e ein-meme. Le cadet dq sea
frres,
LouIs. se rendant en Chine comme mlissonnajre
`nr le 2 m- 1831. L'taln, Gabriel, arrivE en Chine apostollque. Etalt mort en
en
s135,
avaitt 1t6martyrisL6 Ou-Tchlng-rou, daleIslo li-p, le Io septlembre
1840, aspis votr mbl
des tortures Inonues pendant
pros d'un an.

"Sur.LasT (Pauline-Franolse-Mar.e), ne & Baza
(Glronde), le 14 Janrter isnt, eat presque certanement, blen que nous
n'ayons pu 1'6tablr mat6
riensment is peue Saeur Therse. dont la correspondane
a Et6 rreprodut
dtnna paA n
o
ones
d
oae.
Congr6lo
urnl
bonne part de notre documentation. do is Msson t qul nou a
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peau fut confl6e I une venerable Assistante de la Superieure
g6nerale, Seaur Durand, qui, malgr6 ses 02 ans, n'avait pas
h6sit6 a demander et assumer cette tache.
Le 'petit groupe, d'ailleurs incomplet, car deux des blues
venant. l'une d'Alger, 1'autre de Constantinople, devaient
rejoindre a Marseille, se mit en route accompagn6 de trois
sur quatre des missionnaires lazaristes qui allaient prendre
passage sur le Stella, MM. Guillet, Anouilh (5) et Aymeri (6).
La premiere a escale .*, si j'ose dire, est Lyon, oi nos voyageurs s'arretent du 25 au 28 septembre: quatre journees
bien employees, pendant lesquelles ils sont admirablement
recus, fetes, choybs. On c6elbre en grande pompe A la cathdrale Saint-Jean la fete de Saint-Vincent et I'on y v6enre
une precieuse relique : le ccur de l'illustre fondateur de
la Compagnie y est conserve ; il y eut pelerinage B Fourvibres, visite aux a Antiquailles a des cachots de saint Pothin
et sainte Blandine, etc.
Le 29 septembre, A quatre heures et demie du matin
(MM. les missionnaires out di dire leur messe A trois heures), embarquement pour Marseille sur le bateau A vapeur
le Papin. Le voyage de Lyon a Avignon est a tres heu-reux * ; il fait un temps magnifique. On debarque dans la
ville des Papes a sept heures du soir; mais on n'en verra
rien, car quinze minutes plus, tard exactement, en route
pour Marseille, of l'on arrive ie lendemain matin, A huit
heures.
Le 1" octobre, arrivent & leur tour, venus de Paris tout
d'une traite, le Sup6rieur general, M. Etienne, et la T.H. Mere
Mazin, Superieure des Filles de la Charit.- Receptions et
c6r6monies religieuses s'organisent; l'une des premieres
se deroule dans la petite et modeste chapelle de Notre-Dame
de la Garde, le 4 octobre. Le soir de ce meme jour, M. Etienne,
que ses devoirs rappellent B Paris, b6nit une derniere fois
ses enfants et leur adresse quelques derniers conseils; il
eghorte les heureuses blues A-rester a fermes et indbranlables au milieu-des difficult6s » et a a semer courageusement dans les larmes sans chercher & jouir du fruit de leurs
travaux o. En maintes occasions, plus tard, elles devaient.
se rappeler cette phrase.
(5; ANouna (JeanBapUste), n5 en 1819 & Prat (Arge) : entrt dens la
Congr6gailon de la Mission le 18 Jullet 1843 ; en Juin 1851. sacr6 4veque
d'Abydos; coadjuteur de Mgr Mouly, 4v0que de P4in. En 186t, vlcalre apostollque dn Tch6iy ocidental. D4ecd6 le 18 tvrler 18m0 & Tcheng-Ting-rou.
(6) AYMEI (Ange-Michel), nU le 6 decembre 100O & Camnagnola (Itale)
lntre dans la Congrdgation de la Mission le 2Q septembre 184 ; pen apret
son arrivee & Macao, dirin sur Pkin et dis t la dispostloin de Mgr Mouly.
En 1860, la Procure des Lazaristes ayant et6 transf6ree de Ninspo. Changmhl
U en fut charg6 et exerqa les foncttons de procureur pendant vinrt-trols ans.
A panir de 1865,; oua un certain role dans les affatres munlclpales de la
Coecession rranCaise. D6c6dd & Changht le 6 mars 1880.
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Le 16, grande solennite dans ce meme sanctuaire de
Notre-Dame de la Garde, trop petit pour contenir la foule.
Mgr 1'Eveque de Marseille officie pontificalement.
Au jour fix6, le bateau n'est pas prdt a prendre la mer ;
les partants ne s'ep plaiguent pas. L'un d'eux va d'ailleurs
manquer A l'appel: un Mariste, navr6 d'etre oblig6 de rester & l'h6pital.
Le 22, au matin, au milieu du port de Marseille, impressionnante et trWs Aelle c6remonie : le navire, magnifiquement pavois6 et d6cord, va etre solennellement beni. Le
pont est envahi par les passagers et les invites : Al'arriere,
un autel a 6t6 dress6, devant lequel prennent place, A sept
heures precises, l'6veque de Marseille, les missionnaires, les
membres du clerg6 local, le capitaine, les invites et tout
l'Pquipage ;.sur les c6tes, les religieuses, entour6es de leurs
compagnes de Marseille et de delegations de divers ordres.
La messe est c6l6br6e par un venerable missionnaire,
Mgr Douarre, 6vdque d'Amatha, un Auvergnat, lun des
cinq premiers missionnaires Maristes partis de Toulon en
1843 pour POceanie et qui, dans un avenir prochain, partira
lui aussi pour regagner son poste. Un moment particuliUremqnt touchant est celui de la Communion des Sweurs, suivies A la table sainte par la majorit6 de l'assistance. La cdrdmonie se termine par la b6nediction, donn6e solennellement
par l'6veque de Marseille.
Et le lendemain, 23, les passagers s'embarquent Y a-t-il
eu malentendu ? Les bonnes Soeurs se sont-elles involontairement attard6es ? EUes,montent A bord vers sept heures
du soir et leur entree manque d'6clat Car (elies Pignoraient
6videmment), les r6glements maritimes avec lesquels on ne
badine point, interdisent formellement tout a feu '» dans
les batiments tant qu'ils stationnent dans un port; par consequent, point de lumiere. Les passageres novices se glissent
dans l'obscuritb, tout encombr6es de leurs paquets; penbtrent dans ce qui va Wtie desormais leur logis et, B t&tons,
cherchent A j'y caser tant bien que mal. Ce sera plut6t mal
que bien. Car il faudra renoncer a dormir; lPiterminable
nuit se passera A soupirer apres le jour, qui permettra de
mettre un peu d'ordre dans I'effarant encombrement.
Samedi 24,: void le dernier matin. De bonne heure, de
nombreux amis montent a 1ord, ayant 'intention de faire
aux partants et partantes uun bout de conduite a. A six heures et demie, Je navire. lBve l'ancre et effectue sa sortie du
port de la facon la plus heursuse. Le temps est splendide ;
la mer, houleuse les jours pr6c6dents, W'est calm6e ; favoris&
par une.jolie brise, le Stela, en moins d'une heure, a
parcouru pros de trois milles et se trouve par le travers de
Notre-Dame de la Garde.
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Un commandement: le navire met en panne ; tout le
monde monte sur la dunette et s'agenouille, tourn6 vers la
sainte chapelle. D'une voix imue, Mgr d'Amatha entonne
le Veni Creator, que I'assistance chante avec lui. A 1'hymne
succedent 'Ave Maris Stella et le Sub tuum, interpr6t6s avec
le mdme elan. Mgr Douarre r6cite ensuite les oraisons Pro
felici itinere et Pro ndvigantibus, prononce quelques paroles
d'encouragement et d'adieux et termine par sa b6nediction.
Les partants entonnent alors le Nune dimitlis.
Le moment supreme est arrive. Bien des larmes coulent. Ceux qui vont regagner Marseille descendent dans leurs
embarcations; les voiles du Slella se gonflent, rapidement
l'entrainent: le a bateau missionnaire a est parti...
Cette premiere journQe de navigation est toute d'allegresse. Bon vent, mer calme : on ressent A peine les mouvements du navire. H6las ! le lendemain il faut d6chanter.
Toutes les sours sent plus ou moins 6prouvies par l'affreux
mal de mer, et les missionnaires eux-memes n'y 6chappent
point. Un seul fait exception, objet de la jalousie de ses
collMgues : c'est un jeune Lazariste, M. Anouilh, dont, pendant ioute la travers6e, la mer la plus d6montee ne parviendra pas & troubler I'imperturbable s~rdnite. Ce privilege lui
vaul d'etre immddiatement promu historiographe de I'exp6dition. A lui de tenir la plume, pendant que les autres g6missent dans leur4 hamacs.
Les premiers jours, pendant lesquels passagers et passagbres font leur apprentissage et se familiarisent avee
leur nouvelle existence, sont horriblement p6nibles. Cependant, constamment -favoris6 par le vent, le bateau marche
sup6rieurement et lle parfois gaillardement ses dix nouds,
si bien qu'il lui taut a peine huit jours pour atteindre Gibrallar. Avant d'y arriver, son voyage a failli se terminer
tagiquement Le 29 octobre, A 9 heures du soir, par temps
obscur et mer asses grosse, il a behapp6 par miracle et de
justesse A un abordage. Fort' heureusement, a l'instant critique, il a r6ussi A masquer ses voiles et le 16ger temps d'arrAt qu'a permis de marquer cette maneuvre hardie a suffl
pour laisser passer 1'autre navire, A le fr61er, mais sans
collision.
Plus de quinze. jours s'dcoulent et nos apprentis navigateurs n'ont pas encore appris A gofter les plaisirs du
voyage. Aussi 1'arriv6e A Madbre, premiere escale, le 10 novembre, vers onse heures du matin, est-elle salue - avec
enthousiasme: chacun brfle de d6barquer. Maiheureusement, i y a des malades B bord,.et avant que la visite sanitaire et toutes les formalites soient acoomplies, ii s'coule
tant de temps qu'il fait nuit quand la permission de descendre arrive. On n'en profitera que le lendemain matin.
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A part la satisfaction de fouler la terre, nos voyageurs
n'6prouvent que deceptions. La ville de Funchql, la population, une breve excursion ne pr6senentn en V&rit6 aucun
interet. C'est done sans regret qu'ils se trouvent de retour A
bord a midi.
Le meme jour, a cinq heures du soir, le bateau lMve
l'ancre. Les pauvres Maristes n'ont de6id6ment pas de chance ; ils ont d:' laisser deux des leurs A l'h6pital de Funchal.
Jusqu'A cette breve escale, il semblait qu'on n'avait pas
encore tout A fait quitt6 la vieille Europe; cette fois, on
sail et on sent qu'on est tout A fait parti. Avant d'entrer dans
l'inconnu, le regard pourra bien s'accrocher encore A quelques nuages incertains que les matelots pr6tendent etre les
Canaries; un matin, MM. les officiers d6clarent avoir a reconnu ) le Cap Vert. Desormais, adieu la terre... Pendant de
longues, d'interminables semaines, la vie tiendra toute dans
les limites du bord, entre le ciel et I'eau.
Et cette vie s'organise, minutieusement r6glee, comme
dans toute honndte communaut6 qui se respecte.
Nous ne connaissons pas 1'emploi du temhps des missionnaires; mais celui des scours est assurement fort rempli La plus grande partie de leur journee se passe dans
leur cabine. Imagines une piece mesurant exactement
3 mMtres 58 centimetres de longueur surr2 metres 38 centimetres de largeur. a ...Ce pauvre reduit, 6crit Somur Th&rBse,
reCoit le jour par deux ouvertures souvent bouchees par les
pieds des individus qui se prombnent sur le pont, et par
une troisieme, au nord, qu'on est oblig6 de fermer aussit6t
que le temps change : alors nous demeurons dans les teT-bres...
L'ameublement comprend un autel constamment dresse,
une grande table, un a 6norme a fauteuil, une commode,
douse pliants et dix couchettes. Dix, pour douse religieuses ?
La place manque, en effet ; on y remedie en installant chaque soir pour la nuit,k meme le plancher, au.centre de la
cabine, deux matelas qu'on enleve dans la journ6e. Telle est
Sla piece qui sert tour A tour de chapelle, r6fectoire; dortoir,
salle d'Atudes, atelier, ouvroir, salon de reception, etc.
A cinq heures du matin, tous les jours, lever. G'est parfois un peu dur, quand la mer a Wte mauvaise, ce qui est
frquqent, car alors on s'eveille plus fatigue qu'apres une
joura4e de travaux p6nibles. Dans un espace aussi restreint,
avec les mouvements du bateau, on avaitk les premiers temps,
toutes les difficult6s du monde pour s'habiller ; peu A peu
on s'y habitue. Puis balayage et nettoyage s'effectuent tantbien qua mal, et voici la cabine transform6e en chapelle. La
petite communaut6 fait la priere, l'oraison. Un missionnaire
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arrive, et, A condition que le roulis ne soit pas trop fort;
c8l8bre la messe, a laquelle souvent assistent quelques-uns
de ses confreres. a ...Comme entassement, c'est assez r6ussi... ,,6crit la petite Sceur.
Apres la messe, elude ; les Filles de la Charite se plbngent a coeur perdu dans l'anglais, le portugais et le chinois ;
il parait que a cela fait oublier parfois le mal de mer ).
A huit heures, la cloche sonne : c'est l'heure du dejeuner.
Les Messieurs se rendent a la Bsalle i manger; mais les
Scours sont servies chez elles. Quand le bateau roule, bon
nombre didaignent les pliants et n'hesitent pas A s'asseoir
tout bonnement par terre, afln de se sentir plus solides. Bientdt apparait un petit mousse, portant deux plats : le premier
est, la plupart du temps, une soupe A I'huile et au biscuit;
le second, invariablement, de la morue, ou bien frite, ou bien
bouillie. C'est tout. Longtemps, quoiqu'elles ne soient pas
difficiles, les bonnes Sceurs ont essay6 de a respecter
le
biscuit, si peu app6tissant; A la longue, coute que cotte, il a
fallu s'y faire, sous peine d'endurer la faim.
A dix heures et demie, legon de chinois par M. Guillet
ou, A son d6faut, par M. Anouilh ; lecons d'anglais et de
portugais par M. Aymeri. A onze heures et demie, examen ;
r6citation d'une dizaine d'Ave Maria a en chinois , pour
obtenir la grAce de bien 1'apprendre. Jusqu'b deux heures,
travail, ecriture, 6tude ; de deux heures A trois heures, lecture et oraison.
Voici que la cloche sonne de nouveau : le diner. Le menu
est le meme que pour le dejeuner: on y ajoute seulement
un plat de salade. LestBes de ce somp ueux regal, les Saeurs
reprennent le cycle- vari6 des occupations 6num6r6es cidessus. Quand le soir approche, si le temps est beau, elles
montent sur le pont; bientOt 1'equipage se rassemble et
pieusement vient s'agenouiller devant l'image de laa Bonne
M-re n, patronne du navire, pour lui consacrer le dernier
acte de la journ6e; on fait la priere en commun, et la petite
c6r6monie se termine par le chant du Salve Regina. A huit
heures et demie pr6cises, on rentre ches soi
Nous admettens que, pour la petite communautE, 'observation scrupuleuse de la Rggle puisse O·re une satisfaction morale appreciable, sinon suffisante. Mais, A nous,
cette existence apparait i la longue plutdt monotone et d6*pourvue de distractions. Par surcroit, la correspondance qui
nous la decrit est decidement trop avare de details personnels sur les passagers ou les passagores. Nous aimerions
4tre un peu plus initiEs A leurs gouts, leurs caract6res et
leurs occnpations. HIlas ! par principe, les Filles de la Charite ne parlent -d'elles-mdmes que de facon impersonnelle.
Ce sera un pur hasard si nous apprenons plus tard que
.Scur Perboyre est effroyablement 6prouv6e par le mal de
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mer, au point que, pendant toute la traversie, malgr6 son
courage, elle ne pourra presque pas quitter sa couchette;
on admire sa patience et sa rdsignation.
Saur CWlard, trWs 6prouv6e elle aussi, combat I'affreux
mal en ne restant jamais inoccupee ; tout son temps libre
raccommoder les effets des Missionnaires on
est employ6e
ceux des matelots. Aux repas, malgr6 les r6voltes de son
pauvre estomac, elle aocepte indistinctement tout ce qui lui
est pr6sente, si bien qu'il est impossible de d6couvrir ce
qu'elle aime ou ce qui lui fait mal. Ses compagnes la taquinent A ce sujet: a On pourrait vous servir n'importe quoi,
lui disent-elles en riant, vous feries semblant de n'y rien
connaitre. a - a Mais... c'est toujours tres bon n, r6pond la
'bonne Sceur, toute confuse. On s'explique les gastrites chroniques auxquelles plus d'une devait succomber plus tard.
Renoncons ddcidiment A demander aux lettres que nous
feuilletons plus qu'elles ne peuvent nous donner.
Jamais d'ailleurs nous n'y trouverons trace d'ennui: la
bonne humeur est la note dominante. Comment des religieuses pourraient-elles se plaindre de la monotonie de la
vie de bord, quand elles ne cessent de se r6jouir de sa richesse en joies spirituelles. Songes que te Saint Sacrifice
est ofiert habituellement plusieurs fois ohaque jour, que les
communions sont nombreuses et fr6quentes, que l'on cllbre
avec eclat toutes les grandes fetes religieuses. Les plus belles
solennites ont 06t celles qui se sont deroul6es en I'honneur
de 'ImmaculQe Conception, le 8 d6cembre, et de Noil.
Ah ! cette derniLre f&te... quelles impressions inoubliables chacune en a garde. Le bateau entierement pavoisd et
decor6 ; un autel dressd en plein air, sur le pont qui pr6sentait un aspect magnifique. Cest IA que la messe de minuit
a Wt1c6l6br6e, avec accompagnement de sonneries de cloches, de fanfares, de cantiques, de chants religieux : A l'616vation, le canon a tonn6, et ce salut empruntait i I'immensit6 d6serte quelque chose de grandiose. II faisait un temps
ideal: froid un peu vif peut-4tre, mais le ciel 6tincelait
d'etoiles et sur la mer remarquablement calme s'epanchait
un clair de lune admirable. Dans cette nuit de rv-e, douse
messes s'etaient succede sans interruption ; la dernidre, grand
messe solennelle, avait Wt1chant6e a dix heures du matin..
Sur quel bateau, en v6rit6, a-t-on jamais pareillement fet6
la Nativite ?
Nos voyageurs ont bien fait de saisir. l'occasion de se
mettre le coeur en joie; cette Noel si heureuse pr6ecde en effet
de bien pen l'ere des grandqe tribulations. Le 2 janvier 1848,
ils se trouvent a la hauteur du detroit de Magellan. Le
navire en 6vite avec prudence les rives daBgereuses, tout
en se dirigeant vers le Cap Horn, terreur des aavigateurs.
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A partir de ce moment, le temps qui, pendant ces longues semaines, n'a Mt vraiment beau que par intermittences, se gate Lout a fait C'est une serie ininterrompue d'6pouvantables tempetes, aupres desquelles tous les grains et
ouragans rencontres jusqu'alors n'6taient que zephyrs on
brises 1~gbres.
La journ6e la plus terrible fut celle du 14 janvier. Le
bateau, entierement d6pouille de ses voiles, ne gouvernait
plus. a ...L'eau, conte Seur Therese, entrait avec tant de
force dans !e vaisseau que deux matelots, accoutum6s & la
navigation, 6tant tomb6s sur le pont, nageaient au-dessus et
criaient au secours, se croyant au milieu de rOc6an... *
Pour les bonnes Seurs, tout 4tait perdu ; et si quelques-unes
regrettaient de n'avoir' pu meme aborder l'ueuvre si belle
a laquelle elles 6taient destinies, leur sacrifice etait fait
Enferm6es dans leur cabine, elles attendaient avec resignation l'heure fatale, prdtant l'oreille aux craquements
sinistres du bateau, ne sachant rien de ce qui se passait &
bord et un certain nombre si malades qu'elles etaient hors
d'etat de bouger et meme de s'interesser a quoi qu ece £t
Peu A peu, cependant, la tempete perdait de sa violence, bien que la mer restAt demontee et que la situation
flt toujours critique. Le 18 janvier seulement, on commenga
& considerer le danger comme 4carte et nos voyageurs purent echanger leurs impressions. Les So urs apprirent
.alors que, pendant les heures terribles, le Pore Guillet 6tait
venu plusieurs fois prdter l'oreille a la porte de leur cabine,
mais, n'entendant aucun bruit, s'6tait retire discrtement.
Et*il expliquait avec jovialit6 que, s'ils avaient 6t6 sur
le point de perir, on I'aurait toujours su une demi-heure a
l'avance ; par consequent il aurait eu amplement le temps
de recevoir lui-meme I'absolution et d'aller ensuite la leur
donner. Pourquoi done les deranger avant 1'heure ?...
Heureusement sorti de ces angoisses, le Stela-del-Mare
jetait l'ancre en rade de Valparaiso, le 25 janvier, A onae
heures du matin. La terre, enfin la terre, que l'on n'a pas
foulee, que dis-je ? que 1'on n'a pas meme vue depuis trois
mois... Comme pour feter cette arriv6e, le temps est magniflque, la mer idealement calme, le soleil brdlant.
Dans le port, se trouvent quelques navires frangais, et
a la seule vue de leur pavilion, crit Sour ThBrese, fait battre le coeur et renaitre des souvenirs *. II y, a aussi des
bateaux anglais ; Fun d'eux, tres imposant, salue les arrivants a par une musique m6lodieuse qui me rappelait celle
des Turcs, que j'ai si souvent entendue sur les bords du
Bosphore si riants et si beaux... * Ce rapprochement laisse
un peu perplexe sur les go0ts musicaux de la petite Seur.
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Tout le monde brlee de debarquer ; plusieurs heures
s'dcoulent avant que les formalit6s d'usage soient remplies.
Et les voyagcurs ne se doutent pas que la nouvelle de 1'arrive du a bateau missionnaire n a r6volutionn6 la ville. Vers
cinq heures du soir, un missionnaire, le P. Dumonteil, de
l'ordre de Picpus, se pr6sente I bord ; il vient de la part do
ses confreres et de leur mission, offrir aux Missionnaires du
SLeUla un asile dans leur maison pendant leur s6jour &
Valparaiso, et aux Filles de la CharitB I'hospitalit6 au couvent
des Dames de Picpus. L'offre obligeante est accept6e avec
bonheur et reconnaissance, et voyageurs et voyageuses s'empressent de descendre A terre.
A peine ont-ils debarqu6 qu'on se presse sur leur passage; une foule de spectateurs est accourue -et les entoure ;
les cornettes, qui font leur premiere apparition & Valparaiso, obtiennent un succes de curiosit6 prodigieux ; on les
suit pas A pas, on les d6vore des yeux.
.. La girafe, au
Jardin des Plantes, kcrit plaisamment la petite* Sur,
n'a
jamais eu autant de visites... Les religieuses s'en amusent,
d'abord ; mais cela finit par devenir indiscret et.. gdnant,
d'autant que le couvent des Dames de Picpus est- situ6 &
l'extr6mitM de la ville. Des voitures arrivent fort A point pour
tirer le petit groupe d'embarras.
L'6pistoliere des Filles de la Charite ne tarit pas d'l6oges sur I'accueil qu'elles trouvent au couvent. On est pour
elles aux petits soins ; on s'efforce de leur 6viter toute peine,
toit travail malgr6 leurs protestations ; on les gate, on les
dorlote. Pendant quinze jours, elles peuvent A loisir remettre
un peu d'ordre dans leur a m6nage ambulant *, r6parer et
blarchir leur linge, celui* des Missionnaires, r6parer aussi
(mais cela est moins facile) leurs santes passablement alt&ries par les fatigues de cette longue et p6nible navigation.
Elles recoivent beaucoup de visites de gens de la ville:
parfois de simples curieux; des. gens qui viennent leur
demander d'arrdter la leur voyage et de fonder une maison
a Valparaiso, d'autres qui leur apportent des sympathies,
des offres de service, des manifestations de politesse. Une
famille anglaise fort distinguee vient un jour leur- transmettre une invitation de la part de son chef. Celui-ci est
amiral et a son pavillon sur un bateau de guerre depuis
trois ans en rade, celui precis6ment dont la musique les a
salutes A leur arriv6e. Elles sont pribes, pour le .lendemain,
A le visiter.
Impossible de repondre par un refus A si charmante
attention. Au port, le lendemain, des canots pavois6s, montes
par douse rameurs, embarquent les bonnes Sueurs. La r6ception qui leur est faite a bord les intimide un peu par sa
magnificence ; 'amiral, en grande tenue, entoure de son
ktat-major, les a accueillies avec lee plus grands 6gards et
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les a lui-mdme guidses dans la visite du bitiment Elles
ont admir6 la grandeur et les proportions de celui-ci-: il a
trois ponts, * dont le troisieme se trouve a seize pieds de
profondeur dans la mer.. .
L'ordre et la propret6 sont
admirables, il y a sept cents hommes d'equipage, et cepen-'
dant la discipline est telle a qu'il y regne un grand silence ».
La visitetermin6e, les Sceurs sont conduites dans un salon,
oh une collation est preparee. dette fois, elles sont fort
contrari6es ; elles n'osent pas s'abstenir compl6tement, pour
ne pas disobliger leur hote, mais elles ont h&te de se retirer.
Leur modestie s'effarojche de ce ddploiement de faste.
Elles ont At6 sensibles, certes, A la courtoisie, et elles ont
remerci6 ; mais elles n'ont pas Wt6 6blouies. Et, parlant du
a beau navire, si sup6rieur aux autres en taille, en 616l
gance a, la petite Saur s'empresse d'afflrmer.: a ...Nous
ne voudrions pas en accepter I'4change, car, A notre avis,
rien ne peut remplacer le bon esprit, la pikt#, les sentiments
religieux, la paix et le calme qui regnent sur notre chre
Eloile... a
Quinze jours sont vite passes. Le 8 fevrier a' 6t flx6 pour
le d6part. La veille et le matin, on a fait beaucoup de visites
d'adieux et de remerciements. Gentleman jusqu'au bout,
I'amiral britannique a mis seS canots . la disposition des
Seuurs pour leur embarquement et celles-ci 6taient a bord
a midi. A une heure precise, le Stela leve P'ancre et, imm6diatement, met a la voile, non sans Wtre l'objet d'une courtoisie derniere. a ...Ds que notre Etoile out pris son essor,
6crit &cur Therbse, le navire anglats, hissant trois fois son
pavilion, nous salua par une musique enchanteresse que
nous entendimes encore bien loin dans le port. Je n'aurais
jamais cru que des protestants fissent & des Seurs de la
Charit un accueil si gracieux... N
Valparaiso a 6t, sur la longue route, une halte bienfaisante, dont chacun avait le plus grand besoin. On en
emporte 6videmmient un souvenir agr6able, mais on P'a
quitt6 sans regrets. Tous et toutes n'ont qu'un desir : atteindre le plus rapidement possible les terres infideles promises
a leur apostolat: Iles d'Ocaanie pour les uns, rives de Chine
pour les autres.
Aussi sont-ils heureux d'avoir retrouv6 leur Stele-delMare et cette vie un peu conventuelle du bord, paisible et
calme. Elles sont bien oublides, les heures d'6pouvante du
cap Horn. La nouvelle 6tape a commenc6 sous les meilleurs
auspices: le temps est magnifique et les passagers s'accordent a declarer que a la mer Pacifique m6rite bien son
1
nom
. A peine sent-on le balancement l1ger du roulis et du
tangage, et cependant le bateati file jusqu'A dix nceBids, soit
,un peu plus de trois lieues & l'heure. En un mois, il va
parcourir pros de deux mille lieues.
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Le 13 f6vrier, il a passe le tropiquw du Capricorne, par
le 78* de longitude et le 23* de latitude. La chaleur devient
excessive et la cabine des Sceurs est presque inhabitable.
Le 10 mars, il fait route entre les iles Marquises et
Pomotou ; le 13, A trois heures et demie du soir, il.entre dans
la baie de Papeiti (Papeete) et vient jeter l'ancre devant
la ville.
A peine d6barques, nos voyageurs apprennent de tristes
nouvelles, qui vont modifier profond6ment les projets d'un
certain nombre d'entre eux. D6ji, a Valparaiso, les Maristes
avaient recueilli les echos de bruits alarmants concernant
leurs missions d'Oceanie. A Tahiti, ces bruits sont non seulement conflrm6s, mais precises, et c'est bien plus grave
qu'on ne le croyait. I1est maintenant certain qu'%la Nouvelle-Cal6donie, destination de la plupart des passagers maristes du Stella, une revolution sanglante a eu pour consequence l'expulsion des Maristes et la ruine complete de
leur Mission; aux lies Salomon, B Saint-Cristoval, deux
de leurs missionnaires et un Frere, encore un Auvergnat, le
Fr. Blaise Marmoiton (6 bis) ont et6 massacres, puis manges
par les sauvages. D6cidement, pour ces pauvres Maristes, le
voyage, d'un bout & l'autre, n'aura pas ete heureux. La s6rie
noire continue.
II va falloir prendre des decisions. En attendant, les
Filles de la Charit6 seules seroni log6es A terre, dans deux
petites chambres lou6es pour elles & c6t de la Maison des
Religieuses de Saint-Joseph de Cluny ; les Missionnaires
restent a bord, les Peres de Picpus 6tant eux-mames trop &
l'6troit pour leur donner 1'hospitalith.
Papeete est la residence de la fameuse reine Pomaar
et aussi d'un gouverneur frangais, le commandant Lavaud,
qui dispose de mille B douze cents hommes. Si le service
postal avait 6te
plus rapide en France, & cette 6poque, nos
voyageurs auraient pu lire, juste A la veille de leur d6part
de Marseille, dans IllUustration du 16 octobre 1847, une
correspondance contenant des nouvelles de Tahiti a jusqu'au 13 juin * et qui leur aurait donne sur ce gouverneur
beaucoup de d6tails int6ressants : install6par l'amiral Bruat,
au mois de mai 1847, le commandant Lavaud avait regu
comme consigne de r6parer les gaffes commises, parait-il,
par son pr6edcesseur, et il s'etait jet6 & corps perdu dans
cette tAche, d'abord en faisant d6molir et raser des fortifications commencees et en d6commandant toutes les constructions ordonnees par ce pr6d6cesseur ; puis en introdui(6 Ms) Bernard MAIorrorN nA le 1i mars 1i1, t La Tourette ; parti de
Toulon, le 3 mal 1843, sur i'Urane, debarque en Houvelle-CaledonleI 31tdecembre 1843 (bale de Balade), y est martyris6 e 1 jullet 1847.
V. Courant, Le martyr de a Nouvelue-Calgdonte, Blaise ManmioWn, frtre
coadjuteur de Ia Socitd die Maeor (1819-1847). Lyon, Vlte, 19l1.
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dans I'administration :
d
sant des a changements radicaux
c'est ainsi qu'un r6gime de strictes economies avait BtW,
s6ance, tenante, inaugur6.
Pas sur tous les chapitres, entendons-nous bien. Quelques lignes de 'lllustration laissaient entrevoir le distinguo.
Aux dernieres nouvelles, disait son correspondant, a .. le
commandant Lavaud... cherchait par tous les moyens a se
-concilier I'affection de la reine Pomar6, qui est combl6e de
presents et reque presque cliaque jour a I'h6tel du Gouvernement. Les diners, la musique, les fetes se succedent sans
interruption. Du reste, lal tranquillite la plus parfaite continue A regner par toute llle... ,
Rien d'6tonnant, done, si 'illustre reine passe ses journdes A courir les boutiques de Papeete et A les devaliser au
grd de ses fantaisies ; elle jouit d'un solide credit. Et cela
permet, sans aller bien loin, de contempler tout a son aise
.cette celbritW dont tous les journaux d'Europe ont parle ;
d6s le jour de leur d6barquement, Saurs et Missionnaires
peuvent, sans le chercher, en avoir le spectacle gratuit. Sa
Majest6, d'ailleurs, prombne par les rues de sa capitale une
simplicit6 toute democratique ; elle marche pieds nus, comme aes sujets, et n'h6site pas, a I'occasion, quand elle ren.contre certains petits vagabonds affreusement d6penaill6s, a
les caresser avec effusion et & leur temoigner une maternelle flert : ce sont les c princes ,,ses enfants...
Decidement, ce s6jour, que globe-trotters et journalistes
.qualifient si volontiers d'enchanteur, n'a rien qui enchante
nos voyageurs ; bien plus, il les afflige. Dans cette population d'une paresse et d'une demoralisation invraisemblables, I'action du missionnaire apparait presque nulle, impuissante, et cela est attristant. Aussi, bien qu'ils s'emploient
.leur mieux A seconder le ble apostolique des PNres de
Picpus, les passagers du Stella trouvenIt escale bien lon.gue. Elle dure, il est vrai, vingt-quatre jours.
Enfin, le 5 avril, A huit heures du matin, its quittent sans
regrets le port de Papeete. Is sont suivis a courte distance
par deux bateaux battant pavilion frangais : remorqube par,
le vapeur le Gassendi, la corvette la Fortune emmbne B
:son bord deux passagers de choix, la reine Pomar6 et son
inseparable coustisan, qui vont visiter une lie voisine, Maurea (7). M. le Gouverneur poursuit consciencieusement son
programme.
Le Stella les a bient6t perdus de vue. Le 8, A midi, il
passe entre les lies Wayn6 et Rayatea, puis il gouverne sur
I'archipel des Navigateurs. Une douzaine de jours plus tard,
(7) Moorea.
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il en reconnai les premieres terres; enfln, le 22, & cinq
heures du soir, il pen6tre dans une petite baie de la cOb
Nord de lile Opoulou (8), dent I'entree est prot6gee par an
r6cif et une ligne de brisants. A une faible distance duk
rivage, on apercoit un village indigene groupant ses huttes
de roseaux couvertes de feuillage. Sans 4tre tres pittoresque,
cette terre pr6sente a lceil. un aspect asses plaisant. Que
vient-on faire ici ?
A ''ahiti, il y avait eu longue d6libration an sujet des
passagers maristes. Les pauvres gens 6Laient fort desempares. L'acces de la Nouvelle-Caledonie leur 6tant interdit, il
n'6tait plus question pour le Stella de les y conduire ; mais
oil les d4barquer ? On avait song6 A Opoulou pour deux raisons : la premiere 6tait que l'itineraire prevoyant une relAche
a Chiros, petite ile peu Bloignae des Navigateurs, le bateau
ne serait pas d6tourn6 de sa route ; la seconde, que depuis
pres de quatre ans, les Maristes y avaient fonde une mission
et que les passagers s'y trouveraient par consequent chem
eux. Plus tard, lorsque leurs sup6rieurs auraient pris une
decision a leur sujet, un autre bateau de la Soci6t6 viendrail
les chercher pour les transporter soit & Sydney, soit sur le
point de I'Ocanie qui aurait Wt6 choisi. Ainsi avait-il 616
resolu.
A peine le bateau avait-il mouilld que le missionnair
risidant, le Pbre Padel, montait A bord. On juge de sa stup6faction et de sa joie quand il connut le caractere du navira
(8) Opoulou, dont le nom, sur les caries modernes, s'orthographle Upoie
est Pune des deux grandes lies do groupe Oest. des Samoa (archipel d4
Navigateurs, de Bougainville). D'un caracere volpauaque molns accentuM qw
sa volslne, P'lle Savall, et d'une superflcle sensblement moIns Mdendue (lI.•
kilometres cars
s
leu do 1820), elle est plus fertile et plus peuple; eft
est traversee par une chalne de montagnes, dd600 k 200 metres de hoatear,
qui. an dire des touristes, sont asses pittoresques.
Ce gronpe Ouest des Samoa a Jadis fait parle des anclennes posseslonr
allemandes et est actuellement plac6 sous le mandat de la Nouvelle-ZelaMde;'

les lies du groupe Eat sont possessions amrcalnes.

II est presque superilu d'ajouter que, depuls cent ans, des changemein
considerables se sont produits & Opoulou. Apia, simple village en 1848, et
aevenu une vile Importante, tros fortement amzricaulse, capitale non sealement de 'lle, mels aussi du groupe Ouest. slege d'un 6vechb ; en 1918, ell
ne comptalt pas molns de quinze mille habitants. L'interleur a 4t6 cultiv6 et
mis en valeur, U possede une centaine de kilomntres de bonnes routes;
les peuplades cannibales .qul l'habltalent Au moment de a visite du Sfelsdel-Mare, et dont on signalalt encore quelques vestiges, vers la fn du sItft
Gernier, ont completement disparu.
Notons enln que, d'aprts les confdences du P. Padel aux passagers fd
Stella, aprts quatre ans d'apostolat et de labeurs ingrats, 1 n'avatt encor
praltquement aboutl
aucun resultat D'aprbs la GEograpAte OUnvrsetle de
Vidal-Lablache (tome X Oceanle, p. 258), actuellement les Samoans seralet

Stos cArdlieas.

Les noms d'Apla et Opoulon restent assocl6s au souvenir d grand romancer Robert-Louis Stevenson, le celebre auteur de I'll aut treMr, qut
vicut plusleurs annees et mourut k Apla, et a dcrit sur les Samoa de
pages noubllables.
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*et de ceux qu'il transportait. Les explicalions furent longues;
quand elles se trouverent terminees, il Rtait trop tard pour
descendre a terre. Mais le bon Prre, se felicitant d'une arrivee aussi opportune, invita tout le monde A venir le lendemain matin prendre part, dans son 6glise, A la grande solennit6 de la fete de Paques ; il priait par surcroit M. Guillet de
lui faire !'honneur de chanter la grand messe.
* Demain matin ? ,,objectent aussitLt les gens du Stella;
Svous voulez dire aprss-demain: aujourd'hui, 22 avril,
nous sommes au Vendredi-Saint ,.- a Mais non, riposte le
P. Padel: aujourd'hui 23 avril... Samedi-Saint.
On s'expliqua tres vile, et les passagers, faute d'avoir entrepris leur
voyage dans le mOme sens que Phileas Fogg, le h6ros fameux
du Tour du Monde en qualre-vingts jours, de Jules Verne,
durent se resigner A se passer de Samedi-Saint pour cette
memorable annie 1848.
DMs I'aube, le lendemain, ils gagnent le rivage, presses
de visiter le village entrevu la veille et qui leur a paru asses
important. Disillusion : Apia, c'est le nom de la bourgade,
perd 6normement A dtie vue de pr6s. Quant A 1'6glise, dont I•
P. Padel semblait tirer quelque vanit6, c'est vraiment un
bien modeste sanctuaire : construite de fagon plus que rudimentaire, en planches, avec un toit de chaume, elle a des
portes, mais pas de fenetres.
....Le jour, 6crit Sceur Durand,
y pinetre par les fentes des planches, ce qui n'est pas un
inconv6nient, car le pays est trWs chaud... * Dj A, les bonnes
Sours en ont pris possession et, sous la direction de SOeur
Vincent, la sour a sacristine ,, deploient toute leur ingAniosite -pour orner et d6corer la maison du Seigneur. Malgr&
le pen de temps dont elles disposent, elles font des merveilles, et la messe solennelle du P. Guillet se d6roue dana
un cadre qui bblouit litteralement les habitants de lPle.
H6las ! toute medaille a son revers, et les excellentes
Filles de la Charit: ne se doutaient gubre de la m6saventure
crueile au-devant de laquelle leur devouement et leur pi6t&
les avaient conduites ce matin-la.
A l'issue de la cdr6monie, elles se trouvent subitement
environnaes par une multitude de sauvages. ls ne sontnullement menagants, suns doute, mais se montrent d'une
curiosit6 plus qu'indiscr6te et aussi curieux que... peu vetus :
car leur vetement se r6duit A une sorte de ceinture des plus
4troites. Voil& nos pauvres Soeurs horriblement gen6es.et ne
sachant quelle contenance prendre. a .,.Les uns ,, ecrit
M. Anouilh, a s'approchaient d'elles, se retiraient ensuite,
puis revenaient pour les regarder encore ; l'un d'eux, plus
hardi ou, si vous le voulez plus curieux que les autres,
s'etant approch6 de la Saeur Perboyre, qui, sans doute, baissait un peu trop la tAte, lui prend rextr6mit6 de sa cornette
et la soulve pour lui voir le visage...
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Dans cette confusion extreme, il n'y a qu'un parti V
prendre : regagner le navire au plus vite. 'est ce que font
les infortunbes, i un pas si rapide qu'il ressemble & une
fuite. Mais, de l'6glise au lieu de L'embarquement, ii y avait
vingt bonnes minutes de chemin, et jusqu'au canot, elles
durent subir 1'escorte empressie d'une centaine de sauvages
qui, certainement, ne soupponnerent jamais la cause d'ua
depart si precipite.
L'ile Opoulou r6servait maiheureusement & la petite
communaute des emotions infiniment plus s6rieuses et plus
tristes. Dans la semaine, apres trois jours et demi & peiae
de maladie, l'une des saintes Filles 6tait brusquement eniev6e i ses compagnes. S'ajoutant aux latigues excessives de
la traversee et greff~'sur une maladie de poitrine qu'on ne'
soupgonnait gubre, un banal refroidissement avait suffl : la
petite Soeur a sacristine * qui, le jour de P&ques, avait si
joliment et de si bon ceur d6corB l'humble 6glise, ne verrait
pas la Chine. Huit jours ne s'etaient pas 6coules et 4 la place
des tentures de fete qu'elle avait disposees de ses mains pour
celIbrer le jour anniversaire de la Resurrection, on disposa,
pour elle-meme, des tentures de deuil.
Elle se nommait Anne Ville, en religion Seur Vincent;
elle 6tait originaire de Chalon-sur-Sa6ne et Agie de 33 ans.
Ses compagnes, qui fremissaient & la pens6e de ce qu'il
aurait fallu faire si cette fin imprevue s'etait produite en
mer, eurent du moins la consolation de confer ses restes i
la terre ; sur la pierre qui les recouvrit, une inscription mentionna son nom, son age, la date de son ddebs : 30 avril 1848,
6
et la tombe, jalon solitaire sur la longue route, fut laiss e
voyage,
b la garde des Maristes, ses anciens compagnons de
devenus h6tes provisoires de Pile Opoulou.
La s6paration fut cruelle : les d6barques pprouvaient de
vifs regrets d'abandonner le beau navire et ceux qui poursuivaient leur chemin s'6loignaient avec tristesse. Le depart
cut lieu le 4 mai. La distance A parcourir pour atteindre
Chiros (9), oi l'on devait relicher, 6tait insignifiante ; mais
des calmes arreterent & peu pres, pendant trois jours, la
marche du bateau, si bien qu'il n'arriva. a destination que
le 8 mai, dans l'apr6s-midi.
(9) n fnous a 6 extremement dilclle didenliner cette He : d'abord. pwce
que son nom, comme ceux de la plupart des terres de la Polyndsle a 4t.
depuls 1848, evidemment remplae6 par un on pluseurs autres; ensule, parce
devralt s'eerire, non p.
que I'orthographe en est certainement Lnexacte.
Chiros, mats blen Quroes.
L'lle de Quros, plns connue eous lappellatlon de Gente Hermosa o0
de la BeUe Nation, ou encore de Oloseage ou Swain on Swains, tait partie
do groupe des lies du Danger, lesquelles avolsinent l'archlpel de Tokele
ou de l'Unlon. Les tables de posltions geograpilques, falsant suite aux tables
nautques de Xorle (edflon de Londres, 1994) donent, page 673, a Gente
aernmoa comme coordonnees : * LaUt. S. ilt*o•8" et longitL W. Greenwic
T
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C'est ici le moment de faire reparaitre en scene, et en
bonne place, quelques personnages tout A fait oublics de
*
notre histoire.
On se rappelle qu'au moment pathetique des adieux et
de l'embarquement, dans le port de Marseille, nous avons,
sans autre pr6cision, mentionn6, dans 1'Nnumi~ration des
passagers, a quatre jeunes gens ), seuls laics admis dans la
pieuse phalange. Mais nul n'a paru s'en soucier. Seul
M. Anouilh a cru devoir indiquer qu'ils appartenaient t a
des families aussi distingubes par leurs sentiments religieux que par la noblesse de leur origine >. AprBs quoi, personne n'en a plus entendu parler. Quels etaient la raison
de leur presence a bord, leur destination, leurs projets?
Mystere. Oui, pendant tout le long, l'interminable voyage,
jamais un mot ne les a rappel6s a notre souvenir, et rien Ie
nous a permis de supposer qu'ils 6taient encore a bord oit
mime en vie. Nous ne supposons pas qu'on les ait isol6s de
leurs compagnons de route. Peut-etre, en gens de bonne
compagnie, se sont-ils eux-mdmes condamnds A l'effacement; en tout cas, jusqu' present, ils n'ont pas compt.
11 est vrai que, dans ut bref entrefilet paru le 6 novembre et annongant le d6part du Stella, le journal l'lustraiion
donnait deux pr6cisions : a ...Quatre jeunes gens appartenant a des families riches de Paris accompagnent les
missionnaires dans leur p6rilleuse entreprise ; on remarque
parmi eux le ifis de M. le marquis de Dreux-Breze... * (10)
Mais, a cette date du 6 novembre, nous 6tions d6jI partis
avec le bateau depuis treize jours et nous sommes excusables
de n'en avoir rien su.
Or, de ces deux pr6cisions, la premiere constituait una
grave erreur: ce n'6tait nullement A a la pdrilleuse entreprise des missionnaires a que les jeunes gens allaient Wtre
associes. La * Soci&t6 de l'Ocanie a ne se preoccupait pas
seulement de missions, mais aussi de commerce et de colo•lle Duke of Clarce (archlpel de Tokelau),
. O
e 171*44" long'.
qpestion plus loin, sont: * 9*12' latUt

171*06' a. Les cooIlannes de

dOt 11 senr

W. Greenwlein.
6iographlque, an prix.
Tout le mbnlte d'aroir lucIU ce peli proble.e
de longues et laborieuses recherches, revleat i an de n~O amis de Changib

trop modeste pour nous autortser

& le

nommer, et A on non molns modeste

P'Oeervatotre de ZI-ka-wel. Nouals
saant missionnaire attachu
cons blen vtvement tous les deu0.

e
O

remer-

Soct•16 de l'Oe6ante ., paru daos la •aue d'Ht(10• L'artlcle sur la
Wre des Msuions et cit plus laut, mentloune que ces quatre plotins debord pour un voyage d'lnstructlon , se nimmatent
marque, a passagers
M. e la Myre-Mory, de Fnts-James (Flta-James 1), de Dreux-Brme et Patl

de Lrge.
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nisation : ses passagers laics ataient des pionniers, les premiers soldats d'une armee de futurs colons. Chiros ayant 8t6
reconnue ou declaree a te d6serte n, ils s'6taient mis en
route (A leurs frais, trfs vraisemblablement) pour coloniser
Chiros - au profit de la Societ6, bien entendu.
. Done, ce 8 mai de 'an de grace 1848, les quatre jeunes
gens, sortant de I'ombre, vont, pour quelques heures, figurer
comme personnages de premier plan dans les incidents d6
la vie de bord. De bonne heure dans la matin6e, on a reconnu
'lle et vers midi on en est djiA asses pros pour que les intress6s commencent A dislinguer les details de leur futur
domaine.
Soudain, sur une exclamation, partie de la dunette, une
vive agitation se repand parmi les passagers aussi bien que
dans l'4tat-major et l'6quipage. C'est un brouhaha, un fen
-erois de: a ...Mais I'le n'est pas deserte... voila des hommes... ce sont des Europ6ens.. etc. a.
En un clin d'eil, toutes les lunettes out Rt6 braquees sur
le rivage etA mesure que le navire avance vers la terre,
.chacun signale - haute voix ses decouvertes. Plusieurs affirment. que les inconnus gesticulent L'un precise qu'ils
agitent un drapeau blanc : ce seraient done des naufrag6s?
L'autre distingue trWs nettement 'des c pantalons blancs ;
celui-ci, par contre, volt non moins nettement a des habits
bigarr6s de rouge ; ceiui-li/decrit complaisamment la forme de leurs chapeaux. Mais pour tous, il n'y a aucun doute:
*ce sent des Europ6ens.
a .La verit6 fut bientMt reconnue, conclut le Pere
Anouilh, qui se divertit fort, semble-t-il, au souvenir de ces
,discussions et de ces commentaires : ces a- Europeensi'6taient autres que des Sauvages ; ces habits de diverses
-couleurs, c'6tait leur peau, car ils n'en. avaient pas d'autres..
Nul, ce soir-li, ne se soucia de d6barquer ; le lendemain matin, les sauvages se presenterent a bord, donnant
des signes de paix. On les reuut courtoisement; mais ils
.avaient des physionomies si f6roces, si repoussantes, que
tout le bateau fut 6pouvantd, et nul ne douta qu'ils ne fussent d'authentiques cannibales. C'9taient, paralt-il, des indi.gnes de l'lle Clarence; surpris par une tempete, ils avaient
-ta jet6s sur lile Chiros et, s'y 6tant trouvds bien, ils y vivaient depuis trois semaines...
Ainsi, c'6tait au milieu de cette cinquantaine d'individus
terriflants qu'on allait abandonner les jeunes colons. Le bateau tout entier fr6mit pour eux ; on avail l'impression de
preter la main h un horrible et sanglant sacrifice. a ...Pauvres
aens, ecrit le P. Anouilh, ils nous faisaient pitiA ; seuls, sans
pretre, dans une He inconnue et obliges de vivre avec des
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hommes sauvages, pour ne pas dire anthropophages : nous
leur avons donne des croix, des chapelets, des medailles, des
livres de religion; nous leur avons appris la manibre de
mourir chretiennement, lorsqu'on ne peut avoir de pretre,
et aussi la maniere de baptiser en danger de mort-.
Nul doute qu'apres ce deluge d'exhortations et de recommandations pieuses, l'infortune quatuor ne dft plus conserver une parcelle d'illusion sur le sort tragique qui Pattendait Peut-6tre, du moins le souhaitons-nous pour lui, fut-il
reconfort6 par ce d6bordement unanime de sympathies apitoy6es ; mais nul ri'a jug6 b, propos de nous reveler les segtiments iptimes des apprentis colons.
Tout ce que nous savons, c'est que, le jour meme, les
ayant d6barques, eux, leurs ballots et leurs caisses sur la
plage devant laquelle il avait mouille, le Slella-del-Mare
levait I'ancre, soucieux de ne pas perdre son temps sans
raison. II 6tait trois heures de l'apres-midi; I'escale avait
tout juste dur6 vingt-quatre heures.
- JDsormais, le voyage va se poursuivre sans grands incidents; il touche d'ailleurs A son terme. Le bateau passe
la ligne pour la seconde fois dans la nuit du 16 au 17 ; bient#t les brises du nord le prennent; il file avec rapidit6 vers
les lies Marianne, qu'il traverse le 6 juin par 16* 'de latitude et 144' de longitude ; enfin, le 16 juin, il entre dans
le canal de Formose et, chose A laquelle on etait loin de
s'attendre, 6tant donn6 l'epoque de I'ann6e, il trouve dans
les mers de Chine des vents extremement favorables, si bien
que, devancant toutes les previsions, le 21 juin, il mouilie
dans le port de Macao.
Arrive ! On 6tait arriv..Nos passagers u'en 6taient pas
f&ch6s, car les dernieres semaines avaient 66t penibles. Reconnaissant leur etat d'ppuisement, le P. Guillet, qui 6tait un
Svieux dur-i-cuire, disait d'eux avec une pointe de sarcasme :
. La chaleur les purge n, et ajoutait que, A d'ailleurs, apres
une ou deux nuits A terre, cela ne s'y connaitrait plus P.
Pour l'une des Scurs, cependant, les fatigues du voyage
avaient excede les forces : le 26 juillet, A peine un peu plus
d'un mois apres le debarquement, la petite communaure
perdait sa a digne Mere n, la respectable Sour Durand, ancienne Assistante, qui, ayant assum6 la lourde tache de conduire en Chine le premier groupe des Filles de la Charite,
semblait ainsi s'6teindre, une fois cette tAche remplie.
II n'en 4tait rien. Le voyage du Stela 6tait termin ;
celni de la pieuse phalange ne l'tait pas, et les bonnes
Sours 6taient loin d'avoir atteint leur destination finale. Macao ne devait dtre sur leur route qu'une escale, passablement
longue, il est vrai : pros de quatre ans, mais une escale. A
ce moment-l, cependant, elles ne s'en doutaient gubre.
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A leurs debuts, en effet, tout avait paru heureux et facile, - trop facile : accueil flatteur, installation fort convenable, premiers contacts avec la population chinoise et portugaise pleins de sympathie. Comme premier local, on lear
a donn6 un ancien- orphelinat dont la petite Sour Theres
decrit avee complaisance les beautes et les commoditss:
belle cour d'entree entour6e de cloitres, longue facade a un
rez-de-chauss6e et un 6tage, dont les trente fendtres donnent de l'air en abondance, vastes locaux, salles de receptioa,
chapelle, immense jardin precide d'une terrasse d'oii l'on
jouit d'une vue charmante. Et cela n'est que du provisoire.
On les loge ensuite dans un ancien couvent, demeur6
vide depuis la suppression des ordres religieux, le couvent
Saint-Auguslin, oi elles seront, leur assure-t-on, beaucoup
plus commodement et confortablement install6es. Elles y
transportent le dispensaire qu'elles out ouvert presque aussitot apres leur arrivee et qui est rapidement devenu populaire. Bientht elles abordent 1'enseignement, avec deux classes, l'une gratuite, I'autre payante, que, sur la demande de
l'6veque, elles ouvrent au a Recollimento a et, d'autre part,
elles commencent a recueillir quelques enfants abandonn6s,
modeste debut du premier orphelinat de la Sainte-Enfance
des Filles de la Charit6 en Chine.
Tout cela n'a demand, que quelques mois & organiser.
Les premiers rdsultats sont encourageants, et cependant, loin
d'etre satisfaites, les religieuses commencent A douter de
l'avenir de leur ouvre. De graves sujets d'inquiLtude oat
surgi
On connait, au moins dans ses grandes lignes,l'histoire
de cc qu'on a appele le schisme de Goa, caus6 par les pr6tentions du Gouvernement portugais en matiere de patronage
des Missions en Extreme-Orient, aussi bien aux Indes qu'ea
Chine, dont le Portugal affirmait avoir le monopole (ii). 8es
exigences avaient valu aux missionnaires, dans le pass,
beaucoup de tracasseries, teiles que 1'obligation de s'embarquer & Lisbonne pour y preter serment et y recevoir una
sorte d'investiture et de passer par Goa, capitale des possessions portugaises dans ces mers lointaines. Le SaintSiege avait dil intervenir; les papes avaient cr66 des vicariats apostoliques, contre lesquels avaient protest6 les Portugais. Ces disputes s'etaient prolongees, plus ou moins
vives suivant les temps et les circonstances, pendant le xvn*
et le xvmr sibcles. Puis, subitemen, en 1833, elles avaient
pris un caractkre aigu.
I'annke pr6c6dente, Gregoire XVI avait signifln aux
Portugais qu'ils devaient cesser de revendiquer le patronage
(st) ce sehlme ne prt I qwp sous le ponUtl de Lo
L
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pour les pays oh ils n'avaient plus aucune autorit6 ; il s'6tait
heurtd a une resistance indign6e. A 1'automne de 1833, Le
gouverneur. de Macao avait pris un arrdth d'expulsion A
1'gard de tous les missionnaires non portugais, qui devaient
quitter la ville dans un ddlai de deux mois. Tpus durent
effectivement en sortir. Une petition au vice-roi des Indes,
A Goa, fit obtenir A la plupart des procureurs l'autorisation
d'y rentrer pour deux ans.
En 1838, la publication d'un bref de Gr6goire XVI au
sujet de ses droits et de la juridiction des vicaires apostoliques transformait la resistance en r4volte ouverte du clerg6
goanais et portugais. Chaque creation de vicariat 6tait desor.mais consid6r6e comme une ateinte flagrante aux privileges du Portugal et fournissait pr6texte, soit a brimades, soit
A mesures de rigueur. Un incident, qui se produisit en 1842,
en donne un exemple caracteristique.
La Congregation de la Propagande avail en Chine un
procureur, M. Theodore Joset, qui residait a Macao, et dont
les faits et gestes faisaient 1'objet de la part des autorites
portugaises, d'un espionnage rigoureux.
A l'automne de 1841, ayant offert l'hospitalit6 A trois
. Missionnaires en Chine , .le procureur rebut Pordre de
les renvoyer imm6diatement. II s'agissait des RR. PP. Gotteland, Esteve et Brueyre, les trois premiers pionniers de la
future Mission du Kiangnan. Des Jisuites! c'&taient des
Jdsuites ! Le gouverneur ne pouvait tolerer scandale pareil.
II fallut demarches sur d6marches pour obtenir un sursis; enfin le gouverneur consentit A exiger seulement qu'ils
eussent evacud Macao avant Paques. Mais on ne leur menagea pas les petites vexations : saisie de leurs bagages, taxes
abusives, etc.
Malheureusement pour M. Joset, son cas s'aggrava. En
cette mdme ann6e 1841, en effet, les Anglais s'6tant installds
i Hongkong, le Saint-Siege avait d6tach6 cette lie du diocese de Macao et avait nomm6 pr6fet apostolique le procureur de la Propagande. Ce dernier, en consequence, s'etait
rendu imm6diatement A Hongkong, avait acquis un terrain.
construit une chapelle et une modeste residence, puis 6tait
revenu A Macao. Denonce par les journaux, il fut cite &
comparaitre par devant le gouverneur, comme ayant porte
atteinte aux privileges du Portugal. II comparut le 29 f6vrier 1842 et fut sommd de reconnaitre le droit de patronage
du Portugal sur Iile de -Hongkong, sous peine d'expulsion.
En vain, 1'infortun6 demanda-t-il un d6lai pour en r6frer A Rome et en recevoir des instructions ; le gouverneur
se montra intraitable. Et comme le procureur se refusait &
toute renonciation, seance tenante, une sentence d'expulsion
dans les vingt-quatre heures fut rendue contre lui et toute
sa maison, y compris ses eleves chinois et ses h6tes.
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II n'y avait qu'a obeir. Par malchance, la jonque chiqoise qui devait les emmener ayant fait d6faut, la garde
civique qui veillait A l'ex6cution de la sentence .se disposait
& saisir M. Joset et A le mettre en prison, quand l'intervention d'un charg6 de mission frangais qui se trouvait A Macao,
Dubois de Jancigny, obtint un sursis de trois jours.
On voit par cet exemple le degrd de tension auquel atteignaient les rapports entre autorites portugaises et le SaintSiege. Dans les annees qui suivirent, il y eut une 169gre
amelioration, due surtout au changement de gouverneur,
mais M. Joset ne revint pas & Macao.
Lors de l'arriv6e des Filles de la Charite, le schisme 6tait
deji d6clare A Goa ; A Macao, on 6tait encore dans l'incertitude. Mgr da Matta, assez porte vers la conciliation,'semblait croire que les difficult6s avec le Saint-Siege s'arrangeraient. Malbeureusement, le gouverneur, tros-imbu de ses
prerogatives et tres excite, finit par exercer sur lui une influence ficheuse; rapidement I'6veque en arrive i redouter
tellement d'etre accuse de ti6deur pour la defense des fameul
privileges, qu'il fait du zele, ne songeant, suivant l'expression
de M. Guillet, qu'A se montrer v Portugais avant tout *.
Du jour au lendemain, la situation des Filles de SaintVincent risque done de devenir extremement delicate. Aussi,
des le debut de I'ann6e 1849, on se pr6occupe A Paris du
double transfert de leurs 6tablissements et de la Procure.
Mais oiU les installer ?
el, M. Guillet pr6conisait Ningpo. Dans ce port que les
lhites venaient d'ouvrir aux 6trangers, ceux-ci pouvaient
ivlAquer librement leur religion, ddifier des 6glises, des hopitaux, des 6coles ; enfin, argument decisif, les Lazaristes
chez eux, le Tche-kiang ayant ete, en
vicariat apostolique ind6pendant L'6v&Lavaissibre, appuyait naturellement de
tion qui, en amenant A sa mission d'imkuplerait ses moyens d'action et son
e cette meme annie 1849, le zM1t prelat,
sux mois plus tard, transmettait A son
ut un rapport sur un projet de criation
inte-Enfance et sur les mesures A prenrpour preparer l'installation d'un 6ta.la Charite.
.UoiPlurqxe'b saisiq auoa
bE5fr6tied4-.e~t-i mflri quelque temps encore
-41 d3eub64
10-q=uiioM,9ii, JiminotAtn#nnts ne l'avaient mis dans l'obli-

*idwI6ae prendrejawq 46cision. En 1850, en effet, Mgr da
MWinqlafmt~vtafdsm
ea5uestiUA Bombay, Ceylan et Goa, et
Wsiu
Widitodfid
trv &ubiutmtuaurchisme. Le double ddplacement SdiftODaGMis Piouido P'SV6
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En consequence, le Supdrieur g6neral envoya en Chine,
avec pleins pouvoirs, un homme de confiance, M. Poussou,
premier Assistant de la Congregation. Fin juillet 1851, celuici, accompagne de M. Guillet, arrivait a Ningpo, oh avait 6t6
convoqu6 un synode de tous les Vicaires apostoliques de la
Congr6gation de la Mission en Chine. De multiples questions
interessant les missions furent examinees; presque sans
discussion, le transfert imm6diat de la Procure et des Scours
A Ningpo fut d6cid6. Cet a immndiat » sous-entendait le
temps indispensable au r6glement des affaires A Macao. et
aux pr6paratifs de d6part; de la d6cision A la realisation, il
ne s'6coula pas moins de dix mois.
Ce fut, en effet, seulement en mai 1852 que les religieuses s'embarquerent pour accomplir la derniere 6tape du
long voyage commenc6 a Marseille quatre ans et demi plus
t6t. Le Stella-del-Mare n'etait plus IA ; mais, fait qui leur
aurait paru incroyable si on le leur avait predit, elles ne
songerent pas une minute a le regretter.
Deux bateaux de guerre frangais, la Capricieuse et le
Cassini, se trouvaient alors en rade de Macao, attendant le
ministre de France en Chine, M. de Bourboulon, qui se
disposait a monter dans le Nord pour visiter Ningpo et
Changhai, oh I'appelaient quelques difflcultes avec les mandarins locaux. Ce voyage 6tant depuis longtemps pr6vu, on
avait eu tout loisir de songer A en faire profiter Sceurs et
missionnaires, nos compatriotes. A bord du premier navire,
devaient en consequence embarquer le ministre et sa femme,
le marquis do Courcy' secretaire, et un interpr6te ; a bord
du second, qui servirait d'escorte et aussi, a l'occasion de
remorqueur, l'hospitalite avait Wth offerte aux Filles de la
Charit6, A M. Guillet et trWs probablement a quelques autres
Lazaristes (nous ne connaissons que le nom du Frbre Vautrin, d6ced6 pen apres son arrivee au Tche-kiang), enfin A un
M. MarquBs, consul de Portugal a Ningpo, allant prendre
possession de son poste.
Or, bien que le Cassini, corvette A roues de 220 chevaux,
armee de six canons, 6quipage de cent vingt hommes, 6tatmajor comprenant un capitaine de fr6gate, cinq lieutenants
de vaisseau, un officier d'administration, deux medecins, six
aspirants de marine, fft le plus authentique et d'ailleurs l'un
des mieux tenus des bateaux de guerre, il y regnait une
ambiance de sentiments religieux telle que les bonnes Sceurs
auraient presque pu imaginer se retrouver sur leur cher
Stela. Et ceci demande quelques explications.
Au printemps de 1850, le ministre de la Marine du Gouvernement francais, I'amiral Romain Desfoss6s, avait depuis quelque six mois sous ses ordres, conmme premier aide
de camp, un officier dont il appr6ciait fort la valeur et le
caractere : le commandant Francois Robinet de Plas. Ce der-
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nier s'etait converti quelques anndes auparavant, et, depuis,
anim6 du zle ardent des neophytes, vivant a bord ou i
terre comme un religieux, etait en passe de devenir une sorte
de saint laic, en attendant d'entrer, beaucoup plus tard, dans
la Compagnie de Jesus.
Ami et camarade d'Auguste Marceau, il n'en avait pas
cependant partage les illusions a propos de la . SociWte de
l'Oceanie ,. 11 en avait mdme fortement bl&m les pr6occupations mercantiles. Mais il avait, lui aussi, enfourch6 une
chiimre. Son reve, 6videmment plus modeste, etait d'obtenir
le commandemerit d'un navire avec lequel il effectuerait une
sorte de croisiere autour du monde, visitant tous les points
r6pandre
du globe oh des missionnaires avaient cherch6e
1'dvangile. Si extraordinaire que cela paraisse, il ne lui fut
pas trbs difficile d'interesser A cette idee son chef, lequel,
a son tour, se chargea d'y int6resser son collegue, le ministre
des Affaires etrangbres ; il faut croire que les considerations
politiques 6veillees par cette suggestion n'6taient point ngligeables.
Le projet prit si bien corps que le bateau 6tait deji choisi
(ce devait etre le Cassini) et son armement ordonne, lorsque
de Plas, au cours de l'ete, partit pour Rome, muni d'instructions confidentielles du ministre, dont il donna connaissance
a Pie IX dans une audience priv6e que le Saint-Pere lui
accorda le 26 aout, et qui pouvaient se r6sumer ainsi: * Le
gouvernement frangais veut envoyer un batiment en Chine
pour la protection des Missions; il est probable que le
commandement de ce navire me sera donn6. Le ministre
de la Marine et celui des AffaireS etrangeres seraient tres
dispos6s A modifier les destinations de ce bAtiment suivant
les vues du Saint-PBre qui pourrait, S'il le croyait utile, envoyer un delegu6 pour examiner l'etat des missions et lui
en rendre compte...
II. n'y avait plus qu'a s'entendre sur
les details.
Dans son enthousiasme, de Plas voyait d6ej la chose
faite. Bien que n'ayant pas A intervenir directement, il avait
fait des suggestions pour les amenagements du navire ; il
s'4tait assure, comme commandant en second, un ami, un
autre lui-mdme, Alexis Clerc, lui aussi recemment converti,
lui aussi futur Jisuite qui devait finir tragiquement, en
1871, martyr de la Commune, parmi les otages, aux cotbs de
1'archevdque de Paris. Clerc avait accept6 avec joie, tout en
s'excusant de ne pas etre a un marin bien fameux *, car,
dcrivait-il ingenument, a depuis 1845,.je n'ai navigue que sur
des bateaux A vapeur...
En sous-main, encore, de Plas s'etait pr6occup6 du choix
de son futur etat-pnajor et du recrutement de l'6quipage, en
tenant compte du caractere special de la mission que le
bateau aurait A rempljr. Les pr6paratifs 6taient en bon train.
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Et voili que brusquement, A l'automne, tout etait par terrq.
Au mois d'octobre, une crise ministerielle avait 6clat ;
l'amiral Romain Desfosses avait demissionn6 ; les dispositions du gouvernement avaient totalement change, et si, en
ce qui concernait le Cassini,le principe d'une campagne 6tait.
maintenu, le caractore en 6tait tout a fait modifi6 ; il ne
s'agissait plus que d'une station dans les mers de Chine,
sans but determin. .
Le Cassini avait quitt6 Lorient pour sa destination le
0 mars 1851, mais ayant A bord, peut-etre en souvenir de
sa mission manqu4e, tout un groupe de passagers religieux,
parmi lesquels un futur cardinal-archevdque de Toulouse,
un missionnaire pour Madagascar, le premier 6veque de
I'ile Bourbon, le Vicaire apostolique de Mandchourie, les
grands vicaires des deux prelats, trois missionnaires des
Missions 6trangBres, trois religieuses de Saint-Joseph. Pour
eux, on avait install6 A bord une vraie chapelle, qui d'ailleurs
etait privue lorsqu'il 6tait question de la croisiere avec le
D6~1gu6 de la Propagande.
Du passage de ces h6tes pieux, il etait rest6 quelque
chose dans l'atmosphbre du bord. On imagine done l'empressement avec lequel de Plas avait saisi l'occasion d'etre
agr6able aux bonnes Seurs et I'accueil chaleureux que les
cornettes blanches, si populaires chez nous, allaient trQuver
sur un tel bateau. Elles-memes 6taient ravies, car, ecrivait
de Plas, a quoique toutes en Dieu, elles n'eA conservent pas
moins l'amour du.pays, et un batiment de guerre, c'est la
France...
Ce fut le lundi 24 mai que ies Filles de la Charith dirent
adieu a leurs 6tablissements de Macao. Elles quittaient la
ville sans beaucoup de regrets, plut6t meme avec soulagement; elles 6taient moins indiff6rentes A la douleur manifest6e par leurs jeunes orphelines, dont 1'avenir leur apparaissait incertain et probablement penible. Elles en prirent
oong6 vers cinq heures du soir, au milieu des larmes. Au
dehors, leurs pauvres et toute une foule les attendaient pour
les escorter au port. Pour 6chapper A toute manifestation,t
nous conte une lettre de SIeur Marie (Soeur de G6lis), elles
cheminerent par une route assez isolee et peu fr6quent6e
jusqu'A l'embarcadere, oi les attendait une grande jonque.
Elles y prirent place, At malgre le vent contraire et la mer
,passablement houleuse, elles gagnerent rapidement le Cassini. Leur arriv6e, quatre ans plus t6t, avait pass" presque
inaperque ; il en fut de meme de leur d6part.
L'accueil qu'elles trouvent A bord est fait pour les emouvoir, tant elles sont fethes, combl6es d'6gards, de pr6venances et de respect. Le commandant, qui a retard ,son diner
pour les recevoir des le premier soir A sa table, leur a aban-
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donn6 sa cabine ; la chapelle, qu'on n'a pas eu besoin de
rkinstaller, puisqu'elle est toujours restee en etat de servir,
les enchante, et ce mdme soir, on y fait la priere en commun.
Voila, du coup, nos Sceurs conquises, et elles dC6larent a Adiflante n la petite a commudiaut6 maritime v.
Cependant, bien que le ministre de France et sa femme
se soient, eux aussi, embarques sur la Capricieuse ce lundi
24 mai, les bateaux ne l6vent pas l'ancre. On attend un courrier important de Canton, qui tarde A venir. Pendant cinq
longues journ6es, ils restent en rade, en face de Macao, heureusement mouilQs asses loin de la rive. Le 28, le coprrier
n'ayant encore rien apport6, le d6part est fix4 au lendemain,
samedi, veille de la Pentecdte.
Le voyage d6bute mal, car, d&s la premiere nuit, les
bateaux se trouvent aux prises avec une tres forte bourrasque dans le canal de Formose. Les Seurs sent fermement
convaincues qu'elles n'ont plus rien a redouter du mal de.
mer; quand on a doubl4 le Cap Horn, cette assurance est
naturelle. La d6sillusion ne tarde guere. Car, 6crit Sceur
Marie, a .. le roulis, le tangage, les vomissements surviennent et toutes, A l'exception de ma sceur Th6r6se, nous voila
prises. Les interessantes et pittoresques scenes du Stella
reparaissent sur I'horizon ; les balancements, les chutes, les
ouvettes redeviennent en usage et I'on souffre bien... * Ddcidement, seule de l'6quipe, la petite Sceur Therese a le pied
marin. Le commandant de Plas, A la date de ce jour, note
dans son journal : a ...moi-meme, vieux marin, j'ai etW toute
la journee fatigue par la houle... n.
Le lendemain, tout est oubli6 ; il fait un temps superbe,
Les Sceurs en profitent pour bien s'installer A bord. Entendes par 1 que, discrtement reunies A l'6cart, elles ont entrepris de tricoter des bas et de raccommoder du linge. Le commandant est enchantd de ses passageres. a ...Ces saintes
Filles, ecrit-il A sa mere, se sent mises a J'ouvrage pour reparer le d6sordre que quinse mois de mer out apporte dans
note linge et nos effets, et il n'y aura.-pas de batiment au
monde mieux raccommod6 que le Cassini... ).
Ce n'est point seulement pour ces petites attentions mat6rielles que les religieuses se font appr6cier. Le lieutenant
Alexis Clerc, observateur subtil, a trWs flnement note & leur
sujet: a ...Rien n'est doux et touchant comme ce d6voue-"
ment si complet et si simple des Filles de la- Charite. Celle
absence de lout petit manege fdmiini, ce desir de s'employer
pour rendre service et non pour paraUre utile, cette gaite si
douce et si 6gale, ce sont la des qualites qui faisaient de leur
commerce un plaisir pour chacun de nous... »
On n'est pas surpris que de Plas observe, dans son journal : ( Meme les personnes sans religion se montrent pleines
de prdvenances et de bons procddes A l'egard des pretres
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et des religieuses ». Car elles exercent autour d'elles, sans le
chercher, une influence apaisante, une douceur rayonnante,
qui auront de bouleversants effets sur quelques officiers
qu'irritaient jusque I, les sentiments et le genre de vie d'un
de Plas ou d'un Alexis Cler.
Le 1" juin, escale & Amoy. M. et Mme de Bourboulon.
viennent saluer les SCurs ; celles-ci, deux fois, descendent
A terre, dans 1Tle de Koulangsou. C'est la premiere, fois
qu'elles voient les Chinois ches eux, et Sweur Marie consigne
leurs impressions, tour a tour joyeuses et.tristes.
On repart le 5, et le temps est si calme que le Cassini
doit remorquer la Capricieuse de huit heures du matin &
huit heures du soir. Enfin, le 9 juin, les deux navires font
leur apparition dans I'archipel des Chusan et viennent mouiller, mentionne le journal du commandant, a dans un magniflque bassin entour6 d'iles... A deux milles et demi de
Ting-hai-. n Is vont y dtre retenus neuf jours par des conferences que le ministre et notre consul venu de Changhai y
tiendront avec Mgr Danicourt et les mandarins locaux.
Enfin, le 18, en route pour Ningpo. Le Cassini doit remorquer'la Capricieuse a travers le dedale des iles riantes,
sem6es partout sur la route de Ting-hai A Tcheng-hai s, &
1'embouchure de la riviere de Ningpo. Dernier contre-temps :
les deux bateaux s'6chouent en essayant de franchir la barre,
et les voilk couch6s sur le flanc, avec sept pieds d'eau sous
-la quille. II faut attendre le retour de la mar6e et se livrer a
des manoeuvres longues et fatigantes. Pour 6viter un accident, on doit 6tayer le Cassini et enlever la partie superieure
de sa m&ture
Le lendemain, heureusement, une bonne brise et le jusant permettent aux deux navires de passer la barre. Ils
remontent la rivire ; decid6ment, malgr6 quelques petits
ennuis, cette traversje a te6 heureuse et, de part et d'autre,
on en conservera un bon souvenir. En. t6moignage de gratitude, les Scurs font don A la chapelle du navire, pour devenir ensuite la propri6et de son commandant, d'uxte jolie
statuette en bronze de la Vierge, qui avait jadis orn6 pendant
tout leur voyage l'autel du SteUa et qu'elles conservaient
presque comme une relique. Ni elle ni leurs hdtes ne se doutent que, par ces dchanges de bons procedds, des relations so
sent nouees entre les Filles de la Charit6 de Ningpo et la
Marine frangaise, dont une tradition est reste : car, depuis
bientbt cent ans, pas un amiral commandant en chef les
Forces navales franeaises en Extreme-Orient n'a'pass6 b
Changhai,. sans faire, A un moment ou l'autre de sa campagne, le voyage de Ningpo pour rendre visite aux humbles
Pilles de Saint Vincent.
Le 20 juin, les deux bateaux ont jet6 1'anere. M. Montagneux est venu A bord saluer les religieuses, mais il n'est

-

261 -

pas question de les d6barquer. II paralt qu'on n'est pas rassur6 du tout sur les dispositions des autorits chinoises : il
faudrait d'abord les avertir, se les concilier par une visite
prdtocolaire; qui sait si 'on ne risquerait pas, par trop de
pr6cipitation, de provoquer une dmeute ? Patience : ce n'est
aprts tout qu'une nuit et une journee de plus & passer A
bord...
Triste arriv6e. a ...Ce fut dans un endroit isol6, lit-on
dans les Annales de la Maison de Ningpo, A la faveur des
t6nebres, sous une pluie torrentielle et dans des chaises B
porteurs bien ferm6es, que les Filles de la Charite, escortees
par le lieutenant de vaisseau Alexis Clere et quelques marins
frangais, se dirig-rent vers la maison qui leur etait destin6e.
II etait onze heures du soir, le 21 juin, en cette m4me fete de
Saint-Louis de Gonzague qui avait marqu6 leur arrivee a
Macao en 1848 et qui devait 6tre, dix-huit ans plus tard, la
date du massacre de nos Sceurs de Tientsin... »
Le voyage, cette fois, 6tait bien termine.
On se souvient que, quelques jours avant le d6part de
Marseille, le Supbrieur gneral de la grande famille de SaintVincent, rassemblant une derniere fois autour de lui, a la
maison de a la Grande Mis6ricorde *, oh elles avaient recu
l'hospitalit6, celles qui allaient s'eloigner, leur avait prodigu6 conseils et exhortations : a .. Donnez-vous & -Dieu, mes
filles, leur avait-il dit, par la pratique d'une entiere abn6gation de vous-mdmes... d'une indifference parfaite pour les
lieux, les emplois, les oeuvres de votre sainte vocation_.
11 les avait invitees &a semer courageusement dans les larmes sans chercher A jouir du fruit de leurs travaux n, A rester a fermes et in6branlablbs au milieu des difficult6s et
des obstacles...
Jusqu'% present, elles n'ont pas eu beaucoup Poccasion
de mettre A profit ces conseils : tout a 6th si simple et si
facile.:. On aurait presque pu croire a une grandiloquence
superflue de la part de M. Etienne. Mais brusquement tout
change; l'heure est venue oh ses paroles, grav6es profondement dans le cour et l'intelligence de ses filles, vont 6tinceler en lettres de feu.
La prise de contact avee leur.nouveau centre d'action
aurait plonge dans un decouragement total toutes autres
que ces vaillantes Francaises. Ce qu'elles out laiss6 A Macao
6tait en verite un palais somptueux, compar6 A ce qu'elles
trouvent a Ningpo : une masure plutdt qu'une maison, presque miserable et de proportions exigu6s. II va falloir tout
crier, tout organiser, et malheureusement 'on ne dispose
que de ressources inflmes. Aucun doute : c'est une vie de
pauvretl, de peines, de sacrifices qui s'annonce. En vraies
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Filles de Saint-Vincent, les Seurs exullent: le signe infaillible est 1 ; du moment qu'il faut souffrir, elles sont (enfln!)
dans la bonne voie.
Et gaiement elles se mettent A la besogne. Dans la petite
communaut6, chacune reprend le poste on les fonctions dont
elle 6tait chargee A Macao. Seur Aug6, en qualitk de * Seur
servante *, dirige la nouvelle maison de a Jesus-Enfant , ;
Sceur Louy, son assistante, retrouve ses offices: porte, dBpense; dispensaire ; Sceur des Roys, assistee de Sceur Perboyre, organise I'orpheliuat de la Sainte-Enfance. Toutes
aggravent leurs absorbantes tAches quotidienues par l'6tude
acharnle de la langue chinoise, dont la parfaite connaissance,
elles s'en rendent bien compte, est indispensable au succes
de leur apostolat.
Rapidement les Chinois ont appris A les connaitre et
elles deviennent populaires. Des misbres innombrables frappent a leur porte ; aux fameliques, aux vieillards, elles distribuent des bols de riz; les malades et petits abandonnes
affluent, au point qu'on ne sait plus litt(ralement oil les
loger. En 1853, il faut ouvrir, sous le nom de a Maison SaintVincent D, uhe succursale en dehors de la Porte du Sud :
Nei-men (Nan-Men) ; on y loge l'orphelinat. Puis commencent les visites b domicile.
Au milieu de tant de labeurs p6nibles et parfois rebutants, les Sours n'ont plus mime le temps de songer A elles.
Songe-t-on & soi, quand tant de souffrances vous reclament ?
S...Leur maison, 6crira plus tard Sour de Jaurias, qui,
6tant arrivee en 1865 avec le second groupe, les vit A l'cuvre,
itait petite, noire, enfum6e. Une chambre servait d'oratoire ;
lb se trouvait une banquette pour s'asseoir, mais point de
prie-Dieu; nos Sours se tenaient habituellement A genoux,
sans appui. Aux repas, le riz cuit a l'eau remplagait le pain ;
le th6 tenait lieu de vin, et on suppleait atr caf6 absent par
de l'orge grill6e, A laquelle on ajoutait, en guise de lait, un
jaune d'ceuf d61ay6 ; la viande, quand il y en avait, 6tait un
invariable petit morceau de bcouf, de seconde ou de troisieme
qualite. Les v4tements, uses et rapiechs dans tous les sens,
tenaient a peine ; la chaussure se recrutait parmi les souliers que les missionnaires venant de France quittaient en
prenant le costume chinois... ,
Et, en ce temps-la, la vie materielle en Chine etait pour
rien !
' ...Habituees A une excessive pauvrete, 6crira encore
SOtur de Jaurias, elles semblaient avoir oubli4 ce que c'est
que le bien-gtre... * D'autres, prets A les blimer, diront:
a Elles oubliaient qu'elles avaient un corps A m6nager ,.
Certains, enfin. taxeront de folie, voire meme (quelle aggravation !) de folie mystique, cette vie p6nitente de mortifications et de renoncements. Elles n'en ont cure et dissimulent
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du mieux qu'elles peuvent privations et souffrances sous une
gait6 qui n'est pas affect6e. Plus tard, bien plus tard, 8(m
Louy, qui sera 1'avant-derniere survivante du peUt groupe
soupirera avec regret : * ...Au milieu des privations de cs
temps-la, que nous 6tions heureuses !...
GC'est vrai: elle
sont heureuses, divinement heureuses. Telle 6tait bien, quaad
le Slella-del-Mare s'6loignait des c6tes de France, la tiche
qu'elles rdvaient
Seulement, une telle rigueur ne s'exerce pas impuntment. Trois mois apres I'arrivee h Niggpo, le 26 septembre 1852, la plus jeune de la Communaut6, Sceur Martiniere
(une cousine de Soeur Ville, morte en rade d'Apia) tombe
pour ne plus se relever; elle avait trente ans. A ses c61s,
an modeste cimetierc du Nei-men qu'elle a inaugur, ute
deuxieme tombe s'ouvre le 1" aout 1854, celle de Soeur Hocquart; une autre encore, le i" novembre 1856 : Sour de ULa
pierre, d6cedie d'une hydropisie attribuke aux conditions sanitaires d6plorables du local dans lequel elle vivait; ke
18 juin 1859, c'est le tour de Seur Labat, qui depuis huit asu
souffrait de gastrite chronique ; le 3 septembre de la mime
annke, c'est Seur Aug6 ; elle a pass6 toute une nuit au chevet d'un malade se mourant du cholera et a fini, vers le
matin, par obtenir de lui qu'i se laissAt baptiser; elle y a
gagn6 le ternble mal, et n'a survecu que quelques heures i
son malade; le 1" d6cembre 1862, succombe Saur de G6lis,
autant d'epuisement que de la gastrite chronique dont ells
est affligee.
Dix ans de Ningpo: de la vaillante petite a armee des
Douze *, comme Pa baptisee le Superieur general, il ne rese
que quatre survivantes.. Et un deuxieme groupe arrive ea
1855 a deja, lui aussi, fourni son lot de victimes.
A Paris, cependant, on s'inquiete de cette mortalite anormale. M. Etienne envote sur place proc6der A une enqute
ce meme Visiteur que nous avons deji vu arriver i Ningpe
en 1851, M. Poussou, premier Assistant Celui-ci est si effray6
des conditions dans lesquelles travaillent les saintes Filles
qu'il decide de les ramener toutes en France, jurant qu'il
n'en laissera pas une seule derriere lui. A cette nouvell,
d'un seul Blan, toutes supplient, conjurent avec tant d'ardeur
qu'on les maintienne a leur poste qu'il faut bien consenir
a quelque concession. C'est entendu : on laissera aux interessees libert6 de decision ; chacune dira si elle prefere reDntrer ou rester.
Le Visiteur revint seul i Paris.
Ces dbvouements sans limites de la periode ardue des
semailles devaient porter rapidement leurs fruits.- Et c'est
une belle histoire que celle de l'cevre aecomplie en Chine
par les Filles de la Charite. On y rencontre I chaque page,
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alternant avec les petites 6preuves de la vie quotidienne, les
chos des grands drames traverses, les joies precieuses des
fondations qui, peu & peu, du .modeste berceau de Ningpo,
6tendent leurs activites aux- Chu-san, au Tche-kiang, a
Changhai, au nord de la Chine et jusqu'au Japon. Les cornettes blanches ont affront6 les Tai-pings sanguinaires, brav0 les epidemies meurtribres qui ont fait dans leurs rangs
plus d'une victime . elles ont eu leurs martyres, lors de
l'affreux massacre de Tientsin, en 1870 ; elles ont eu leurs
heroines, lors du siege du Pe-tang, en 1900. Elles ont d&pense, enfin, A pleines mains,, depuis pros de cent ans, des
trWsors de d6vouement, avec le souci constant de la vie cachbe, sous le voile d'une humilit6 ombrageuse. En un mot,
elles ont magnifiquement poursuivi la tAche commencee et
e1gube par leurs devancieres, celles qui, les premieres, abordirent cette terre ingrate et qui, ayant consomm6 sur elle
et pour elle le sacrifice supreme en vue duquel elles avaient
entrepris le long voyage de France en Chine, se sont tour A
tour * endormies dans le Seigneur, le sourire de la beatitude
sur les 1evres ,, comme 1'6crivait Scour .de Jaurias.
Cette belle histoire, il ne nous appartient pas de l'6crire ;
ce serait troo sortir du cadre de ce r6cit Mais, si pen qu'on
la connaisse, il est impossible de ne pas 6tre frapp6 par ce
fait qu'elle a W6tet qu'elle est encore dominee par le petit
groupe d6barqu6e Ningpo, le 21 juin 1852, la nuit, sous une
pluie torrenticlle, et qui abrita dans une masure ses premiers
travaux. Dans toutes les communautes de Chine, les grandes
figures de ces saintes Filles sont resthes 16gendaires, et les
timoignageS abondent de la v6n6ration extraordinaire qui
entoura les dernieres survivantes jusqu'k leur dernier souffle, - on pourrait presque dire par dela la tombe, tant le
souvehir qu'elles avaient laiss6 restait vivant. .
Elles furent quatre qui eurent la satisfaction de voir leur
mission sortir des terribles difficult6s des debuts et prosp6rer
largement. La premiere rappel6e & Dieu fut Saeur Celard,
qui mourut A l'h6pital Saint-Joseph de Ningpo le 14 janvier 1881, Ag&e de 70 ans ; depuis son arrivee, elle n'avait pas
quitt- ce centre de son activit6. So3ur des Roys fut la deuxibme; elle avait suivi Soeur de Jaurias, d'abord A Changbai, comme assistante, lors de la cration dans cette ville de
l'HIpital G6neral, confle aux Filles de la Charite, puis A Pekin, oil elle mourut le 12 novembre 1884, A l'Age de 76 ans,
dont 52 de vocation.
Scour Louy qui, sous a un ext6rieur modeste et les allures simples d'une bonne fille de village ,, cachait une
vive intelligence, une tr•s grande dl6icatesse de sentiments
et une activit- d6bordante, disparut a son tour, le 29 aoit
18, apres avoir 6t6 pendant quarante ans v6ritablement
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f'ame de I'etablissement de Ningpo ; elle avait 81 ans, dont
42 de vocation.
La derniere fut Soeur P.erboyre, dont la sante, pendant
le voyage du Stella-del-Mare, paraissait si precaire qu'on
pouvait 1lgitimement se demander si elle tiendrait jusqu'au
bout. Mais elle appartenait A ung famille oi la force d'Ame
n'6tait pas un vain mot. Jusqu'a son dernier soupir, elle ne
menagea point ses peines. La v6enere,doyenue, en qui l'on
ne voyait pas seulement la sceur du martyr, mais qui avait
su se faire aimer pour elle-meme (autour d'elle on se plaisait a 1'appeler a grand'mbre ,) dirigeait pendant ses dernitres anades Ja modeste maison de Hangtcheou ; elle s'eteignit doucement A la Maison centrale de Changhal, oii elle
4tait venue pour sa retraite annuelle, le 3 octobre 1898. Elle
avait 83 ans.
La vaillante petite a armbe des Douze n avait termina
sa t&che. Toutes les voyageuses avaient rejoint PEtoile.
Jean Fa~IET.
NOTES BIOGRAPHIQUES
des douze premieres Filles de la Charith parties pour la Chine
Sour DURAND Anna, nee le 5 f6vrier 1787, a Villeneuveles-Bbziers (H6rault). Entree a la Communaut. le 12 mai 1805;
a postuld B Bdziers (Misdricorde).
Placements : Bordeaux (Saint-Eloi) ; Paris (Saint-Germain-l'Auxerrois) comme scour servante ; nommee deuxieme
directrice au Sminaire ; Paris (paroisse Saint-Paul), scour
servante, 1839 ; 6lue Assistante de la Compagnie, 1846 ; envoyee & Macao, soeur servante, 1847 ; y est d6ced6e le 26 juillet 1848.
Soeur IAx1PiE
Marthe-Josephine-Agla6, n6e le 20 juin
1804, au Vigan (Gard), de Charles-Etienne, juge, et de MarieLouise-Sophie Planchat. A postule A Montpellier. Entree en
communaut le 16 septembre 1828.
Placements : Communaut& secretariat ; Paris (Charit6)
1830 ;. Saint-Etienne (h6pital), 1835 ; Montpellier (SaintEloi), 1839 ; Montlugon, Seur servante en 1844 ; Macao,
1847 ; d6cedee IeI novembre 1856 & Ning-Po.
Seur HocQUARD Antoinette-Adelaide-Gertrude, nee le 31
dAcembre 1807, & Blancafort, arrondissement de Sancerre
(Cher), de Nicolas-Augustin, marchand, et d'Anne-Marguerite Marcel. A postuld a Paris (Petites-Maisons).
Placements : Bordeaux (Saint-Andre) ; Alger (h6pital),
1842 ; Macao, 1847 ; Ning-Po, 1852, y est dc6edee le i" aoit
1854.
Sour DESROYS Adele-Jos6phine-Virginie, ne le t" mars
1808, A Lyon, de Joseph-Guillaume, directeur du telegraphe,
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et de Sophie Tenard. A postul6 a Lyon. Entr6e A la Communaut le 7 juillet 1832.
Placements : Paris (Saint-Germain-des-Pr6s)) ; Constantinople, mai 1840 ; Macao, 1847 ; Ning-Po, 1852 ; ChangHai, 1864 ; P6kin, Bconome, 1868 ; d6c6d6e le 14 novembre
1884, A P6kin (Immacul6e-Conception).
Scour AuGv Marie-Elisabeth-Eulalie, n6e le 21 novembre
1808, A Beauvais (Oise), phre n6gociant. Claude-Thomas et de
Marie-Antoinette-Adelaide Pasquerot. Postulat A Paris (SaintEustache). Entr6e A la Communaut le 1" f6vrier 1830.
Placements : Dijon (Notre-Dame), y est Scour servante en
1845. Envoy6e & Macao en 1847, y devient Soeur servante en
1848 ; passe A Ning-Po en 1852, y est d6c6d6e le 3 septembre
1850.
Sceur LABAT Francoise, n6e le 13 janvier 1811, A Bazas
(Gironde), de Jean, marchand, et de Marie Fourcade. A postul6 a Bordeaux (Saint-Andre). Entr6e a la Communautd le
9 anot 1834.
Placements : Paris (Blancs-Manteaux) ; Agen (Misericorde) ; Constantinople, 1841 ; Macao, 1847 ; Ning-Po 1852;
d6c6d6e A Ning-Po, 14 18 juin 1859.
Soeur CELARD Marie-Antoinette, n6e le 10 novembre
1811, A Saint-Chamond (Loire), fille de Gabriel, menuisier, et
de Marguerite Granjean. A postul6 A Lyon (Saint-Jean). EntrWe en communaut6 le 15 fevrier 1833.
Placements : Lille (Misdricorde) ; Alger (MisBricorde),'
1842 ; Macao, 1847 ; Ning-Po (Saint-Vincent) ; Ning-Po
(Enfant-J6sus), 1867 ; Ning-Po (H6pital), 1873 ; y est d6c6d6e
le 14 janvier 1881.
Saeur LouY St6phanie-Victoire, nee le 26 juillet 1813, A
Saint-Omer (Pas-de-Calais), de Jacques-Florimond, ferblanSainttier, et de Francoise-Ald6gonde Berteloite. A postuli6
Omer. Eatree A la Communaut6, le 18 mai 1832.
Placements : Pau ; Macao, 1847 ; Ning-Po (Sainte-Enfance) ; Maison centrale, 6conome, 1871 ; Tchou-San, Sceur
servante, 1875 ; Ning-Po (Enfant-J6sus), 1881 ; d6ced6e a
Ning-Po, le 29 aoftt 180.
Sceur VILLn Marie-Anne-Georgine, n6e le 18 septembre
1814, A Chalon-sur-Sa6ne (Sa6ne-et-Loire), de Jean-Marie,
6picier, et de Madeleine-Marguerite-Frangoise Minard. A postul6 a Chalon-sur-Sa6ne. Entr6e la Communaute le 21 f6vrier 1836.
Placements : Cambrai (Mis6ricorde) ; Naples, 1843 ; Naples (Maison de Charit4), Sceur servante en 1845 ; embarqu6e
pour Macao, 1847; d6c6dee A bord du Stella-Maris, A Opoulou
Archipel des Navigateurs, le 30 avril 1848.
Antoinette, n6e re 20 f6vrier 815, au
Sour PERBOYL
Puech, canton de Salviac, arrondissement de Gourdon (Lot),
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de Pierre, propri6taire, et de Marie Rigal. A postul6 & Cahors. Entree B la Communaut6 le 8 juin 1833.
Placements : Parb (Saint-Louis-en-P'Ile) ; Paris (Montrouge), 1834 ; Macao, 1847 ; Ning-Po (Enfant-J6sus) ; TchouSan, 1868 ; Hang-Tch6ou, 1879 ; decedde A la Maison centrale de Changhai, le 2 octobre 1898.
SSeur DE GhL.S Nicolette-Elisabeth, nee le 29 fevrier 1816,
A Lisle, arrondissement de Gaillac (Tarn), fille de Jean-Baptiste-Augustin de G6lis, proprietaire, et de Pauline-VictoireThdrese Dupuy de la Bastide. A postule'a Toulouse (La Grave). Entree en CommunautB le 31 mars 1840.
Placements : Paris (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) ; Santorin, 1844 ; Macao, 1847 ; Ning-Po (Saint-Vincent), 1859 ;
y est dec~de ele1" d6cembre 1862.
Smcur MARTINIERE Jeanne-Marie-Etiennette, nee le 9 mars
1822, A Saint-Martin-en-Haut, arrondissement de Lyon, de
Joseph, propri6taire, et de Catherine Ville. A postul6 & Chalon-sur-Sadne.
Placements : Bapaume ; Alger (Orphelinat), 1846 ; Macao, 1847 ; d6cc6de A Ning-Po, le 26 septembre 1852.
BERCEAU DE SAINT-VINCENT DE PAUL
M. ETIENNE-PILIPPE DEGLAND
Pretre de la Mission
(26 decembre 1865-24 mai 1938)
(suite)
IV. - Le Professeur de sciences
M. Degland, depuis une dizaine d'ann6es d6ja,4tait professeur de rh6torique. Les jours s'coulaient pour lui, comme ils
se suivent pour tous les professeurs, lentement, uniformement.
Les promotions d'el6ves se succdaient et, leurs etudes achevees,
quittaient la maison. Lui, restait toujours 1 et semblait incrust6
A son poste.
Un professeur qui, pendant longtemps, enseigne les m6mes
matieres, se spdcialise -malgrd lui, peut-on dire. Mais cela, toujours, pourvu qu'il continue 4e travailler, d'6tudier, d'approfondir. Les Messieurs de l'Universith ont le souci de 1'avancement:
question de salaire, sans doute, mais aussi poussee de I'ambition
qui veut monter et, surtout, exaltation intdrieure que procure
l'tude.
On congoit que les ecclisiastiques et particuli6rement les Teligieux aient moins d'ambitions hupaines :,la table commune
oti ils s'asseyent tous les jours, et qui reste uniformnment la
m4me, n'est pas un excitant de choir. Ils ont renoned A la gloriole
des honneurs dph6mbres et ils s'efforcent de tuer dans leur cceur
toute id6e d'ascension orgueilleuse. C'est tr6p bien. Mais cela peut
avoir des inconvdnients dont le premier, et le plus grand, est de
prendre trop & la lettre le conseil du * PetitJean * de Racine:
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a Qui veut toyager loin nmnage sa monture ,, et de s'assoupir
dans le doux farniente d'une vie trop facile.
Pour 6viter cet 6cueil, beaucoup de professeurs, au bout d'un
re d'annees, quittent I'enseignonent. Les pratres
certain nom~
s6culiers de nos collýges libres sont mis a la tAte de quelque petit
doyennm o il s administrent tour & tour paroisse, Ames et jardin
potager. Les regulierA deviennent 'missionnaires et. ragaillardis
par ces nouvelles fonctions, ils continuent & travailler au service
de Dieu. .
, Quant aux sp6culatifs n6s, pour qui les livres sont des amis
insdparables, ils ne risquent pas de s'enliser dans le t farniente *
dont on parlait tout Al'heure : ils peuvent indefiniment et avec
delices passer leur vie entibre A feuilleter des volumes et expliquer des auteurs.
M. Degland etait de cette derniere categorie. Laborieux, mdthodique et studieux, it savait utiliser toutes les minutes libres
qui s'offraient a lui et ii augmeniait sans cesse son bagage de
connaissances. Sa competence professionnelle et son autorite pdagogique gagnaient chaque ann6e en 6tendue et en profondeur
Resterait-il jusqu'& la fin de ses jours professeur de rh6torique ?
Dans I'enseignement comme ailleurs, les circonstances, souvent,
imposent des solutions imprdvues. Or, en 1905, pendant les
vacances, brusquement, uae nouvelle se r6pandit : M. Buck part
pour la Chine (1). Or, M. Buck etait professeur de math6matiques
et sciences physiques et naturelles. II y avait des trous a boucher; on les boucha A la hate et, pendant deux ou trois ans,
MM. Bdnezet et Lafosse vont se ddvouer i I'oeuvre commune.
Mais, tres t6t apres, M. BR66zet recevait sa feuille de route pour
{i) M. Buck 4tait depuis une quinzaine d'annmes professeur au Berceau. 11 avait, paralt-il, demand6 la Chine lore de son ordination sacerdotale, en decembre 1890, et ce n'est que quinze ans aprts que I'atteigait comme une bombe a retardement le cachet bleu du PBre Fiat
M Buck ne pensalt peut-ete plus beaucoup & la Chine quand f reout
. Male, vaillamment 11 boucla sa valise et partit.
rordre des sapdrieurn
M. Buck, volant qu'll ne partait pas pour la Chine, s'6tait lane6 avee
toute ea fougue dans 1'enseignement oh it excellalt. Dans un corps
plutot petit l tondensaft un dynamisme conqu6rant. n1fut d'abord professeur de troisifime, en mome temps qu'll s'occupait des petite orphetins. Plein d'allant, de bonne humeur et de devouement, 11se montra un
animateur exceptionnel pour intdresser les petits,.les faire )ouer. I1 fut
egalement pour eux un cat~ehiste tree vivant et qut savait se mettre
A leur portee, en meme temps qu'il les poussalt &la pidtd. Leste comme
un l6vrier, on le voyait encore, entre trente et quarante ans, les lUvres
sous le bras pour se rendre en classe, descendre les escalier eur lesquels 11paralteeat glisser comme un skieur qul devale de la montagne.
On n'avait pas eu le temps de volr le mouvement rapide des plede :
M. Buck 6tait d6j& dans sa classe et commenQalt. Professeur de chlmie,
it entreprit, aux alentours de 1899 et 1900, d'installer Iacetylene au
Berceau, o lI'on utillsalt enoore lee vieilles lampes 4 petrole. Et quand
on dit que M. Buck installa l'ac6tylnne, on veut indiquer qu'll en fut
k la fois 'architecte et rouvrier. Des mois durant, dane ses moments
libres, on le vit arm4 d'une lampe & souder, de tenailles et tpyaux de
plomb, monter sur les debelles ave la Idgeretd d'un ecureull, clouant,
soudant, avee le brio qu'll savait mettre en toutes choses. L'eoole apostolique eut blentot un dclairage qul, avant la vulgarisation de rdlectrlcite, fut le a dernler cri .
M. Buck est parti en Chine en 1905. Voilk done quarante-deux ane
qu'il eat l4-ba, toujours vallant, on dolt le supposer.
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la mission de Madagascar et M. Lafosse iait plac4 & Dax II
fallait done aviser a une nouvelle organisation.
Sur ces entrefaites, en 1909 ou 1910, M. Villette, procureur
g6ndral de la Congregation, vint faire la visite du Berceau et
nomma M. Desmet pr6fet des teudes. M. Desmet, pour stabiliser
les programmes et freiner un floltement qui risquait d'etre
ndfaste, dressa ses plans, et sa premiere riforme fut de faire
nommer M. Degland professeur de math6matiques et de sciences.
M. Degland n'avait rien demande. Mais M. Desmet vivait . c6tl
de lui depuis une douzaine d'annees ; il connaissait son homme
et n'bhsita pas A le lancer dans les sciences. Ainsi fut fait A
trente-cinq ans de distance, M. Desmet revendique allegrement
la responsabilitd de cette nomination : u C'est moi qui ai fait le
coup, dcrit-il, et je crois que le changement fut heureux. M. Degland tui-mdme fut content. n
Voilk done M. Degland titulaire officiel des sciences. Une pareille transplantation d'un professeur de lettres dans une classe
de sciences semble A premiere vue une gageure ? Y eut-il de
1'etonnement ? On ne I'a pas su; mais c'est peu probable. Les
elbves, depuis 16ngtemps, savaient que M. Degland collectionnait
des coldopteres et, A l'occasion, ils avaient note qu'il dtait tres
verse dans 1'Histoire Naturelle ; I'on savait meme qu'il avait dtd
un disciple attentif de M. Armand David & la Maison-MWre.
M. Desmet, lui, avait pu juger le professeur de rh4torique
dans un contact journalier pendant des annres et pressentir fe
a scientifique a. Un autre de ces Messieurs du Berceau pourra
dire, quelques mois apres la mort de M. Degland, en quelques
formules m6taphoriques et d'une rigoureuse synthse : a Tout
dtait aligan -et ratissW dans son esprit comme dans son dne.
C'tait le savant loyal et scrupuleut qui ne tournait un feuillet
qu'apres avoir r6solu a fond le probleme de la page prdcddente
et s'etre garanti contre la possibilitd d'un oubli ou d'une cotlusion. II aurait pu aussi bien rdciter une tirade d' a Bernani n ou
un numtro' d' a Imitation *, que la suite des poids atomiques ou
les vari4dts de la famille des bosiers. Mais il se serait bien
gardd de le faire, par modestie.
(2).
2
Voilk l'impression que causait M. Degland a ceux qui l'approchaient de pres et le devinaient. II fallait, en effet, le deviner,
car il etait, lui, si impermeable
la r6clame et si discret sur son
propre compte qu'on- eft pu le.consid6rer comme insignifiant.
M. Degland avalt pour principe de ne rien demander et de
ne rien refuser. II accepta done son nouveau poste de professeur
de sciences. Fut-il content, comme le croit M. Desmet ? II ne
I'a pas dit, mais on pout supposer que le professeur de rhdtorique, en abandonnant Horace, a du murmurer entre, ses dents:
a Hoc erat in votis. a
Les 6l0ves purent trbs vite s'apercevoir que le nouveau professeur de sciences 6tait parfaitement maltre de sa matiere, qu'il
maniait la craie avec l'aisance d'un professionnel, que les theor4mes de geometrie et les formules alg6briques devenaient d'autant plus clairs que le rep6titeur etait d'une patience inalterable.
La physique et la chimie se d6pouillaient comme par enchantement d'une partie de leur apparence r6barbative, car le mani-

(2) Cf. Annates 1939, p. 446.
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pulateur habile qu';tait M. Degland multipliait les experiences
et donnait &ces sciences austhres un cachet recreatif. Pour I'Histoire Naturelle,-on se doutait d6j& qu'il la connaissait k fond et
il.
n'y eut gubre de surprises. Mais on decouvrait chaque jour
des choses nouvelles. Quant k la Cosmographie, une lunette astronomique 4tait lk pour exciter les imaginations et faire entrevoir
de fantastiques chevauch~es k travers les astres.
Four ce qui concerne la m6thode ou' la facon d'enseigner, oe
sera toujours, dans les grandes lignes, celle de M. Degland, professeur de rb6torique: la m6thode socratique qui va du connu
a l'inconnu par tIe s4rie .d'interrogations habilement gradudes,
semdes de * peut-dtre * et d'insinuations qui mettent sur la voie
de la vdrit4. Mais il y a pourtant une nuance tr6s caractdristique.
Dans la littdrature, M. Degland faisait quelque peu songer aux
personnages du xvir si6cle qui restaient joujours un pen froids
et surveillaient leurs mouvements pour ne pas chiffonner leurs
manchettes de dentelle. Dans les- sciences, au contraire, l'on aura
l'impression d'un professeur qui est plus tl1aise, plus expansi(,
Splus entralnant, plus dynamique, en un mot d'un M. Degland qui
a

le pied marin a. En effet, il est, au milieu de ses cornues et

des machines dlectriques, un peu comme le matelot qui ch6rit
la mer et le murmure des vagues,le balancement du bateau, les
espaces libres et/Aair sale par les embruns.
Comment, dans ses classes de sciences, M. Degland s'est-il
comport6 vis---vis des programmes officiels ? D'aprs le temoignage d'dl6ves qui s'dchelonnent de 1910 A 1921, nous voyons un
. Degland toujours ennemn dn clinquant et de la reclame tapageuse. II lui eft 6te facile de s'Wvader des manuels et de se lancer
dans quelques incunsions qui eussent fait la joie des 6lvees, lesquels oat toujours. une predilection indee pour 1'4cole buissonniire. Quantit6 de problemes se posent, nonseulement d'ordre philosophique, mais simplement scientiflque. La geomtrie de Riemann, comparde a celle d'Euelide, comporte bien des questions
troublantes sur le iondement objectif des sciences ideales. Le
souvent en g4omitrie et en algebre
mot * intlni u qui revient sat
suscite bien des problemes. Beaucoup de lois physiques sont-elles
simplement des recettes commodes on bien sont-elles rigoureuEt, ii /
sement enfermdes dans une formule imath6matique
encore, revient cette fusion de I'ddal et du rdel. Henri Poincark,
entre 1980 et 1910, devait lancer dans le grand public sur la philosophie des sciences (La science vt 'yIpoth/se; La valewr de
la Science); des iddes qui furent pour tous les profanes une
r6v6lation. M. Buck, dont I'agilitU imtellectuelle se porlait sur
une foule de questions, signalait, chemin faisant, certaines de ces
dnigmes et passait outre : les bleves 6taient tfop jeunes et trop
peu initis pour comprendre'exactement 1'6tat de la question.
M. Coste, k Dax, s'adressant i des 6tudiants ddji d4grossis et
.nimbds du titre de philosophes, se lancera volontiers dana des
discussions tumultueuses qui ouvriront des fentres, imprevues ,
dans le cerueau d'adolescents Amerveillds (3).
(9) De meme que Chantecler 6tait un velleur d'aurore, M. Coste
fut souvent, aupres des Jeunes, un vellUeur d'Kde. II aomait la philo
sophie, et i en mettalt partout, a I'on peut dire. Lee fameux volumMe
de IL Poinear6 *venalnt de paraltre : L Scleace :t riBypotAl at Ia
Vewur de la Scence, nsinque rI'ouvrge al suggestif de Lappareat,
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M. Degland, visant & 6tre objectif, vent avant tout que les
l66ves aient des notions bien nettes. Inutile de discuter 4 de
omni re scibili et quibutdam alii a. Les Pi6 de la Mirandole soot
des Wtres exceptioanels. De plus, il a affaire a des dl6ves de
Slatin-grec r dont te bagage scientiflque reste asses lger. Done,
n'dtudions pas trop de choses, au dacousu, mais sacbons bien;
qui trop embrasse, mal 6treint; expliquer les elmrents; ce qui * importe, c'est comprendre l'6tat de la questipn, c status queestionis *, comine on disait autrefois ; le reste viendra plus tard,
si I'on se sent des ailes. En physique et chimie, it y a des lois,
sachons exactement ce que disent ces lois. Ces lois s'expriment
. t se rlduisent A des formules mathematiques: apprenons I'al. gbre et la gdom6trie. Ddja, en rh6torique, M. Degland voulait
que les eleves prissent uu contact direct avec les auteurs, par
les morceaux choisis. An classe de sciences, il sera partisan
r6solu d'expdriences concretes qui pour i'dleve, confIrmeront les
* lois abstraites. Mais il voudra que les experiences ne soient que
l'illustration de ce qui a dtidtudid dans le manuel et.d6montrd
sur -le tableau, sans cela, 1'dleve,risque fort de sortir de classe
comme les badauds qui visitent le Palais de la Ddcouverte, &
-Paris: dblouis et admiratifs, mais 4 pen pres aussi ignorants
parce qu'ils n'ont pas appris patiemmept les principes et les
lois. Or, il n'y a de science que du g6ndr&l.
M. Degland d6ploiera une grande patience pour expliquer
thWor6mes et principes. Et pourtant, fait remarquer un 61eve de
1917, il savait tres bien que beaucoup d'&leves considdraient les
sciences comme una nsatiere d'ordre secondaire. Gela pourtant
n'emp4chait pas M. Degland d'expliquer. A Ioroe de-taper sur un '
clou, on 1'enfonce. Egalement, I force de rdp6ter, sous des formes
diffdrentes, certains principes et leurs explications, il nest point
de cancre qui n'en subisse, bon grd, mal grv, les effet.
II va sans dire que M. Degland se gardait bien de noyer les
61eves dans des explications trop longues 6u trop compliqudes.
II dtait le professeur qui sait seo mettre a la portde moyenne
d'une classe. II n'avait ni I'envergure ni la candeur de M. Pouget,
lequel s'dvadait dens des regions ot les pauvres potaches dtaient
'Scence et Relgion. M. Coste ne semblait Jamals plus 4reureux que lopequ'une digression inopinde dressait contre lul toute la. clase dans ua
enthousiasme tumultueux. Comme Bayard. au pont du Carigllano, I
. Impassible, les mains
.baln"
tenait rdsolument i6te & la meute d
-dans les manches, la m&ohoire en avant, le yeux' ardents derribre ade
lunettes aux verres dpais comme dea lentilles de hublots, fl ripostait it
.desire et & senestre et volontlers aseodait eni souriant It see ptulants
kdversaires quelque bonne estocade en pleine poitrine. Le probleme de
la certitude solentlique 6tait passionnement diecutM. Lea aevss imp6tueux no reculaient pas devant les aflrmations outraee : .Coste corrigealt et pr6cisalt C'tait I'dpoque fldvreuse oth certains voulaient voir
une contradiction entre la science et la fol ; oil I'on parlatt des faillitea
de la science. Questions que r4sumera Fonuegrtveen 917 dans son beau
* llvre, De Taoin 4 P&guy. Mali, d•j, vers 1904 et 1905, on prenatt part
pour Brunetlere oontre Berthelot. D'aillers, la philosophle de Boutroux,
JBergson, Henri Polnoare minalent le scientieme. C'6tait, deJ&, on pere,pective. un de6s de voir ee realiser la oelbre enquete que fera M. Robert de ilers, aupres de Messieurs de l'Aeaddmle des Slcences en 1925.
Mae, en 1925, M. Coste, depuls longtempes,n'talt plus prolfeseur do
stences at s eneneas
ee
4ves tatentdiapereOs
u pea puteat aar
plant.
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incapables de Je suivre (4). U Rlalt trWs clair et pr6cis dans ses

demonstrations, mais it n'allait pas an deli de ce que les programmbs exigeaient II' savait se cantonner dans son sujet. It
n'6tait mmee pas distrait comme sont, paralt-il, la plupart des
math6maticiens. I n'avait pas de manies, non plus, saul peutWtre une-agon a lui, quand il voulait corriger un detail sur le
tableau sans. effacer toute la formule, de mouiller dolicatiment
son index avec de la saiive et de faire disparaltre le chiffre on
-la'lettre condamnes. Et I&, encore, mene quaud il faisait des
mathdmatiques ou des sciences, M. Degland etait toujours educaleur.
Un 616ve de sciences, en 1920, fait remarquer que M. Degland
stimulait et encourageait ceux qui avaient des aptitudes pour.
les mathbnaatiques. Mais parfois aussi, quand il notait chez quelqu'lun une tendance & la vanitl. le -pr,ofesseur ne manquait pas
de lui m6nager quelque hunmiliation salutaire. Un jour, par
exemple, il propose A tel brillant 61lve un probleme qqi paralt
assez simple. L'Uleve va au tableau avec assurance et attaque
avec entrain. Mais bientbt it s'arrete, h6site, efface, recommence
et se tiompe encore. M. DeglanI le laissait faire, mais suivait son
manege d'un regard aigu. Enfla, comme l'16eve perdait totalement
la face, M. Degland s'en va au tableau et, en un tournemain, arrive A la solution. Puis, se tournant vers le vaniteux, rouge:
*comme un hotnard: a Vous voyes bien que c'dtait trs simpie
et que vous n'etes qu'une bdte. a Et ii ajoute, impitoyable: a Ce
qu'a falaUit ddmontrer (C.QFJ)D.).
Voilk M. Degland dans les circonstances oil il voulait rabaisser I'orgueil d'un eleve. Mais d'ordinaire, ce n'6tait qu'une
fleche, en passant. II ne s'attArdait pas, a pi6tiner un vaincu: on
ne ferait du reste que I'aigrir et ce serait anti-p6dagogique. I y
avait alers de l'ironie, une ironie mordante dans le ton; mais ii
n'dlevait jamais la voix comme quelqu'un qui perd le contrdle
de ses nerts..Son dgalit6 d'humeur 6tait toujours parfaite, et cet61Bve de 1920 fait la remarque qu'qnt dej4 faite les l66ves de
1900, c'est-i-dire vingt ans plus tbt: e 1 ne procedaitjamais pqr
pensums aceablants donaes dans sumoment de colbre et ensuite
p9rdomias ; ce qui est toujours ddsastreuv pour I'dUlve qui y voit
de 'incohdrence. . Degland ne donnait que quelques minutes de
piquet ou quelques lignes d copier, mais ii ne pardonnait jamais ;
il exigeait que.ce ftt fait rigoureusement. Cette fer'hetd et cet
esprit de justice joints a ton caime de I voiz inspirait le sentiment
ed'ne autorite vritable..
{4) Blen des histoires ou des lIgeodes oat ciroul depuis trete qu
quarante ans autour de M. Pouget. llles sont toutes tr6s vralsemblables
ia elles ne sont pae absolument vraies, En void une entre plusieurs
*0
autres.M. Pouget, dans sei premitreg annies de professora.t tout entier
occup• aux variations 'X- et de Y (ou quelque chose d'analogue) oouvraiP de chifres et formulas suooeslvement deux ou trols tableaul,
ear 11y avail beaucoup de choses A dimontrer et LMPouget se proposalt sans doute d'aller de s6ro & iniatln. Les formules 'enchalnalent rigoureusement, et M.:.Puget ne s'oocupalt, ep iddallste qu'Il 4tait, que
deo ea dEductions, pendant que les B16ves, exoidds, quittaient la claeae
sur la pointe das pieds et sautaient & la queue leu leu, par la etre.
Loreque M. Pouet, la.d6monstration enfn termnine, so retourna, ryOoant, vers l'auditoire, 1 y avait plus personne.
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Les anciensdl66ees de science dnt.insistb sur les experiences.
M. Degland en faisait beaucoup. EL cela intbressait vivement les
potaches. Voici les principales qui sont resties dans le Souvenir
de ceux qui out bien voula les communiquer.
Quelqu'ln qui fut dleve en 1910-1912 a garde Is souvenir
pr4cis de certaines classes de chimie, sur les carbures d'hydrogene. Apres avoir fait defiler quelques-uns des earbures d'hydrogene que I'industrie moderne utilise en de-multiples applications. (mthane, aedtylene, p6trole, essences, goudrons, nitrobenzine, etc.), M. Degland attirait I'attention de ses disciples sur un
parfum tire de la nitrobenzine : I'essence de mirbane, qui sert
.
aromatiser les savons. Application bien pacifique, certes, a la
veille de la guerre .1914-1918, oi I1'on devait faire tant de bombes a partir de la nitrobenzine. M. Degland, lui, tirait de ses cor.
nues, avec cette mrme nitrobenzine, des savonnettes parfumbes.
Mais lqr professeur dre chimie ne travaillait pas que dans les
Sparfums,. ii s'occupait aussi (mais dans une echelle bien plus
petite que les bouilleurs de eru) d'alcools. Un Blve de 1921
raconte comment M. Degland, afin de pouvoir distiller de I'alcool
et en donner un minuscule dchantillon a chaque Bleve, mettait
de cotd, plusieurs jours i )'avance, sa ration de vin. Ce vin, en
" classe de chimie, il le distillail d'aprs tons ls-pricipes indiquds par tes manuels et puis chaeun pouvait se rendre compte
de la qualitd, en d gustateur 'averti.
Tout cela se faisait avec beaucoup de simplicity, de bonne
humeur et dans le meilleur esprit de famille.
M. Degland montrpit aussi aux apprentis chimistes et physiciens la facon de travailler le verre. Comme cbhacun sait, le
verre, fragile et cassant I la temperature ordinaire, devient,
quand on le chauffe, mou et mall6able comme pate de berlingot.
MI Degland, avec un chalumeau oxyacetyldnique, soumettait un
morceau de vitre & une temprrature tres Blevee. Tres vite, le
verre s'amollissait, devenait flexible,, s'dtiriit en longs fils brillants et fins comme la soie dont on sait fLire actuellement des
tissus (5)..
Avec le verre, M. Degland formait encore les a larmes betaiques a. Quaud on fait tomberdans l'eau froide, goutte k goutte,'
du verre en fusion, aussit6t il se fige, conservant sa forme de
larme. C'est le m6ine' procde que pour tremper I'acier. Mais
cette larme trempde & une propridtd tres curieuse sur laquelle
M. Degland attirait l'attention de son auditoire. 11 suffit d'en
briser 1'extremit pointue pour que, instantandment, dans une
eXplosion subite, tout I, corps vitteux se r6duise en une poussirre imperceptible.. C'est un phenomrne d4 & I'incoordinatio'
des moldcules. Tout r6cemment, t propos de la bombe atpmique
bas6e sur la 1isint6gration de l'atome d'uranium, un journaliste
Vulgarisateur (M, Pietre Devaux)rappelait 1'explosion trbs connue
C()La fibre de verre, avant la guerre 1914-1918 taitutllese
eomme leolant thermique. Depuls lore, on eat arriv6 & former des .al
tellement fins que le.verre se fie, se tisse et fournit des toffes.
Aotuellement la fibre de verre se produit soue deux formes diffrentes : la fibre-non-textile qul eert d'isolant, et la fibre textile, qul
forms des 6toffes dune grande souplesse servant surtout pour 1'amew-

blement. (C. La Croet, novembre 1945, Causerie aelentflque).

-

Z77 -

de la larme batavique, et chez certains anciens 16ves du Berceau,
la pensee s'est reporte vers M. Degland.
Les classes deM. Degland, faites sans la mQindre pr6tention
B jouer au savant, 6taient tres suggestives et trfs intlressantes.
Faut-il parler des bons moments passes autour de la machine
Wimshurt on de la bobine Rubmrkorff ? On expliquait dans les
details toutes les particularitds de la formation de l'Mectricit6,
et puis des secousses et des Blincelles amussient la galerie et
faisaient pousser des-TFis de terreur dont tout le monde riait,
M. eýegland le premier.
Quelqu'un qui fut eleve de 1916 A 1919, 6voque le souvenir
d'une classe d'acoustique. II commence par faire remarquer,
comme beaucoup d'autres,'uelle Utait Ta patience de M. begland
en classe, et. aussi son ingeniosit6 pour monter des exptriences
avec des moenss tres rudimentaires. Souvent, d'ailleurs, ces.expdriences etaient pour les jeunes. une occasion de ddlassement et
de bruit, ce qui, pour eui, reprdsentait double avantage.
Pour les classes d'acoustique, M..Degland, A dofaut de tuyaux
d'orgue (dont le 'monopole 6tait r6serve B M. Praneuf) avail fabriqun en sdrie des siffTlts de toutes sortes II s'agissait de d6montrer la loi bien connue que les manuels de pbysique formulent ainsi :- La hauteur du son- d'un tube varie en raison
inverse. de la longueur da tube. - On pett ainsi (dans les tuyaux
d'orgue, fl0tes et sifflets de toutes sortes), si I'on gradue la lonueur des tuyaux, monter ou descendre des gammes. Un jour
done, apres 1'explication de la loi physique, M. Degland avait
ouvert un des tiroirs de son cabinet et exhib4 tout un assortiment de sifflets qui eurent aussit6t, cela se devine, un suecbs
,bryant. Un des eglves, speialemnent, grand amateutr de tapage,
s'emparait de tous les sifflets, run, apres I'autre, et soufflait
dedans avec une juvenile vigueur. II Utait visiblement heureux.
M. Degland,' qui le regardait faire, ouvre un autrb tiroir et,
quelque pen goguenard, dit: a Tenes, en voild encore un que
vou n'aves pas essal. , Le sifflet ressemblait .assez aux autres
(ils venaient tous d'ailleurs du mdme atelier), mais, fabrique
avec un tube de manchon pour ac6tyl6ne. Le gaillard aussit6t
s'empare de l'instrument et souffle avec conviction. L'efet fut
instantan : par en declenchement automatique, une ensoupapl.
pleine
traltresse du tube s'ouvrit, et l'intrepide souffleur regut
figure une abondante pltis de farine. Eelat de rAre g6n6ral, Qti
fut penaud ? Ce .ne ut pas M. Degland.
C'est sans ioute son Litre de professeur de sciences qur fit
de M. Degland 1' a arti e'r , de la maison. Oui, I' artilleur *,
an sens rdel du mot. IIfaut dire, en effet, que le Berceau avait
un canon, oh I un tout petit canon, minuscule. Mont6 sur ses
roues? ii dtait encore plus petit qu'uae voiturette k bebe. Mais,
arc-bdutA sur son affit, il ressemblait I un petit roquet, mais
un petit roquet qui aurait une voix formidable et qui Se donnerait des airs terribles. II avait egalement son recul, corftne tout
canon qui se respecte. IInsuffisait de le charger et de mettre le
feu & la poudre pour que, dans un tonnerre impressionnant, le
canon claquat et annonqAt au loin que'les enfants du Berceap
etaient en fete. La poudre noire, cela est du ressort du- professeur
de chimie (nitrate de potassium, soufre, charbon). M. Degland
fabriquait done de la poudre noire et bombardait vigoureusement l'atmosphbre. Les gosses applaudissaient.
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Mais,, trs vile, M. Degland imagina de realiser des dfla-

grations beauooup plus puissantesique celes du canon. Ce n'4tait,
encore 1A, qu'une experience de chimie, bas6e sur rafflnit6 tres
grande entre I'oxygene et I'hydrog6ne. II est si facile de fabriquer
de I'hydrogone. 11 suffit de jeter dans un bocal rempli d'acide
(acide chlorhydrique par exemple) des morceaux de m6tal (metStons des rognures de zinc) pour que I'hydrogune-se degage. Un
tube qui passe a travers le bouchon du boeal permettra de le
recueillir dans un ballon de caoutchoic et de l'utiliser. Et alors,
intervient I'art de faire des bulles de savon aux teint4s diapr4es
comme, depuis des sidcles, en font les enfants. Ici, cependant, ii
y a une diff4rence : e'est qu'au lieu de souffler avec la bouche
dans I'eau savonneuse, il'faut y faire barboter le tube qui contient de l'hydrogene sous pression. La bulle multioplore, sons
la pouss:e du gaz, s'enfle et s'arrondit en une belle sphere oh sereflitent les couleurs de I'arc-en-ciel. Que I'on approche alors une
allumette, instantaniment la combinaison entre I'oxygone de l'air
et I'hydrogine se r6alise dans une explosion des. plus violentes, i
la grande satisfaction de ceux qui aiment Ie bruit (6).
II nest peut-Atre pas inutile de rappeler que tout cela se
passait avant les deux grandes guerres mondiales. A. cette dpoque heureus6 notre planlte n'avait pas encore t16 secouie par
les formidables detonations des bombes d'avions; les villes, les
villages n'avaient pas vecu dans ]'anxidtd de la destruction posSsibY1 et de la mort menagante. Les coups de canons et les dfflagrations d'hydrogene qui secouaient I'air n'6voquaient pas le
spectacle de maisons 6ventrees, de massacres sanglants, de nerfs
hypertendus. Avant 1914, I'opinion publique en France- etait un
pen comme celle de la Chine mill6naire ou les explosions no servent qu'aux feux d'artifice et aux manifestations de joie. Aujourd'hui, les violentes explosions dveillent dessouvenirs lugubres :
lee experiences de M. Degland seraielt sans doute importunes
pour les gens du voisinage.
M. Degland, comme professeur de sciences, a done eu, selod
les jours, du travail et des distractions. Le travail, il l'a accompli
r4gulibrement, ponotuelleeent, avec la methode qui le-caracterisait. Les distractions, on peut bien affirmer que si elles 6taient
ressenties, comme telles, par lees elves, elles avaient pour le professeur moinsde charmes, car tant de petarades ne devaient pas
emballer outre mesure un homme ddji Ag6 et qui etait de gouts
plut6t austores. Mais il s'adonnait & son oeuvre et, quand ii s'agissait de ses devoirs d'dtat, M. Degland 6tait toujours a son poste.
(6) M: Buck, plusieurs anrnes auparavant, & l'dpoque ol ,iorganisait des loteries pour les missions de Chine, avait ulls6 le- mem
genre d'attratien, bruyant et cemique. Comique, parce qu'iI employalt
comme patient pr6parateur le gcant Hicquet. Le bon colosse, costume
en pierrot,. de l'air le plus innocent du monde, faisait des bulles de savon, h I'instar d'un bbd candide, avec le, tube d'hydrogene. Hiequet
regardait dans le creux de sa main la bulle mifoitante qui grossissait
avec des reflets bleu, indigo, rose, vert, rouge..., son admiration se
traduisatt en cris et gestes enfantins. C'est alors que M. Buck appro-.
ehalt I'allumette. Explosion formidable... L'hercule alors s'affalait "ur
le sol, dans un ri d'effrol,. les, quatre fers en l'air, tout tremblank
Rires inextinguibles. L&-dessus, Hicquet recommengali la mimique et
l'on ialt encore... Temps heureus !
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1) fut B son poste, meme quand f lui arriva d'6tre malade.
EL, ii, on ne parle pas de malaises superflciels on de quelque
grippe malencontreuse qui donne quelques jours de fi8vre. On
veut mentionber deux phlebites aigues qui l'affligerent a deux
periodes diffrentes, en 1917 et 1920, et le retinrent couchd pendant de longues semaines.

Faire la classe est bien incommode quand' on est dtendu
horizontalement, et la position est encore plus p6nible lorsque
Ie pied est plus elev que' le membre inf6rieur. M. Degiand a
poullant fait, pendant des semaines, la classe dans cette position martyrisante. A ceux qui s'en etonneraient, on rdpondra :
* II fallait bien occuper les dieves; it fallait remplir les programmes. a Sans. doute, on pourrait imaginer des professeurv
dont le d6vouement et I'oubli d'eux-mdmes n'iraient pas jusque
1k; mais I'on a ddjk dit que M. Degland, toute sa vie, s'est ddpns i l'oeuvre commune et que l'abnegation, dans les petits
dtails de la vie quotidienne, a 4t6 la caracteristique de sa vertu.
II fut4dWne convenu que M. Degland continuerait ses classes.
Les 616ves monteraient dans sa chambre, et le professeur, allong6
sur sa couche, et le tableau & sa portee, lerait, dans la mesure
du possible, comme s'il n'avait pas 6tW malade. Les enfants aiment la nouveautA et ce fut d'abord pour eux un divertissement
Mais ce fut aussi, des le premier jour, un motif de compassion
respectueuse et admirative. Les classes conServaient toujours la
m4me note, avec cette particuiarite que le professeur se remuait
Savec de grandes difficult6s et que la souffrance, par itcpups, se
refldtait sur sa physionomie. Les 616ves, impressionnns, se livraient, en 6coutant d'une oreille plus ou moins distraite, a ine
inspection,minulieuse du local. La chambre de M..Degland, qu'ils
pouvaient examiner a loisir, attirait leur attention. Tout 4.tait
en ordre, propre, bien rangd; les livres soigneusement alignas,
rameublement trbs simple, sans aucun luxe ni rien d'inutile. (:ertains details pourtant trahissaient I'homme de science et le bricoleur ingenieux qu'dtait M. Degland: un systlme d'elinceile
dlectrique qui permettait d'allumer le be d'acetylene rien qiuen
tournant le robmet; une boule de verre pleine d'eau qui pernettait de concentrer la hunisre sur la table de travail et,'dans un
coin, braqu6e vers le plafond comme un canon de D.G.A, ure
impreosionnante lunette astroncmique prometteuse de merveillenses observations.
II reste a dire, en efet, que M. Degland comptait encore parmi ses titres celui de professeur d'astronomie, ou plus modestement de cosmographie. 11 faut en dire un mot.
Au xvn* sidcle, ildtait admis que les a honndtes geam a
devaient posseder un certain nombre.deootions geunrales pour
avoir I'esprif bien equilibrd et ne pas se hasarder a dire d trop
grosses&sottises-sur. des questions depassant leur specialiteT C'st
encoreO
ce qu'ont prvu, de nos jours, ies programmes du ba3calaurdat pour se qui oncerne I'astronomie. On veut que les bacheliers es lettres -sachent avec precision ce qu'est notie systeme
solaire dont ii taut, avec les lois de Kepler et de Newton, connaltre les principes fondamentaux. II convient 6galement qu'ils
poss.dent une conception gdenrale de l'Univers avec la place
minuscule qu'occupe, dans le plan total, notre imperceptible
planete dans cette immensit. . Cela implique necessairement un
apergu rapide sur les nbuleuses et les 6toiles. Et, ii, -s'intercale
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de tous les oetres et l'age des 6toiles d'aprbs leur couleur et lea
raies de leur a spectre v. Que les 616ves aient vent, ensuite, des

th6ories cosmogoniques basdes sur l'astronomie et qui rejoignent
leur manuel de philosophie. Mais surtout qu'ils connaissent le
mieux possible le soleil, avec son systeme de planrtes avec une
mention tres sp6ciale de la terre I Et cela sufflL C'est peu et
c'est beaucoup.
Tout le reste, on F'abandonne & MM. les astronomes dont
c'est le m6tier de scruter l'infini des cieux et',passer leur vie i
couvrir de formules cabalistiques-des feuilles de papier. Ainsi, on
nous dit que Le Verrier, ii y a exactement un si6cle (en 1846)
pour ddcouvrir Neptune, fit des recherches qui l'occuperent pendant onze mois At couvrent dix mile pages de calculs (7). Travail colossal qui plonge dans J'admiration des pygmies de I'enseignement secondaire et meme-es gdants du calcul integral. Et
o'est egalement un motif de modestie. M.' Degland se tenait,
pour son compte particulier, et tenait sea eleves danslles limites
de leur position modeste. Mais il voulait que ses jeunes gens
eussent des motifs tr6s probants de Ja' grandeur de Dieu et des
beauts, du ciel. i6oil -(Coeii enarrant gyoriem Dei). Aussi comme pendant aux expdriences de physique et de chimie - ii
organisa des seances, d'observation. Pour 4tudier le ciel, il taut
s'accommoder aux vicissitudes mte6orologiques et au cours des
astres. M. Degland, comme M. Jourdain, consultait son AlmnaeA .
st I'Annuaire astrouomique. Et, certains jours propices, les 6leves 6taient pr4venus qu'i!s auraient une a. lecon de choses
devant les dtoiles.
Chez des humanistes, pour certains du moins, tout de suite
viennent A l'esprit les vers c6lebres :
Pde 6toile du soir, messagre lointaitne
SDont le front sort brilant des voiles de la nuit...
Mais M. Degland, positif, les ramenait A la rdalitd. D'abord,
au moment o0i l'ensemble du tloupeau montait au dortoir pour
se mettre au lit, les 61eves de a Cosmo P devaient, sans t;oubler
le silence general, suivre le professeur dans la cour on dans lee
champs contigus A la route de Buglose. C'6tait urne legon de
bonne tenue et db discipline en m6me temp qu'une classe de
cosmographie. La lunette astronomique dtait dejd braqude vers
un point determine du ciel, car M. Degland dtait loujours mdthodique et pr6parait soigneusement tous les ddtails. II suffissit,
lorsque Je groupe arrivait, de rigler legerement-l'objectif d'apres
le mouvement de rotation de la terre et l'on pouvait suivre P'astre que i'on avait projete d'observer. On examinait, selon les possibilites du moment, V~nus dont les phases & la lunette, rappellent seiles de la lune ; ou bien Mars, mysterieux et rutilant; on
le gros Jupiter qui ressemble & un petit soleit ; ou Saturne qui,
selon les epoques, se voit de face avec sa ceinture d'anneau. Et
les constellations & rep.rer ? Et les etoiles les plus c6lbbres et
les plus connues B savoir reconnaltre ? Et Pensemble de la carte
c6leste a graver dans sa m6moire. Et les 'toiles blanches et
bleues en pleine jeunesse, oh les lignes spectrales de I'hydrogene
y sont tr4s apparentes, comme Sirius et Vga. Et les dtoiles jau(7) Moreux, Pour colnalre I'Astronuode, p. 158
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nes d'age moyen, oomme notre soleil et Arcturus. Et les etoiles
rouges (signe de vieillesse), comme Bdtelgeuse et Antarts !
II y a biefi des notions d'ordre g6uaral que. I'on peut apprendre ea regardant le ciel 6toil6 et en 6coulant un professeur
averti, meme quand on est simple •b1ee d'humanitls.
Lorsque le programme de la soir6e etait termin6, M. Degland, toujours dans lordre et tans bruit, ramenait sa meute au
dortoir. Avant de les congddier, M. Degland, f voix basse, spuhaitait bonne nuit & ses jouvenceaux dont 1'imagination se dilatail dbmesurdment 'et revait d'inflni. 11 fallait alors se coucher
rapidement sans reveiller les camarades, mais l'on pouvait encore, de biais, lorgner par la fenetre quelque scintillement argent6 qui filtrait dans. le dortoir : a Pdle etoLe du soir, messagdir '
wiintaine... o, etc.
Les 616ves de M. Degland ne levenaient assurbment pas des
,
astronomes, mais leur culture gfnBrale recevait des appoints s-rieux. .Une autre remarque trouve ici sa place. Ges lemons de'
choses pendant'la nuit paraissent parfois irrialisables k cause
du desordre .que cela peut oceasionner au point de vue de la
discipline. M. Degland, toujours calme, sans jamais Mlever la
voix, savait s'imposer aux el6ves. Ceux-ci savaient.qu'il ne fallait pas, sur ce point, plaisanter: Ils se pliaient-docilemeat aux
directives imposdes; ils 6taient eochantes et ils en conservent
un souvenir delicieux.
Un iutre point qu'il faut signaler I propos de M. Degland,
professeur de sciences, c'est l'int6r6t attentif qu'il a toujours
porte A la T.SF. et h la Radio. On trouve, A.notre 6poque, des
gens distingu6s qui ne nourrissent aucune tendresse pour la
Radio qu'ils accusent volontiers d'avilir les intelligences et de
tuerleffort intellectuel par une vulgarisation au rabais. Chose
plus grave encore, ils lui reprochent d'empcher le travail et la
meditation par le vacarme dont elle remplit toutes les maisons
.oi elle sdvit.
Gertairis out Mte dtonnes de voir' M. Degland, si austere Ot
si studieux, montrer tant d'enthousiasme pour cette tapageuse
invention. II s'agit, lh contue en toutes choses, de se mettre au
point d e vuede a question. En effet, pour qu'il n'y ait ni equivoque ni dtonnemýnt intempestif, il faut remarquer que ce fut,
pour le p9ofesseur de sciences du Berceau, avant tout une question de physique. M. Degland a suivi, pas & pas, les progres de
eette ddcouverte, depuis I'humble coh6reur B limaille de Branly
jusqu'aux appareils modernes perfectionn6s oh ii suffit de tourner un bouton pour entendre ee qui se.dit &New-York, k BuenosAires on & Mosebu. II faudrait retracer ici toute 1'histoire de la
T.S.F.; les espoirs fous qu'elle fit nattre, les progres dltnnants
qu'elle realisa et, eh peu d'ann6es, les enchantements oh elle
plongea ses almirateurs. Mais il faudrait signaler 6galement les
p6riodes de stagnation, les d6ceptions cruelles, les deboires
amers et les explosions de mauvaise humeur, lorsque des v fri'tures n, des a fadings

prolongds ou des pannes d4sastreuses

laissaient pantelant le pauvre amateur.
Ce qu'it convient surtout de ne pas oublier, pour eomprendre
1 eas Degland, c'est la progression continue d'une decouverte
qui sans cesse se perfeotionna. Le cohdreur de Branly, & limaille
de fer, ne pouvait servir qu'k des expdriences. de laboratoire.
Mais Ie principe dtait ddeouvert; il suffisait de l'exploiter. Mar-
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coli rdalisa des rdussites sensationnelles. La gal4ne (sulfure de
plomb), trts vite, avait remplac6 la limaille de fer. Et la galtne
elle-mdme sera, plus tard, d6tr6nde par les lampes electrodes. Ce
fut un progrbs continu, par dtapes rapides d'ailleurs, et les
amateurs de T.S.F. furent constamment tenus en haleine.
SLa galne avait paru un triomphe d'abord; mais on s'aperQut vite qu'elle ne captait pas ies ondes a grande distance. On
la. renforga avec des condensateurs de fll bobin6 et par des anteunes. Ce fut P6poque glorieuse oi tous les. toits, les tours, lea
clochers s'enguirlanderent d'antennes. M. Degland, qui adaptait
sans cease son appareil, cut aussi son antenne, impressionnante
de longueur. Elle partait du dOme de la chapelle et, par-dessus
les toits, en multiples detours, aboutissait A sa chambre. M. Degland faisait tout avec discretion, mais comment dissimuler pareille antenne ? Tout le monde pouvait done savoir qu'il s'occur
pait de T.S.F, mais, puisqu'il s'agissait du professeur de sciences, on avait le bon esprit de trouver cela tout natureL ,.
Un detail qu'il ne faut'pas oublier non plus c'est que, lorsqu'on parlait de T.S.F. avant 'annee 1921 ou 1922, ilne s'agissail que d'4missions par a couinements a d'aprbs le code de Ialphabet morse, couinements qu'it fallait saisir i l'aide dun casque recouvrant les oreilles. (Les a couiaeurs a, dans le geaie
militaire, 6taient-ceux qui apprenaient i dechiffrer 'alphabet
morse au son). Cette methode paralt bien d6suote aujourd'hui et
pourtant elle a fait merveille pendant la guerre de 19t4-19t8
puisque, avec les pigeons voyageurs et les signaux optiques, elle
6tait le seul moyen poar 6tablir la liaison entre les fbrts cernes
par l'arm'e ennemie (le fort de Douaumont par exemple) et le0
4tats-majors. It ne faut pas oiblier non plus que les aviateurs
qui passaient au-dessus de nos ttes, n'avaient, pour correspondre de loin avec leur P.C., que leur mitrailleuse dont les a tac,
toe, tac plus ou moins rapproches ou espacds, reproduisaient
les signes' de l'aiphabet morse. Au Berceau, on s'aperctt que
M. Degland etait un excellent a couineur a. Tous les jours, dans
laIsalle de lecture, les Messieurs trouvaient une feuille de papier
ou, de sa belle 6criture toujours tr"s r gulibre et lisible comme
de I'imprimerie, le professeur de sciences avait transcrit en caractfres latins les sons que son oreille avait pergus sgus forme
dde a couinements ».
Les progres de la T.S.F. vont s'accwldrer. Vers 1921-1922, on
realise la tel6phonie sans fil. La voix humaine, chevauchant les
ondes dlectriques, se propage partout; les appareils re&epteurs
Scaptent, et tout ie monde est A mime 4ý'couter nouvelles, chants,
confdrences, musique. La vie sociale entre dans une, nouvelle
phase
M. Degland etait attentif h se tenir au courant de ces decouvertes. 11 suivait les progr6s avec le mn6me zble que mettait Pasteur k surveiller I'dvolution dun vaccin on d'un sarum. 11 aimait
la T.S.F.; il avait l'amour de la science. Quelques-uns, le croyant
plus froid et moins athusain*, en'ont manifeste de Ja surprise:
ils mne connaissaient pas M. Degland. Jusque dans la derniere
periode de sa vie, lorsqu'il sera aum6nier. des orphelines et des
petits' orphelins, 1'ancien professeur de physiquecontinuera i
user de la Radio pour distraire et instruire ses enfants. 1!utilisera m6me le cindma.
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d6ploy6, en un rayonnement plus intensif, des vertus morales
qui preqaient chaque jour plus de relief. It a fait aimer les
sciences qui viennent de Dieu et menent a Dieu;1 i a'fait aimer
les vertus chretiennes.
On aura tout dit quand on aura montre M. Degland faisant
passer les examens k sws s16ves avec la m6me m6thode flexible.
.preparait plusieurs tableaux, donnaitA chaque dieve des problames differents: chacun travaillait de son c6td, pendant que
M. Degland allait de Iun a l'autre, controlait consciencieusement les ddmgnstrations et, toujours bon et juste, donnait sa
note. Note jamais trs sdvere, mais jamais non plus, par motif
de popularit de mauvais aloi.
Quand il 6taitLmalade (I'on a parl~ de ses crises de phlibite),
il faisait passer les examens dans sa chambre; au coin du feu,
pendant I'hiver. Et, nous rzp.te un B41ve deoi921, c'dtait alors
surtout le rdgime de la bontI qui prBdominait - A moins qu'on
ne f1t class6 parmi les orgueilleux, car alors it fallait s'attendre
& subir quelque malicieuse et mordante allusion. Mais cela aussi,
passait - comme tout passe ici has.
M. Deglaid resta professeur de sciences jusqu'en 1921, ann6e oh mourut M. SEnicurt (8). Comme au temps ou it 4tait
professeur de rhetorique, ii voyait se succdder les promotions
d'616ves. Lui, sembrait toujours le mmee; il ne vieillissait m4me
pas de tagon tres apparente. Ses cheveux chAtain clair (un pen
fllasse) ne blanchissaient pas. Les Bleves disparaissaient- mais
les hasards de la vie les ramenaient de temps en' emps au Berceau: r6unios d'Amicales, soldats de Ia grande guerre en permission, missionnaires en partance pour I'dtranger. Tous ces
anciens, de passage an Berceau, retrouvaient un M. Degland qui
semblait figi dans les mdmes gestes et dans le meme rble alors
11.vait
(8) M. Senicourt, un Normand authentique des gede fo
passi une'tres grande partie de sa,vie sacerdotale & Usbnne. a Revolution eanglante de 1914 l'en chasea et il virt cherbcer asile -a
Berceau, ob l-rester Jusqu'en 1921, annMe de sa mort. k SUnloourt'
itale appel leI PAre Blanc a & causr de la toison epaisse qul couvrait
sn chef - cheveux blanes oomme neige, touffus eomme une foreL
vierge. M. Snciourt ne tut jamale professeur au.sens rigoureux da
mot ; ii Stait confesseur, catahste, directeur des orphelins et orphelt
nes : une vie trs active et un ministaie des plus absorbants. I1 tait
aflig. d'un aethme trts pInible qui le fasalt souffler comme une locomotive montant one cote esearpie. Pourtant M. Sdnicourt ne 'arrtalt
Spas : simplement, il calculait son temps et partait A l'avanoe. U exer6
i
dondesce
cait dans toute la maison une sorte de diictaure falte de
1921,
En
patience.
de
temperee
d'snergie
et
eouriante
grAoe
de
dance,
pretn fdvrier, t1se sentit frappi . mort et recut les sacrements ea daosence de tous ees Messieurs i qut lers occupations permlrent
prendr
pr
taut et toujouis souriant, improvisa an pett dsoour pou
courir. Apres les edremonies lturgiques, M. Sinicourt, toujours halecong, en homme bien l6ev qu'il etait. I etalt le confesseur de tous
cee Messieuns et pouvait, dis lors, leur parler avee autorite. II se alt
&discourir sur le ciel atoit comptait aller sous pen, comme s•ll se ft
agi simplement de passer dans la salle d'k-cOt.. n exhorta tous see
con-frres & la charitS fraterrielle, & l'amour de I'aeuvre conmmune, et.
toujours souriant, leur donna rendeovous au 'paradi . Jamal nous
n'avions vu pareille SlgantW srenlitS devant la mort.

qu'ils avaient, eu,
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f'rnpression d'avoir tellement chang6 r

M. Degland les recevait toujours avec les memes 6gards, et le
maine accueil bienveillant et r6serv4. C'6tait toujours le m6ene

M. Degland, ami de 'ordre, de la bonne tenue, du silence, de la
bonne education. II semblait faire partie de la maison, comme les
pierres, comme !a chapelle, comme les-arbres, comime la statue

de saint Joseph de la porte d'entr6e. Avec M. Praneuf, n repr4sentait 1'41ment stable. Et I'on avait 1'impression qu'il on serait

toujours ainsi.. Et puis, voilk qu'a la mort de M. S6nicourt, oo
apprenait tout a coup que M. Degland remplaGait le defunt com-

me aumbnier gendral de la maison. Effectivement, M. Degland
remettait a un autre professeur les clefs du cabinet de physique et du laboratoire de chimie. Que pensa-t-il On ne 1'a pas
su : il
toujours
ttait tres discret. Malgrd tout, on avait I'impres-

sion que, sous son air r'esignd, le vieil humaniste, qu'il dtait toujours, devait, comme le Mdlible de Virgile, murmurer , i Impius
haec tan culta novalia miles habebit. a Ii quitta done I'ensei-

gnement B 16cole apostolique; il allait *le continuer dans des
conditions nouvelles aupres des orhelines e des petits orphey
lins .

Devait-il pour toujours abandonner les sciences, ses chores
sciences ? Apparemment oui. Et pourtant les circonstances ont
.parfois d'4tranges retours. En 1936 (soit quinze ans plus tard,
M.. Deand avaiL alors soixantezeet onze
cns),
M. Bergeret, sup6rieur du Berceau se trouva accule B de trs grosses difflcultes.
II y avait encore des trous A boucher ; ii n'arivait'pas a assurer

les classes de sciences. Dans ces conjoeatures difficiles, son esprit aux abois se porta vers M. Degland, et ii eut ce cri du oeur.:
a Oh I si .l bon M. Degland pouvait nous depannerl a M, Ber.gret, ancien deeve de M. Degland, 6erit ces simples
tsmot; a J
demandai d M. Degland de reprendre les sciences. Sae acceptation fat imeddiate. * Done, sans cesser de s'occuper trbs activement de ses orphelins et orphelines, it reprit la craie, les
machines et les cornues. II fallut la mort pour I'en arracher.
C'est ce qui arriva ,e 5 mai 1938. M. Degland, aprbs (ne longue
maladie, mourait, 'I'Age de soixante-treize ans, dont quaraDte-'
quatre passes an Berceau.
,Avant de clore ce ehapitre du professeur de sciences, que.
I'on nous permette de cdder la plume B un ancien e61ve qui va
retracer, avec des nuances nouvelles, un portrait d'ensemble de
M..Degland vers 1917. M. Degland etait alors dans ses cinquante
ans.
Sle I'ai connu de 1912 d 1i15, comme professeur de mathdmatiques et de sciences eg troisime, deuxieme, premiere. Exto-

Tieurement, it ne pqyait pas de mine. Grand, plut6t maigre, vdtt

jpauvrement (je pense au manteau dlimi qu'il portait eu hiverJ,
ýaf reste rrdprochablement propre et soigneux, il etait effac.
tenait peu de place, ne faisait guere de bruit. Je le vois encore

quand it surveillait la rcraation, ne sarretant gqyre d causer,
ne faisant jamais de a discours w, mais sans cesse d circuler d

Iravers la vaste cour, passant, les mains dans les manches, d
travers les groupes moins empressds au jeu, et les pourcharsant
sans rdpit et sans paroles. Le matin, d quatre heures et demae, il
traversait notre 4ortoir pour se rendre d l'braison: il passait d
pas feutres, ses aloches d la main, telle une ombre. Et ains
€ta.t-it tout la Journee.
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SCet effacement, qui me paratt caractdristique chez lui,
Siaccompagnait jusque dans son enseignement. IL avait use facon
a lui de paraltre h6siter devant les questions q'il avait luimdae posaes. Et ce, non setlemenit par melthode socrdtique, quand
il enseignait so mnati~re, mais'plus encore quand l'occasion d'nue
'ofptranger,
en littrature, par exemple,
incursibn en terrain

frait d lui. Nouw, d&ees, now auions facilement pu croire qu'i

quemandait de nous des lumires swr des points oitnowu urions
etd plus instruits. que li.
. Et, maigre cela, une autorit6 incomparable. Sa seule presence opdrait comme nagiquement: se dissiper dans ses classes
, dans une dtude *qu'ilsurveilltit aurait paru quelque chose de
prodigieux, qui aurait vqguement senti le sacrilege I A quoi tenait cette autoritd ? A un a je tw sais quoi physique, sans doute,
que traduisait son wil bleu d l'eclat mdtallique ; A son air austere; a sa r~putati(q solidement dtablie de a saint homme a.
\ I savait, du reste, se•ir devant les tmanquements a La discipline,
s'il s'en produisait par graqd hasard: a Vous me ferez cin mi- sa punition maxima. Pour la classe
nutes de. piquet ac'itait
surtout, il 'arait une faon' personnelle de persecuter, les ndgli'gents. Je.me souvens de tel camarade, bies doud pour lea math&
matiques, qui, 4 la composition, avait manqud un thdor6me capi- .
tal; d chaque classe qui suivit, au ddtour de tftes les questions,
surgissait soudain, breve, lancinante, use allusioi & •ichec, au
coupable : a Nest-ce pas, Untel ? Dgmandez & Unte. * Et quan vint V'examen, Unte. le savait, le fameux thiornae I
SCependot, en M. Degland, rin de r6barbatif. II se tenait
dams ses
;ais
sa doute chex.li, et on n'llait gurre le voir;
claises, it avait sa bonhomie et, parfois, mu grain de fantairie
aimzable. Par exemple, pour ses expriences, il emportast volontiers du rfectoire l'orange de son dessert*; la pean servait A
d~iontrer je ne sais plus quelle proposition sur les triangles,

qprsquof les quartier# rdcompensaient les dlves appliques.

Chaque 4ane aussi, pow la Saint-Etienne, ii recevait de chek
lui un fromge de Brie, et c'est les rArtoricies qui, rdunis dans
la classe de sciences, I .mangeaient, us pew comme du pais
beit. II 1 avait ausi la detente des classes en plea air : pe
i
uit close seances as telescope,
tage dans la cour, voire A la
dans a le champ du Nord a, avec la gloire de remonter au dortotr
qaund les autres dormaiest dEjd. II we dddaignait miame pas les
tanocentes plaisanteries, eomme de faire souffler dans une petite
trompette par q1uqque a innocent a qui, an lieu d'en tirer wt
son, se projetait sur le visage une noue de fariLe. Mais, a vrai
dire, ce n'tait pas 1d-son ordinaire.
Tel nous apparaissaitM. Degland. De sa vie intime, perT
sonne den'tre nous, je. pense, A'aurait pm rien dire. Tout se,
rewmait pour now dan le qualificatif de a saint homme. que
d~instinct nous lui donnions. Seuls 4taient accesJibles a nos resilence, to'
gards d'ado(escents son autrite, sa rdgularitd, s
recueillement, son hunmilite. A ejunmer tout cela, je m'apervoir
que, somme toute, notre opinion sr as vertu etait fondle sur
plus de choses qu'i. n'aurait d'abord sembMl. J'ajouterai encore
sa pauvret6. Elle ecatait particulierement dans see instruments
s seule ingdniositd, utilisant
du
de science : lusieurs etaientd
les plus modestes ressources, tel ce tourniquet (hydraulique as
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je ne me trompe), fabriqui avec des coquiles de noiz et des
roseauz.
a De sa pict,,
su trait west restu : je le vis un jour occupY'.
4 reciter le petit office de la Sainte Vierge, et je me souvions
avoir dtd grandement edifie par cette pddition surerogatoire 4 eon
brdviaire.
a S'il dtait reervd, il dtait aussi tres d6licat, et, a loccasio,
savait dire une amfbilitd on, plus souvent, encouragerdiscretement une bonne volonti maladroite. Ayant tard commence let
mathdmatiques, je m'y comprenais pas grand chose. 11 d•ita trn-.
jours de me ddcourager en m'infligeant les notes t2pp basses que
faurais objectivement mritees.
u J'ai partl de son effacement; en voici encore un trait pie
personnel. A la Saint-Etienne qui suivit mon ddpart du Berseas,
je crus devoir lui
~erire. En me remerciant, il me delara que je
Sne devais pas me faire uwe obligation de rester ainsi en rclatiots
avec lui.
* Un dernier trait, enfin, qui soulignera son humilitd. Dans
un sermon, it nous causa la ilus grande g&ne. It avait a nous
parlerde je ?te sair plus quel defaut. It commenCa par nous dire :
* Vons pourriez m'objecter le Medice cura teipsum.', Et il poursuivit en s'accusant lui-mdfe de ce ddfaut. Apres quoi, il naos
fit la lecon qu'il voulait nous donner.

a Voild, fixs an vol, les souvenirs qui surnaget en moi au

sujet de M. Degland.
•l
est restd pour nous, eomme sans donte
pour tows ceux qui l'ont conn. -le modale de l'komme de de oir,
du missiomnaire humble et silencieuz, que maintenant jaimee &
invoquer.
.
K PS. - Il faudrait encre sigaler sa patience inlassable
dants l'eplication des thorýnees. ,
V. - Le Pridicateur
On a, jusqu'ki, dtudi6 M. Degland comme professeur et iducateur. Jusqu'en 1921, il a t6, en, effet, cela. Pas exclusivement,
malgrd tout, puisque les professeurs des Ecoled apostoliques soatL
avant tout, pr6tres, done pr6dicateurs, confesseurs, directeurs, ea
mn6me temps que professeurs. A I'oocasion, ils .vont galement
precher des retraites aux Filles de la Charite.L'on a d4ji parlI
i de M. Joseph Praneuf qui, chaque ann6e, partait en tournee de
predication et revenait avec un nouveau stock de cartes postales
Sexhiber et d'histoires a raconjer. M. Degland, jusqu'A ce que
la phl6bite rett condamn6 & une vie plus s6dentaire, allait, lui
aussi, precher des retraites.,Mais il revenait, comme il 6tait parti, discret et silencieux. Ses voyages passaient i peu prbs inaperous.
A partir de 1921, M. Degland entre dans une p~riode nouSveUe de sa vie. II a cinquaule-six ans. L'expBrience, che2 lui, a
complete -ses eonnaissances de professeur. Son ministere sera
surtout, desormais, d'ordre spiritueL JI sera confesseur, cat&chiste, directeur spirituel Ne sortant plus pour precher des retraies, i so tiendra-d'une fagon habituelle et avec sa ponctualite 14geadaire a la disposition des Scews, puisque chaqup annee,
i y a un certain nombre de Retraites an Berceau.
.
M. Degland, depuis 1894 jusqu'a sa mort, a 6t4 predicateur,
puisque tous ces Messieurs, chacun A leur tour, doivent adresser
la parole A toute la maisonnee. L'auditoire est n6cessairement

tres peu homogene: gargons et filles de huit & yingt ans; vieillards de I'hopice, ouvriers de la ferme, Soeurs et meme,A I'dpoque da Careme, Messieurs les Pretres. Bien entendu, l'on ne
parlera que du ct06 extdrieur de la predication de M. Degland.
Le bien qu'il a pu faire, Dieu seul le connalt Et puis, il y a trop
d'impond6rables.
M. Degland tait-il te que .'on appelle un orateur, un grand
predicateur ? Si 'on entend par li, selon 1'expression courante,
en faire un tenor de la chaire, I'on r6pondra tout de suite : Non;
il n'dtait pas grand pridicateur. Si, au contraire, 'on pose la
question sous une autre forme et si l'on demande : M. Degland
a-t-il exere une r6ele influence ? a-t-il parlt. pour faire du
bien aux Ames ? u, on rdpond sans hesiter : Oui.
M. Dubus, professeur de pridication, i Dax, avait coutume
de ddflnir ainsi l'loquence : C'est dire quelque chose; c'est
le dire & quelqu'un ; o c'gst le dire avec passion. *
a) D'apr6~ ce sch6ma, 1on peut affirmer que M. Degland di-

sait quelque chose, et quelque chose de net, de pricis; de clair.
Les anciens 416ves, s'echelcnnant de 1894 i J930 et au deli, oat
parl6 de sea- instructions, bien divisdes, s6rieusement documenWes, de structure classique, avec un exerde et une division qui
se terminait toujotrs, comme au xvir sikcle, par I'Ave Maria.
M.Degland dtait profesteur de rh6torique, il avait un tres grand
respect de la parole de Dieu, il s'inspirait des grands auteurs et
i'on pouvait m6me deviner qu'il avait une predilection pour Bossuet, hais un Bossuet qui ne planerait pas trop haut. M. Degland
realisait done la premi6re, condition voulue par M. Dubus: i
disait quelque chose.
b)Est-ce que M. Degland disait quelque chose . quelqu'un ?
M.Dubus entendait par 1A que le pr6dicateur ne doit pas se perdre dans les abstractions et les g4ndralits ; on du moins qu'il
doit ramener son auditoire i des applications pratique oil chacun peut trouver son profit. Bourdaloue abandonne de temps A
autre les hauteurs de la thdologie et les analysos trcs profondes
de l psyehologie, pour se pencher vers son a chet auditeur. et
I'obliger a rdfl6chir, A s'appliquer les vdrites d6veloppes et changer de conduite. M. Degland fera de meme. On disait tout i I'heure quel'auditoire du Berceau est trAs h6tbrogene. Facilement, en
s'adressant i tout le monde, ron risquerait de ne viser personne
avec asses de prcision. M. Degland, pour ne pas rester dans le'
vague, avait soin de prdciser de temps en temps : u Ceci s'adresse
d men auditoire de droite. * (Miles les orphelines 6taient ainsi
invitees directement a faire un retour sur elles-memes et & voir
si, par hasard, elles n'avaient. pas le ddfaut signa!l.) Et M. Degland, en d'autres circonstpnces, ajoutait: * Ceci s'adresse sp#eialemeft 4 mon auditoire dfen face. - (MM. ies s6minaristes, qui
occupaient ia net du milieu, devaient alors faire de 'introspecLion et examiner leur conscience.) Plus rarement, M. Degland
disait: a Ceci s'adresse d mon auditoire de gauche 4, et a!ors lea
petits orphelins devaient ercaiser; ce qu'ils faisaient, d'ailleurs,
sans sourciller. Atr total, M. Degland disait clairement quelque
chose A quelqu'un : il realisait !adeuxibme condition de M. Dubus,
c) Est-ce que Mi. Degland disait les choses avec passion?
On ne va pa. ici' enumdrer les onze passions de 1'app6tit concuSpiacible et de.'app6tit irascible, pour se demander si M. Deglaad

dtait capable d'tmouvoir, toucher, remuer, faire vibrer, exalter.
Cela suppose I'action oratoire : la mimique, les gestes, les 6clats
Sde voix, et toute la gamme des figures de rh6torique. L'dloquence
a toujours eu une puissance extraordinaire sur les hommes : c'et
comme 1'aimant qui attire la limaille de fer. Que l'on se rappelle
Pierre 1'Ermite poussant les Crois6s k la d4fense du Saint.86
pulcre au cri de a Dieu le veut * ; Lacordaire attirant, autour de
la chaire de Notre-Dame, par. sa parole brilante, l'rlite de Paris;
le tribun d'outre-Rhin, de sa voix rauque, haletante et passionnee, laant soixante millions d'hommes formidablement outills
& I'assaut de J'Europe.; le pr6sident des Etats-Unis, en causeries
insinu.tes, at coin de la cheminde, famili~res, souriantes, galvanisant en un seul bloc le colosse Americain, pourtant si partag6
d'opinions, et Foupant en une force compacte. et sensationnelle
toute I'industrie et- toute la force d'organisation de ce grand
peuple.

,

De tout temps, I'humanitd s'est laisse magndtiser par It
mirages, les illusions, les coleres, les appdtits ddmesurds, les enthousiasmes delirants. Et ce sont des entralneurs qui l'ont mende
vers le-progres ou la catastrophe. Puissance du prestige 4 Force
de la parole L. M. Degland, lui, n'a jamais dtB un qpeneur qui
entralne, ni un orateur qui passionne, ni un confdtencier qui
seduit II instruisait; il invitait &rdflchir ; il s'adressait d'abord
A. a raison et i la volont6,-non an sentiment qui ddclenche les
passions. Parfois, par ricochet, il pouvait bien 6mouvoir momentandment la sensibilitY, mais cela ne durait pas. Son discours 6tait
compose de pOriodes trop balanc6es, prononc drun ton trop
monotone avec ies chutes de phrase en mineur dun effet trop
pen agrdable h l'oreilfe.
Et pourtant il dtait capable de manier le foudt, comme il. l
prouva dans une occasion que les anciens peuvent se rappeler.
Voici le faiL.
Les PAres Redemptoristes prkchaient une Mission k la caSthedrale de Da. Cette mission donnait de grands espoirs et les
prddicateurs remuaient les foules avec un sucebs surprenant. Les
61lves du Berceau, certain jour de promenade, manifestbrent le
desir d'aller ecouter le sermon. Ce qui les poussait, il faut bien
se dire, ce n'dtait pas prdcis6ment n' motif surnaturel, mais
plutdt la curiositd d'dcouter des orateurs loquents. De plus, en
Shumanistes habitude, par leurs 6tudes,
a dissquner les morceaux
littdraires, ils s'dtaient distribud la besogne pour 6tudier sons
toetes les faces le talent des pr4dioateuns. Leo uns devaient se
fixer.sur le fond, les autres sur la forme ; certains devaient noter les figures de rh6torique employdes, les autres faire ressortir
I'action oratoire. En bref, -es ecoliers frott6s de livres allaient
an sermon, non en pieux chr.tiens qui pensent & leur Ame, mais
en critiquies qui veulent connaltre un auteur, comme ils eusselt
fait pour-analyser une Catilinaire de Ciceon, une tragdie de
Racine on un sermon de Bossuet. Ces jouvenceaus oubliaient
done le principal, et-M. Degland, lorsque son tour de pr48ber arriva, se chargea de le leur dire. Avec la vigueur que mettait
Bourdaloue & tonner contre lesl
libertins a de son temps, ii
fustigea d'importance cet 6tat d'esprit ddrdgl6. Ce jour-la, ii
s'adressait a d son auditeire d'en face et, d'une fagon plus prdcise aux 6leves de troisieme, de deuxieme et de premire. Et ii
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fut eloquent. Chacun, comme on dit au regiment, en prit pour
son grade et s'effor9a d'en tirer profit.
VI. - Le Directeur spirituel
De 1894 & 1921, M. Degland avait 4tM professeur, mais il
avait rempli 6galement le role de confesseur et directeur envers
les 461ves qui s'adressaient & lui A partir de 1921, aprbs la mort
de M. Senicourt, il ne fera plus ]a classe, mais continuera A s'occuper des int6rdts spirituels de ceux qui continuent a venir & lui.
Un 616ve de 1930 nous dit que tous les samedis, h une heure dBtermiune, et avec la ponctualit6 qui fut toujours la sienne, il
fut i son poste. Le reste de Ia semaine etait r6serv6 aux orphelines, orphelins, smurs... Tout avait At4 rigl6 minutieusement
pour les confessions, catechismes et autres.dtails qu'entraine le
mouvement spirituel d'une maison fervente.
Au Berceau, il y a dgalement, chaque ann6e, un certain nombre de retraites de Seurs. M. Degland fut commis i la disposition. des sceurs, car le pr6dicateur tbut soul est incapable de
donner audience a cent vingt on cent cinquante soeurs que
comportent les retraites.
Est-il possible de donner un aperGu de ce que fut M. Degland
comme directeur d'Ames ? On a parlM de sa mdthode comme pro.
fesseur de rh6torique et de sciences. Pouvons-nous le montrer an
action dans ce nouvel office ?
Evidemment non, puisque tout se passait dans un tEte a tete
secret, et qu'il devait y avoir pour chaque cas concret des directives particuliires. MalgrO tout, on croit pouvoir dtablir une faoon
gendrale de faire. M. Degland avait son temperament, ses idees,
ses reactions, ses reflexes aussi (affaire de personnalitE). On pent
done essayer, sans fausser la note, d'esquisser son mode g6neral
de proceder. Beaueoup d'anciens 1Blves, I'ont eu comme directeur.
Ils ont eu, de plus, contact avec lui en classe et dans une foule
de circonstances. Ils peuvent done temoigner.
I fa-ut se rappeler que M. Degland a toujours voulu A passer
par oit le gros des ages a passE a. L'id6e seule d'avoir une doe-

trine spirituelle k lui P'eft indignd.-Et pourtant ii 6tait bien lui,
et pas un autre, trea personnel, mfme dans son traditionnalisme,

et le souei qu'il avait de suivre les chemins traces. Au point de
vue direction, on ne peut done supposer en lui aucune tendance
A vpuloir s'imposer aucune pr6tention A innover, a bousculer lee
vieilles habitudes, i frapper les imaginations.
D'aprbs ce schema gdenral, I'o peut deja conclure, pour d..
peindre par contraste, qu'il n'avait rien, absolument rien, du
directeur qui echut & Mme de Chantal (9) avant sa rencontre avec
saint Franpois de Sales. II n'avait rien de commun, non plus,
avec certains directeurs trWs estimables et Jrbs zles qui - pour

(9) L'abb6 Brtmond (BLtoire. WAtU re du sentiment reigieuz ae
Prance, L I, p. 542), dlt de ee contfiseur redoutable qu'lU tait * diMe
homme, certes, mas rigoriste, iWintetga
et tyra•ique *. II aUtaha
Mme de Chantal & sa personae par quatre vBux : le premier, qu'ell
obdirat ; le deuxleme, qu'elle ne le bcaageralt Jamaie ; le trollme,
oi
quelle lul garderait Ia AdOito du secret en tout eequ'f lu dirait ; lS
quatrieme, qu'elle ne oontererait de son interleur qu'aveo luL M. Henr Bordeaux (Soasa FranCois de Sales et notre cmr de cAfr,
p. 191), tralte tout net oe confeseOr d' a eZtravagant et bamoque *.
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honorer Dieu, 6videmment - emploient des moyens trop humains. Us font songer parfois I la r6clame tapageuse des pharmaciens pour leurs drogues et des virtuoses du bistouri pour
leurs cliniques.
M. Degland n's jamais a pousse & la consommation m.Pour
le besoin des Ames comme pour tout le reste, il fut l'homme au
d6vouement discret et aux solutions basdes sur des principes trbe
souples. Le directeur, comme le mddecin, ne doit avoir qu'un
but: faire disparattre les obstacles qui s'opposent A la bonne
sant6 et laisser A I'organisme le soin ae reprendre le dessus. Le
directeur doit done viser a intervenir le moins possible; surtout
qu'il n'ait pas la prdtention d'avoir le premier r6le, lequel n'appartient qu' Dieu. Aussi, certains vieux m6decins de famille,
qui se soucient fort peu de r6clame et de fortune rapidement
acquise, prescrivent A l'occasion I'inoffensive a mica panis a.
Et c'est tres sage. Le bon directeur doit viser 6galement ece que
son dirig6 puisse se passer de lui le plus possible.
M. Degland, s'il a suivi certains auteurs plutot que d'autrea
paralt avoir eu des pr6f6revces pour saint Frangois de Sales et
saint Vincent de Paul, sans toutefois user du langage melliflu de
I'aimable Savoyard ni posseder 'emprise rayonnante de J'irrdsistible Gascon. M. Degland ne prdtendait pas montrer aux Ames
un ideal trWs escarp6, encore moins les lancer dans des voies exceptionnelles ; II eCt craint sans doute de flatter leur vanite, et
1'on a dej& dit qu'il a toujours vu de mauvais <eil- les Alcibiades a de toute cat6gorie. Ii edt, par consequent, rejetd les pretentions de cette dame du xvnr siecle qui prOtendait avoir ato
petit religion A soi ,.Pour M. Degland, et c'est dans la ligne
classique de-aint Francois de Sales et de saint Vincent de Paul,
Ta vertu consiste avant tout A accomplir le modeste devoir quotidien, m4me s'ij est monotone, meme s'il est fastidieux.
Oh I
que la vie est quotidienne *, s'ecrie en bAillant une hbroine romanesque de theatre. II n'y a rien 1a qui excite limagination,
fasse vibrer, exalte. Aussi ton va chercher un dorivatif au thbatre on an cinema. D'autres, au contraire, ne peuvent se contenter
de la commune mesure, veulent sotffrir plus que les autres, de-

mnandent a Dieu des epreuves speciales, et c'est souvent de la
prdsomption, car a de grands elans succedent des periodes de
stagnation et de calme plat. Aux deprimes comme aux exalt6s,
M. Degland r6pondait avec calme : * Ne vous laissez pas guider
par l'imagination; oS la chavre et attachee, i fout qu'elle
broute'; la vertu consiste A accomplir simplement son devoir. »
EL aux faux intrepides qui r4vent d'actes h6roiques et ne pen-.
vent pas supporter un manque d'gards ou une vilenie, M. Degland r6pondait, d'un ton 1dg6rement ironique : a Et 'est prWcistment cela que Dietr vous demande. Ce n'est pas. d vow d choisir le genre d'tpreuves qui vous flatte; ii faut accepter ce qui
vient. Et it se presente uses d'occasions, tons les jours, de faire
des sacrifices.. Contentez-owus de cela, et vous iarez asses d
faire. a
Mais il n'y a pas que le romanesque Acombattre ; ii y a aussi
les acc6s de colre, d'indignation, de violente reaction de tempSraments emportis qui veulent tout abandonner parce qu'ils sont
de mauvaise humeur. Le eas d'Achille qui se retire sous sa tente
at ne veut plus marcher, n'est pas chose rare. A ceux-la, M. Degland disait tranquillement: a Vow woules tout ldcher, faire aM
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acte irrd6ddiable.. Voyer, voUts
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tes sous le coup de la coUre ;

it ae faut jamais preadre une determination quand on est trap
(mu; I'intelligence est aveuglee, la volontL s'applique i faux.
Attendez que vous soyez dans \otre etat normal et vous verrez
vous-meme que vous aviez rdsolu de faire une sottise. n

Ces principes el6mentaires sont h la portee de tout le monde,
et plusieurs estimeront que ce sont l] recettes qui ne valent vraiment pas ]a peine que I'on aille consulter le docteur. Trop de
gens, en effet, en veulept pour leur argent quand ils vont chez
le medecin et ne sont completement rassur6s que s'ils doivent
encore pr4senter au pharmacien une bonne liste d' a oronnances M.M. Degland ne voulait pas charger la liste des a ordotsances », mais il insistait pour I'accomplissement des devoirs
d'etat. Et, sur ce point, il donnait rigoureusement 1'exemple. Lee
.18ves le savaient : d'oi son influence et son autorite. Le devoiri
d'6tat, accompli sans affectation, avec naturel et simplicit. Toujours M. Degland en revenait au bon sens. Sans doute, il n'avait
pas, pour ce faire, le langage image 'et savoureux de M. Anchier (10), mais c'etait, sans les metaphores, et sur un ton .piu

classique, la meme conception ,des choses.

(10) M. Camille Anohier (1849-1910), &I'occasion des vieites protocolaires du premier de 'an ou ap-s d'autres circoustances, & Dax
(1893-1902). qui le metlaient en rapport avec les Jeunee, a.vait sa taon
a lui de Jaire un petit coure de th6ologie ascetique. II n'avait rien de
l'onctlen• de Rodriguez, et n'avait nullement la pr6tention de Jouer au
P6re de I'Eglise, male en quallte d'ancien, II Insinuait aux nouveamt
venus quelques v•itds 616mentaires, pleines d'a prepos.
Le theme ddveloppe par M. Anohier #tait, dans lee grandes ligaes.
celul-cl : * 11 faut prendre lee choses aveo philosophie, .paroe que Dieu
seul compte et quil faut le met:re, lui, a la premiere plaoe ; Dieu,
-premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. Tout le reste est aceessoire,
notamment lee meequineries que ausoitent constamment, autour .de
nous, la jalousie, I'euvle on mnme simplemeat la gaminerie ou la
legerete. *
Et M. Anchier concrdtisalt oela daan un souvenir personnel
* Quand fitlsfjeus galopin, it me moquals des view, maintenant que
je suis ieux,' Les jeues se moquest de tnot. Ats•t vmot les choies de
de 'dme ; -i
ee monde. Cela ne doit pas oss faire perdre -4l sbErMd
faut avoir de la patience. *
EL M. Anchier poursuivalt & peu prts en ces termes : * Voua q

ttes jeunes, il ne taut pas vous laisser abattre ar certaines difficulti
in~vitables. Le dCWouragement, s' frappe a votre porte a -cert*ae

hewres grises ou certains jours de tempetes, dolt tre congedte testement, comme ua hte indstrabfe. * Et, la-dessus, M. AnMler contalt
le cw du fr6re Beaufls, un coadjuteur qu'll avalt connu autrefois.
Ce Irbre Beaufls etal cuisinier el, certaine jours, dans sa cuisine, 11y
voyalt plus rouge que les fourneaux en feu. Ca n'allait pas. Certaine
ehoses le depassaient. Cela, 1 ne pouvalt pas le compreadre... et l'a
allalt voir oe qu'po allalt voir. Tout simplement, il allat tout planter
ftMflch : ce
Ih et e'en retourner chez lul. Male le frre Beauflts etaR
n'etalt pas la premiere fois qu'll avalt senti monter ea lul la colMre,
et 11avail d6J& mditd lk-dessus... Alors, 11 s'asseyait sur le bord de
son fourneau, sifflottalt un petit air de son pays qui lui rappelalt son
ionimaglnatlon s'e•it
enfance et sa vocation. Au bout d'un moment,
tournte vers dee horizons plus sereins. Calme, i murmurait d'un geste
d6sabuse : * Tout cela, 'est de (a sOttise, it me faut pas e faire cas. .
Bt il se reme:tait au travail... Le frere Beauflls dtait un sage. Et M. Anchier tirait cette conclusion, de sa grosse volz aux Inflexions utn pen
ironiques et aveo des intonations qui, dans les notae baees, avalenta
snonitBs de tuyaux d'orgue.
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Tel dtait M. Degland d'apres quelques anciens 616ves qui ronk
approchd de pr-s. Tel, on aime a croire, il a R6tjug6 par quantit6 d'&mes -qui se soot ouvertes A lui.
Et s l'on veut, en plus de cela, savoir quel souvenir direct
M. Degland a laiss6 auprbs des orphelines et des orphelins qu'il'
a cat4chisds, dirig6s, suivis de pros, aimes de tout son cceur
sacerdotal, que l'on aie la patience de lire trois tlmoignages
bien autheptiques.
VII. - L'aum6nier des petits orphelins
Premier tdmoignage : Aa parloir de la Maison-Mire

Le premier de ces temoignages est un compte rendu d'une
visite an parloir de la Maison-Mbre. Une scour qui s'occupa des
petits orphelins a l'epoque oih M. Degland btait grand aumOnier,
eat venue dire avee ferveur le souvenir que, la-bas, on en avait
conserve. Cette relation orale n'a pas 0t6 stdnographi6e, malheu.
reusement. Mais I'auditeur, sit6t revenu en chambre, l'a transcrite, toute chaude et toute vibrante, au moins dans son foods
essentiel, sur une feuille de papier. Cette feuille de papier, il la
communique aujourd'hui, mais il faudrait pouvoir y mettre la
cialeur de la voix, I'expression du visage, l'6motion contenue
qui donnait, A ce portrait retrospectif de I'aum6nier, un caractere dmouvadnt Cela pourrait se traduire par un jugement
global : M. Degland etait aimn et vedndr des petits orpheeins. Les
sw•rs oat apprmcid de fagoR inoubliable la dicatesse tref graand
et le ddvouement sans limites de l'aun6nier disparu. M. Degland
.vit tojours dam le souvenir de ceuz quir'oat comma.
Et voici maintenant quelques d6tails :
M. Degland que l'on a consid6rd de fagon habituelle comme
trBs rdserv6 et timide, se ddcouvrait aupres des petits orphelins
sous un jour nouveau. Avec les tout-petits, ii se sentait beaucoup
plus libre et il rdalisait spontandment a 'art d'etre grand-pte- .
II faisait trAs asrieusement et avec beaucoup de conscience
les catechismes et savait parfaitement se mettre A la port6e des
tout-petjts. (II ne faut pas oublier qu'il a commened ce uouveau
ministbre A 1'Age de cinquanle-six ans; qu'il etait un vieux professeur rompu A toutes lessouplesses inventives du maltre qui
s'ing6nie a presenter la v6rit6 a dea intelligences pas toujouxr
tr6s ouvertes. La mdthode socratique aupres de ces lilliputiens
jouait A plein rendement et son affectueuse simplicit, se penchait
avec interet sur ces Ames neuves comme sur ces visages attentifs.) 11 dtait familier, paternel, sans jamais friser la trivialite
ni admettre le laisser-aller. Un pen mordant parfois, il redressait
avec un peu d'ironie une erreur lanede candidement oi rabrouait
quelque vaniteuse prmtention. II savait, en tout cas, fort bien intdresser son petit auditoire, T'dlever. dans le sens noble et spirituel du mot
Comme les catechismes, les confessions 6taient rigoureusement organisees. Deux fois par semaine, selon les groupes, les
petits bonshommes avaient toute facilitA pour examiner et 6pousseter leur conscience et aussi' recevoir les avis et conseils de
quelqu'un qui leur voulait beaucoup de bien et attirait avec
constance et fermete leur attention, dix, quinze et vingt tois sur
tel ddfaut A••orriger.
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Voilk pour les choses adrieuses, fondamentales. Elles etaient
faites avec une ponctualit4 qui a fait sourire pendant plus de
quarante ans des g6ndrations d'el6ves. Maintenant qu'il est mort,
on ne sourit plus, mais on en garde le souvenir attendri. Ah I.si
tous les orphelinats avaient eu un M. Degland !
En dehors des confessions et des catechismes, M. Degeand
continuait i s'occuper des orphelins. El beaucoup. L'on a oit, en
son lieu, comment le professeur de sciences s'etait interess6 i la
T.S.F. et A la Radiodiffusion. On ne s'dtonnera pas qu'il ait
menage a ses petits orphelins une fois par semaine une sdance
d'audition (musique, scenes comiques, chansons). Le directeur
vigilant, on le devine, choisissait soigneusement les 6missions qui
dtaient de tout repos au point de vue moral. Les gosses pouvaient
se ddlasser, rire a gorge deployee, pousser des exclamations de
joyeuse surprise ; tout dtait bien innocent et sans aucune parole.
6quivoaue (C 'amousement des entants et la tranquillit6 des parents a). C'est M. Degland qui mettait au point 'appareil et qu le.
reparait lorsque survenait quelque panne maencontreuse olt
quelque accroc imprdvu: son habilet6 d'dlectricien trouvait a se
d6ployer. Ce dernier point, les petits I'appreciaient peut-etre assea
superficiellement, mais ils trouvaient un plaisir sans limite aux
auditions.
Bien plus, M. Degland, pour faire plaisir a ses petits, avait
imagine de les ilmer. C'dtaient des sc6nes assez banales de marmots ddfllant pour entrer A la chapelle, pour monter au dortoir,
pour se rendre en classe. Scenes tres ordinaires, mais le piquant,
pour la marmaille, c'est que chacun se reconnaissait et reconnaissait ses voisins en ses gestes habituels, tics, d6marche particuliere. Et alors les exclamations fusaient, les r6flexions eclatalent, et les belliqueux bonshommes interpellaient avec vdhdmence les ombres silencieuses qui ddfilaient sur I'ecran. M. Degland souriait: il dtait aussi heureux que les petits braillards
Chaque annde pour la Noil, veille de ia Saint-Etienne (sa
fete), M. Degland etait specialement invite. II devait se rendre
suocessivement dans le quartier des flles, puis dans celui des
garaons. Chaque departement exprimait k sa fagon, selon son
Eloquence et ses moyens de persuasion, souhaits et veux de
bonne fete. M. Degland n'a jamais beaucoup aim6 les compliments ; on nous dit cependant qu'il se tenait tres bien pendant
que les enfants (garaons on fllles) lui souhaitaient toutes sortes
de prosperites; il souriait et laissait dire, car toutes les promesses emises etaient, sans aucun doute, trs smincres au moemaent oh elles dtaient prononcees. Quant a la perseverance sans
la moindre faiblesse, le grand-pbre, dont I'exp6rience s'enrichissait chaane ann6e, I'acceptait avec quelques hochements de tAte
dubitatifs.
debitsa et 6coutds selon
Lorsque les compliments avaient WtA
toutes les regles du protocote, ii y avait une reunion pl6niere &
la salle de retraites oi filles et gargons se pressaient autour d'un
arbre de Noel. LA, les yeux des gosses et gosselines brillaient de
convoitise et chaque oeur battait et s'ouvrait a 1'esperance. Les
branches du sapin traditionnel ployaient en effet sous le poids
des fruits les plus h6tdroclites et les plus attrayants: bonbons
et autres comestibles qui faisaient venir 1'eau A la bouche ; jeuets
de toute sorte ouvrant de vastes perspectives d'amusement; attrapes aussi, car tout avait tfd pr6vu. Mais les attrapes, le sort
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les attribuait de prdference k M. Degland, car, k son Age, on
n'aime gubre les bonbons, et quant aux jouets, il vaut mieux nm
pas en parler. Aussi le sort (il faut admirer la Providence ea
tout) donnait immanquablement les attrapes A M. l'Aumnier...
ce dont la marmaille se rdjouissait sans reserve, car d'abord cela
ne diminuait en rien lea ravitaillements en comestibles, et puis,
cela offrait 1'oceasion de s'amuser avec le grand-pere.
Mais tout cela, h6las I no durait qu'une soiree. 11 fallait ensuite, comme par le passe, recominencer a travailler. Chacun et
chacune dtaient convies a penser au s4rieux de la vie, et M. Degland restait la pour le rappeler au besoin.
L'on a ddjk parl6, et longuement, de M. Degland professeur
de sciences. L'on n'a pas dit encore qu'il dtait, au surplus, apiculteur. Oui, apiculteur, et il etait aussi expert dans l'devage
4es abeilles et la cueillette du miel que dans la manipulation des
mahtines dlectriques. Les riches se trouvaient, non loin de Ia
vigne, derriere la basse-cour, dans un coin de terre isold contigar
k la route qui mene , la station du chemin de fer.
C'est dans ce petit ermitage, au milieu de .ses ruches, que
P'on trouvait, a certaines Opoques de I'ann6e, M. Degland ceint
d'un tablier de frere coadjuteur, mais de couleur noire (il 6tait
toujours soigneux de ses habits) et arn6 d'un pacifique soufflet
fumigmne pour enfumer ses locataires aildes et les obliger a vider
Ses lieux. Les abeilles, ddrangdes dans leurs habitudes, tourbillonnaient autour de lui sans qu'il y prit garde ; flconnaissait ses
bestioles. Mais, en temps normal. tous ces bataillons tumultueie
vaquaient activement i leurs travaux. Elles avaient, d'ailleurs,
de belles ruches, les abeilles de M. Degland, bien construites et
minutieusement entretenues. De plus, dans le voisinage et trt
loin - la ronde, elles trouvaient en abondance tout ce qui Iour'
dtait.ndcessaire -: proprois, pour la construction des alvioles ;
peOlen, pout la fabrication du a pain d'abeilles ; nectar, pour
V6laboration du miel. Marronniers, pins, saules, peupliers fournissaient A profusion fe propolis. Le pollen et le nectar abondaient
daas les fleurs innombrables qui, tour h tour, selon le cycle dessiees, s'gpanouissaient sousi 1 grand soleil de Dien : acacias
odorants, tilleuts aux senteurs capiteuses; champs immenses de
sainfoin et de luzerne rouge on grenat ; andes sans fin, tapiss6es
do bruyeres r6ses ou violettes; corolles de toutes dimensions et
de toetes nuances qui forment, dans tous les villages, autour deO
chaque maison, des milliers d'enelos agr6ables ot s'abrite le'
beaheur paisible du paysan. Dans les ruches de M. Degland, j-'
mais de gr6ves malbeureuses ; pas d'autres murmures quoe e
boardonnement ininterrompu des ouvrieres affairdes travaillant,.
chaeune, d'apres sa specialit&. Dans un mouvement perp6tueli
d'entree et de sortie, les butineuses, en escadiilles Idg6res, s'dgaillaient dans I'espace, s'abattaient sur les fleurs, disparaissaient.
dans les corolles, bouseuiant les 6tamines, se gorgeaient de nectar. Puis, alourdies comme des avions de bombardement, elles.
revenaient a la ruche, d'un vol raienti mais toujours vaillantes,.
pour repartir encore et recommencer ind6flniment.
Et quel beau miel cela faisait; combien savoureux, dorO,
transparent et subtilement jarfume I
Coest pendant la Semaine Sainte que M. Degland- faisait lal
cueillette des rayons de miel, dont les orphelins et orphelines
avaient les primeurs. Chaque Jeudi-Saint, en effet, M. Degland

fournissait le dessert i ses enfants : c'dtait une coutume qu'il
avait introduite et k laquelle, en traditionaliste qu'il etait, it
resta toujours fAdle..
.. Pour que le compte renda de la visite an parloir soit com. plet, il faut mentionner egalement les chasses aux coleoptkres
qu'organisaient les petits orphelins pour M. Degland. Quand on
parle de chasses organisdes, ce n'est videmment qu'une faGon
de parler, car les galopins, on le devine, ramassaient au petit
bonheur loutes les bestioles qu'ijs decouvraient M. Degland etait
oblige de faire un triage s'vere : ici, toute la capture 6tait impitoyablement rejetee; l on
n, conservait quelques unites. 11 arrivait meme, de temps en temps, que certain coldoptkre que le
chasseur avait ramass6 comme chose quelconque, produisait chex
M. Degland un sursaut de satisfaction. C'gtait une piece rare. Du
coup, retrospectivement, le gosse 6clatait de fiert6 et, fier comme
Artabab, oubliait que s'l avail eu la main heureuse, somme
toute, il ne I'avait pas fait expres. MalgrB tout, il avait droit A
la rdcompense et M. Degland distribuait, selon les merites, images, sucres d'orge ou bonbons. M. Degland 6tait heureux I1 donnait auk gosses, en passant, quelques notions de botanique ot
de zoologie que les bambins emmagasinaient dans leur memoire,
pour plus tard.
Tel est, en r6sum6, le compte rendu d'une visite an parloir
au sujet de M. Degland. 11 faudrait encore souligner ce qui a 4t6
dit de sa bontd, toujours prete . s'exercer; sur sa patience qui
fut inalterable; sur son humilitd. Ici, it n'y eut aucune qualificatif; simplement une exclamation attendrie, une mimique qui
voulait dire : a II n'y a pas de mot addquat pour 'exprimer. *
Deuxibme Idmoigiage : La voix des petits orphelins
t M. Degland, aum6nier de la maison, a exerc6 durant de
longues anndes son ministhre aupres des petits orphelins : catdekise, confession.
SLui si humble, i bon, si simple, se plaisait asu milieu des
pauvres et des petit# qui l'entourazent de respect et de vrnAratio. Voici I'heure du catdchisme : trois ou quatre minutes A
ravance, on aperfoit la silhouette de M. Degland traversant 1e
jardin, L'horloge egrene ses one coups. M. Degland, scrupuleusement exact, penatre en classe. Les tntempdries de la mauvaise
saison, les bourrasques de 'hiver we changeront rien. M. Degland
attend dehors, sous la pluie, que 1'horloge sonne.
.
a Les enfants voient arriver avec boaneur l'heure du catechistne. M. Degland ne gronde pas ; il explique si bien, we penche
jusqu'd effleurer la tete des petits, afin de mieux entendre leurs
questions, lorsqu'ils se pressent autour du grand catdchisme en
images. Cependant, sa bonte ne degenre pas en faiblesse ; M. De.
gland veut des lefons bien sues et se montre exigeant pour l'examen de la Communion privie, le petit candidat ne sera admis
qu'en faisant preuve de la science ndcessaire.
« La bonte de M. Degland est aussi itgendaire que son exactitude. Tout le monde admire ses nomnbreuses collections d'insectes. Les petits orphelias, dmerveiUls, les ont contemples pitsieurs fois, ils songent aussi d les cugmenter, mais c'est surtout
pour rendre visite A M. Deyland qu'ils vont plusieurs fois par
remaine lui apporter pillons et colopt4res. N'ont-ils pas surSommnasa chambre * la procure des sucres d'orge *. En effet, la
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provision sans cease renouvelee ne s'dpuise pas, et chaque petit
visiteur on commissionnaire en reCoit un en paiement. a
VIII. - L'aumnnier des orphelines
Troisieme tdmoignage : La voix des Orphelines du Berceau
a Le souvenir de M. Degland restera comme un phare lumi.
neux dans la ndmoire des enfants qui eurent successivement,
durant seize ans, le bonkeur de vivre sous sa conduite.
a Tout, en lui, inspirait le respect, la vineration, la confiance.
En le voyant agir, en lI'coutant, i n'dtait pas difficile de convaincre let enfants que le pretre est un autre Jdsus, car M. Degland possddait 4 un haut degred lensemble des vertus que le
bon Maitre exige de sea ministres.
SII
rayonnait la saintet. Voici le tdmoignage de deux petites
filles du cat6chisme, durant sa derniwre maladie : a Oh I mais,
a dit I'une, quand M. Degland sera mort, je ferai toucher i son
a corps tous mes objets de pidtd, car c'est un saint. * Et de fait,
ce fut ainsi. Lorsqu'il fut exposd sur sa couche fundbre, chacue
eut & ceur de porter chapelets, mddailles, images, qui furent ditotement pos8s quelques instants sur le front et les mains de
lewu PNre lant regrett. Ces divers objets sont salrement conservde comme -de prdcieuses reliques.
a Une autre petite orpheline exprima ce dsir ; a Aprbs la
a mort de M Degland, on derira, je pense, un livre sur sa vie
a comme on le fait pour les saints. a
SA l'eaemple de saint Vincent, son cceur ddbordait de chariti
pour les enfants pauvres ; les plus humbles avaient sa prefrence. Cette charitd se traduisait par des actes d'une exquise
bont6. Sa joie tait grande lorsqu'il disposait d'une gdterie, d'une
r6compense. 11 cachait soigneusement son cadeau sous son camail
ou, rLiver, sons son grand manteau, le posait discretement sur'
le bureau et, a son depart seulement, on jouissait de la surprise.
A la prochaine entrevue, les remerciements spontands jaillissaient, mais lui, le doigt sur ses levres, imposait silence.
* Son visage, habituellement austere, s'illuminait d'une dowceur cdleste lorsque les plus jeunes allaient vers lui. ll 6tait alot
la parfaite image de Jdsus disant : a Laissez venir a moi lea
petits enfants a. II dtait beau de voir sa droite silhouette se pencher humblement a la portie 'des petites tailies.
a Son humilitd galait sa bontd. Personne n'ignorait sa
science vaste et profonde, et cependant ii savait merveilleusement
se mettre d la portie des intelligences lea moins ddveloppdes
jusqu'a leur laisser la douce illusion qu'eUes trouvaient lliesmames la rtponse aux questions les plus dpineuses. Les enfants
avaient compirs son habile strataghne. Ainsi, quand M. Deglaun
disait : a If me semble, ou je crois que c'est cela a, tout le
monde rdpondait alors avec assurance : a Oui, Monsieur, oui,
Monsieur ! - Oh I disait-il, joyeux, je pensais bien que vous
le saviez. a
a Parfois, pour rdcompenser une attention plus soutenue, it
promettait ue belle histoire. Oh I les belles histoires de M. Degland, comme elles dtaient apprdeides, comme on les 6coutait
avec aviditd I
Sa
a botrd n'excluait pas la fermetd.Avant de commencer
son cours de catechisme, ce Pere vigilant avait coutume e
seruter attentivement son auditoire, it decouvrait le plus souvent,
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sans se tromper, celle qui n'avait pas dtd tout d fait sage. Beauttaient persuaddes que M. Degland jouissait, comme le saint
coup
curd dArs, du privilge de live dan les conscienees. II faisait
une guerre acharnme d la paresse et au mensonge, ear son souci
etait de former des dmes vaillantes, des consciences droites.
N'dtait-il pas lui-mmne I'ezemple vivant de la droiture et de la
simplicitd ?
a Son enseigneme" dtait clair, precis. Le catdchisme de persvdurance pour les grandes etait I'objet d'un'soin tout particulier.
Rien n'dtait gliio pour former de parfaites chrdtiennes. Les
devoirs derits dtaient suitis, corrigds avec une minutie impeccable. Rien ne lui dehappait, pas meme les virgules ni les points
sur les i. Au prochain cours, les remarques sur le devoir prieddent etaient faites scrupuleusement, tant pour ce qui concernait
enseignement que pour 'orthograpke et la ponctuation.
a Les cakiers de resumds, comme its etaient prcieusement.
conserves ! Its eonstituaient, at depart difinitif,un bagage sans
priz, qui certainement illuminera leur vie tout entiere.
. a Chez M. Degland, tout etait ordonnd; sa ponctualite, sa
regularited taient parfaites. It n'arrivait au catdckisme ni une
miaute aant, ni une minute apres, mais au son mdme de 'harloge. Et si parfois quelqu'un Larrdtait an passage, il se conofo
dait en excuses en rentrant.
i Mais qui pourra dignement parter de sa prudence, de sg
segesse dans fa direction des dmes qui lui furent confides ? Ar
tribunal de la Pdnitence, it etait, plus que partout ailUers, La
saintete en action. Son jugenment tait str, ses conseils trds precis. I savait encourager le moindre effort. Chaque ame pouvait
se croire surnaturellement comprise et suivie. LA encore, .it tait

le parfait mole de lsus, plein de misdricorde et de bonte
pour les ames.
a M. Degland. tait loin d'etre u saint triste. I await le doe
de se faire e-fant avec les enfants.
a Qui oubliera les bons moments passes a admirer sa collection de beauz papillons, d'insectes de toute grosseur, venanf

des quatre coins du monde t Aussi, orsque, au cours des promenades, on avait la chance de trouter un papillon, un scarabde plu.

joli que le; autres, on pensait a M. Degland et l'on recevait en
deeange un suere d'orge on des bonbons.
a Ht is asnusantes seances d'dlectricitd occasionwant des
ires retentissants dans toute la maison etauxquels ce bon Pere
se mrlit, mais toujours avec une certaine reserve. Les jeuz
d'esprit, les ezpdriences chimiques, les attrapes de toute sorte,
il y e% avait pour tons les gouts, et M. Degland jouissait. Ne passons pas sous silence ses instructifset amusants cinemas et la
TS.F. D'aileurs, notre poste, n'est-ce pas le dernier.cadeau de
oitre Pere regrette ?
* En un mot, nous poueons tdnoigner que ce saint missionnaire a passe parmi sous en faisant le bien dans l'ombre et le
silence, nows montrant par ses conseils et ses exemples le chel
min le plus sir. pour le rejoindre Id-hout: celui de 'khuilitd.*
Complement de la silhouette morale de M. Degland
Le Lazariste
Lea Evangiles r4sument par une formule tr6s simple et tr6s
suggestive F'action du Christ dans e monde: Pertransitt beneIX. -
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faciendo; ilest passe en fai.sat le bien. M. Degland, en bon disi
ciple du divin Maltre, e-t passe, lui aussi, en faisant le bien. ILe
n'essayera pas de supputer ses mdrites; cela est rdserve & Dis.
L'on se bornera & noter quelques-unes des vertus qui out partio
culibrement brilld en lui.
A-t-il eu des qualitis exceptionnelles ? II ne semble pas
Emanait-il de lui un fluide magndtique qui fait les chefs prestigieux et entraine les jeunes ? C'est plutht l'impression contraire
que 1'on a voulu mettre en relief.
Et pourtant, M. Degland a traed un sillon bien marqud; i
a eu une influence profonde. Mais cette influence, on le r6pt4e,
a'est fait sentir petit & petit, discr6tement, sans fanfares ni tambours. Par son action constante et par son exemple, il a force
de jeunes deervelds &reflichir. Surtout il a b6n6flci6 de 1'emprias
continue des bons 6ducateurs dont les rdsultats, comme lea obw
ia retardement, se font stntir longtemps apris. Aussi combied
d'aniens 014ves, de longues annees apres avoir quitte la maisa,
quand l'occasion s'offre d'evoquer le passe, se sont eerid avee
motion : a Quel saint homme et quelle figure de Lazariste! If
faut remercier le Bon Dies de 'avoirdeogn aw Bereau. a(i).
M. Degland n'a done pas eu des qualites exceptionnelles ni
des dons brillants qui frappent les imaginations enfantines et
les exaltent. Mais, par contre, on a coastate en lni une rectitude
de vie sans d6faillances, une continuit6 merveilleuse dans I'effort'
pour accomplir & la perfection le devoir,quotidien.
Quelqu'un qui a vcu & c6td de lui pendant plus de vint
ans pouvait ecrire au lendemain de sa mort ces phrases lapdaires : a M. Decland etait la eharitd et la vertu en marche.- So
seul aspect dtait un dOmenti 1Aa faiblesse khuaine, ut deiorpment contre le pchd originet, en tout cat, un reprocle as
auer-aller moderne, , (12).
VoiII, certes, un jugement tris precis. Sous une forme mdtaphorique, il rdsume en quelques mots de muliples observations quotidiennes. II convient d'y insister pour situer - moralement - la vertu de M. Degland.
M.Degland fnt, en netre xx* sicle jonisseur, un magnifiqu*
representant de I'ascese ehrdtienne.
L'ascese des Peres du desert et qui consistait surtout ea
jeOnes et penitences, a dvolu6 et s'est transform6e en mnortification de la volonte. Mais elle reste toujours conforme & smo
etymologie et pr6che I'dnergie, l'exercice, I'entranement De nBO
jours, comme au temps de saint Hilarion, elle eat basde sur Is
mortification. Car la nature humaine est toujours la mnme et.nous sommes toujours composes de corps et d'Ame,
Le corps, sans doute, n'est plus considdr6 comme une guTOnille, mais commee le frre de '&me. II doit Otre normalement
nourri, hygidniquement entretenu, resistant, robuste, capable
d'un grand rendement. Mais jamais il ne dolt Utre idolatre, g&9L
gavd, dorlote. Surtout, pas de loisirs trop frequents ni trop proIonges. La formule : Panem et circenses a eu des resultats dosastreux, l'histoire le d6montre. Le corps doit done ob*ir l'amer
d'oC ndcessiti de la lutte, de Fascese.
(it) Lettre de M. Desmet.

(12) Annales 039, p. 446.
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L'mne (intelligence, volonti), par degr6s progressifs doit nous
conduire h Dieu (v4ritd infinie et infinie bont6). Mais combien
d'obscurit6s, de prdjuggs. d'obstacles barrent la route. Combien
de passions (orgueil surtout) s'opposent. D'ou encore n6cessit6 de
la lutte, de I'ascbse.
Pour vivre honn6tement et chrdtiennement, it taut faire
effort, rdfr6ner, couper, mortifler.
Pour vivre en communaut6, il taut subordonner au bien
general son point de vue particulier, done briser sa volont6, la
discipliner, souffrir-. De 14, toujours, necessitt de la lutte et de
rasacse.
Partout, dans la vie purementhumaine et au point de vue surnaturel, il y a des efforts- faire, des tendances & reprimer, des
passions h dompter, une discipline h s'imposer. Cela cofte;
mais il n'y a pas, sans cela, de vie grande et f4conde. a IA oou ii
y a de. la gene, ii n'y a pas de plaisir a, r4pkte un adage vulgaire. Pourtant, ii faut savoir se g6ner pour n'4tre pas g&nant,
voire insupportable. II est m6me requis de se gener pour .tre
simplement correct, poli, sociable. La simple politesse exige
que I'on rabote les aspritRs et rugosites de nature ; ii eat
mnme utile d'y passer le papier de verre. Une soci6t6 polic6e
implique une infinit de reflexes resultant de plusieurs siecles
d'7ducalion. Elle suppose Igalement robservation de la loi
morale et d(un code precis. Mais tout cela, on le repAte, exige
des efforts, la lutte contre le laisser-aller et la mollesse, le freinage de I'egoisme, de rorgueil et de toutes les passions. A Versailles, nous dit-on, lea courtisans ne pouvaient pas se tenir
mal devant Louis XIV, lequel, de son ctW, etait toujours digne,
majestueux et poli vis-a-vis de tout le monde, meme devant
une simple servante. Sdnuque donnait ce conseil : Pour apprendre I te bien tenir, meme seul, imagine-tol que toujours tu
te trouves A c6te d'un personnage considerable que to respeetes. L chretien, lui, salt qu'il est perpetuellement en presenee de Dieu. Et M. Degland (car nous revenons a lui, apres
avoir fait semblant de nous en 6loigner} semble avoir eu, de
tafon t.rs constante, conscience de la presence de Dieu. Assis,
debout, en marche, au repos, en classe, a la chapelle, dans les
mouvements g6neraux, partout on lui a vu I'attitude que comportait I'action du moment Toujours ponctuel et eonecieneieux
ii dtait A son devoir. II se tenait bien et ii exigeait des 616ves la
bonne tenue, m4me au retour de promenade oB I'on arait pa
avoir la tentation de prdtexter la fatigue, poor pretinre la pose
nonebalante de quelqu'un qui abandonne les a leviers de conDegland, d'un geste discret, mais
mande 1 sur sa carcasse.M..
expressif, faisait rectifier la tenue. II ne se dispensait d'aueun exercice de communautl et caloulait son temps pour fire
face & tout. II a Mt6 di facon remarquable (et meme sur eO
point les Bleves avaient inventd sur son compte des formules
lIgendaires) un hmmme disciplind et un grand laborieux. Ita
Mtd, an point dp vue purement humain, un homme ien bleve qui
fait honneur I l'humanite. Moralement, il a pratiqud les vertus
naturelles qui rendent I'homme sociable et qui imposent 'estime. Au point de vue surnaturel, it a et6 un chr6tien fervent
et un pretre z146 qui subordonne tons le details de la vie quotidienne a un ideal: Dieu.
Nous allons le voir par quelques traits de sa physionomie.
morale.
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M. Degland a Wth un honnute homme et un pr6tre excellent.
Mgr d'Hulst disait, un jour, aux prAtres de Paris: a Messieurs, soyons. d'abord des homimes, puis des chretiens. puts des
pretres; faute de quoi nous fPcrs blasphtmer notre christianisme et notre sarerdoce. G'est ce que r6p6tait, sous une forme
plus nuance, Ol•.Laprune, maitre de conferences d I'Ecole
Normale supdrieure. Invite k parler devant lea 6leves du grand
s6minaire de Chartres, cet universitaire s'excusait, lui laique, de
faire la legon i de futurs prctres et en prenait prrtexte pour
se cantonner dans les vertus humaines que doit avoir le ministre
de Jdsus-Christ; vertus humaines oh il'se reconnaissait quelque
competence puisqu'il 4tait professeur de philosophie. Et ce
grand chr6tien laique paria de i'homme qu'est le prdtre et des
vertus morales naturelles qui doivent servir de base au sacerdooe. Ces vertus morales sont nombreuses et bien caracterisdes :
probitd, sentiment de l'honneur, gendroeit6, courage, loyaute,
droilure, franchise. Et ces vertus humaines, ajoutait le conf6rencier, le pretre doit les posseder, car il est le disciple et le
repr6sentant de I'Homme-Dieu en qui la nature divine et la
nature humaine se fondaient harmonieusement en une seue personne :Jsus-Christ.
Disons tout de suite que M. Degland s'est toujours montr6
un homme bien. 1eev6, poll, serviable, aimable. Vis-a-vis des
6lbves, il ne s'est jamais departi d'une attitude bienveillante et
respectueuse, m6me lorsqu'il remplissait son office de censeur.
11 maintenait, on I'a fait remarquer, les enfants A leur place, ne
se permettant jamais quelque familiaritd qui elt diminue son
prestige ; distant sans tire guind ; affable sans rien de mibvre,
sachant plaisanter avec bonne humeur, facilement ironique et
meme mordant, mais toujour§ dans les limites de la bonne pedagogie.
Pendant cette guerre atroce (1939-1945), a propos des deportations, des camps de concentration, des chambres a gaz et
des fours crimatoires, l'on a beaucoup parl6 de la.dignitB humaine et de civilisation chr6tienne. M. Degland, professeur et
prdfet de discipline, a toujours respect6, meme chei les petits,
la dignitd humaine et le caractere imprimd par le baptmme. Ii a
toujours traitd les 61lves avec respect et pourtant - on y a
insistd - itne les a jamais flattes. et no leur a jamais fournl
un pr6texte pour leur donner barre sur lui. Avec les confrrers et
les dtrangers, M. Degland se montrait toujours homme de bonne
societe. Lorsque ces Messieurs s'adressaient a lui ou que des
etrangers dtaient, de passage au Berceau, on voyait M. Degland
Ater sa barrette, souhaiter cordialement la bienvenue avec ses
grands gestes, pas toujours .61gants, et s'enqu6rir des nouvelles
de leur sant6. Les eleves no I'entendaient pas, mais ils observaient
de loin sa mimique et souvent ils se poussaient du coude entr"
eux : a Vid M. Degland qui fait ses politesses. * Quelqu'un,qui
fut 61ve vers 1930 et 1933 fait meme cette remarque savoureuse :
a Lorsque, avant le dtner, on entendait le klazon de r' a Unic a
(la camionnette de Dax), on etait sfr de voir.M. Degland arborer,
au rf6ectoire, une barrette, sinon neuve, du moins mains usagde :
••tait pour faire honneur a ses h6tes. o Car, par esprit de
pauvret6, M. Degland, foujours propre et soigneux, portait i
l'ordinaire des habits ripes et verdissants en meme temps que
mdticuleusement rapieds.

-301

-

Dans son histoire littdraire du sentiment religieux en
France, I'abb6 Henri Bremond a 6crit de ddlicieuses pages sun
saint Vincent dont il trace une silhouette attachante. Entre autres choses, il cite ce temoignage d'Abelly : a M. Vincent se tenait
toujours prdsent d lui-mame et attentif d ne rien dire ni erire de
mal dig• 6 ou qui timoigndt aucune aigreur, mfsestime ou
ddfaut de respect et de charitd envers qui que ce fit. a Et M.
I'abbe Bremond, qui a beaucoup frequent6 l'Angleterre et la litterature anglaise, ajoute , propos de ce texte d'Abelly: a C'est
presque la ddfinition que Newman donne du gentleman. a Go
texte d'Abelly s'applique B M. Degland comme A notre bienheureux Pere. Il a etLtoute sa vie, dans tous les sens du mot, un
homme bien elev6. Doux et charitable, prevenant et ddlicat, il a
toujours cherch6 & ne g6ner personne et a n'offenser personne.
Et cela a bien soB importance. La vie de communaute, en effet,
peut si facilement developper les habitudes 6goistes avec quantit6 de manies qu'exagtre la solitude et qui prennent des extensions illimfites. On tire a soi la couverture et I'on accapare sans
aucune arribre-pense tout ce qui, en droit, est h. I'usage commun. On se rend, avec une inconsciente candeur, redoutable pour
ses voisins, on prend ses aises et I'on estime que les autres peuvent en faire autant si bon leur semble ; mais ii ne reste plus
de place.
M. Degland a toujours &t6 attentif i ne pas gener les autres,
, plus forte raison A ne pas les blesser dans leurs droits, sentiments ou susceptibilites. Au refectoire, & la salle de recrdation,
dans toutes les reunions, il se tenait &sa place et mettait rigoureusement en pratique le code du a savoir vivre a. Toujours mortifid, il evitait dans sa tenue, dans ses gestes, dans sa facon do
traiter avec tout le monde, ce qui eot pu sentir le laisser-aller, la
mollesse, I'empietement sur les droits d'autrui. Et dans sea
paroles, egalement,. il ltait toujours poli. Sa delicatesse allait
encore plus loin; il savait prdvenir tout motif d'aigreur. II ouvrait et fermait les portes doucement, traversait les dortoirs &
pas feutrds lorsque les Belves etaient couches, on lorsqu'il avait
I'occasion d'aller et venir dans la maison aux heures de silence.
Ce n'etait qu'une ombre qui passait. Seul son petit toussotement
le trahissait parfois et les eleves, dont l'oreille etait souvent
tendue aux bruits du usicle, recoonaissaient qu'il etait Ik et,
sans le voir, se I'imaginaient portant, de son geste toujours le
mdme, sa main devant la bouche, selon la formule de la politesse.
M. Degland respectait non seulement les personnes avec qui
il avait & traiter, mais ii evitait aussi de porter prejudice & la
reputation des absents: la charite chretienne etalt pour lui le
prolongement de- la politesse naturelle. Un souvenir, trbs vieux,
surnage dans certaines memoires, de cet esprit de charitl. Un
jour, M. Degland, avec un groupe d'~lves, parlait du bon
M. Lacerenne, missionnaire de Dax, que sa naivete rendait 16gendaire dans sesvieux jours. Cette naivete de vieillard, un pea
simpliste et qui, a mesure que I'on volt approcher la mort, se
detache des choses terrestres, prxtait A sourire bien souvent.
Et M. Degland, apres avoir ri comme les elves de certains traits
ingenus et depourvus de toute malice, dit aux el6ves avec un
accent emu : a Out, M. Lacerenne eat vieux; il eat dune simplicite que la vieillesse exagre. tout le monde le reconnatt et Ie
dit. Mais il y a ausi use chose que tout le monde recolatt et

-

302 -

dp6te : c'est que personne ne lui a jamais entend

dire du mea

de quelqu'un. Et c'est lA quelque chose qut est bien admirable. a

La silhouette massive et dehanchee de M. Lacerenne s'auriola,
drs ce jour, d'un nimbe surnaturel dans nos imaginations (13).

Si M. Degland 4tait si respectueux des droits d'autrui, c'est
que, loyalement, itvoulait donner & chacun ce qui lui 6tait dO,
Scuique suum s, ou, plus rigoureusement, c'est parce qu'il mettait Dieu A la premiere place, que tout le reste s'en suivait,
d'apres un ordre hitrarchiquement 4tabli. Celte droiture, eette
loyauti, M. Degland les appliquait dans tous les-,,dtails de Ia
vie quotidienne comme dans ses rapports avec ses confreres et
les 6t1ves. L'on a d6ja dit combien il dtait chatouilleux sur la
question du mensonge et de la duplicitO. Ce que l'on appelle aujourd'hui couramment la m4thode de a combine a, avec plus on
moins d'habilet6 louche, a toujours trouvd chez lui une opposition irriductible. et it eondamnait tout ce qui, plus on moins
directement, atait oppos6 & la simplicitO. Quelques anciens pe.vent se rappeler un trait assez insignifiant en lui-meme mais

tres suggestif sur cette question.

Que I'on imagine les enfants en promenade dans le maquis
landais. Les Bleves, par groupes, sent disperses b et la, la. d&bandade, et M. Degland se trouve avec un des groupes anonymes.
Soudain, pres de lui, I'un des jouvenceaux fait on ne salt quelle
decouverte dans le sous-sol et eprouve le besoin d'en faire part
(13) Lee 416ves de LMDegland pourront constater plus tard, & Dax,
que non seulement M. Lacerenne ne disalt jamals du mal de personae
ee qui, somme toute, eat purement nagatif - mais encore qu'l
avait & eour de faire largement rayonner la eharitd traternelle.
Trs rdgulier, toujours affable et prevenant, ce bon vieillard avail
onaservd I'usage ste1rotyp6 des formules aimables qul servent de b;ee
a la polltesse chrdtlenne, et, see formules, U lee ddbitatl meme lorsque
les cirapnstances leur donnaient une saveur plutOt piquante. Il convient
de dire qu'il 6talt d'une corpulence deflant tout concurrent, et oe'tait
une sene asses amusante de l'entendre dire A oeux qui parfols avaient
A monter dans e1trolte volture de la maison, ot, & lul seul, 11 exclualt
tout autre locataire.. a Messieurs, mfttes-vous votre aise. * EL U ee
tassait lut-meme, sans la moindre. arrire-pensfe, autant que ees amples
moyens le lul permeUaient.•
SDam sa pdrlode de maturitU, M. Lacerenne avalt, des annees durant. donnedes missions avec M. Mignou. Atteint par la vieillesse. ;i
continuait, d'une voix ohevrotante et avec une p1et6 persuasive, & preeher ocoosionnellement des retraites de premiere communion ou des
adoratione perpetuelles. El, au retour de cecurtee randonnees, 11 revendiquat avec une spontanditd exuberante, le droit que saint Vincent
concede A ce= qui reviennent des champs ! I n'etalt alors parfaltement heureux que lorsqu'il avait embrasse toute la communaute. Sans
s'etre jamals embarrase apparemment des theories de Leibnhtz, 11 amettalt d'instinct que Dieu a bien falt toutes ehoseset que le monde
set tres.bo. 11 ne allait d'ailleurs pae lu parler de hasard : 11 s'fi
surgeait aussitt et proclamalt lee drolt de la Provdence. La reMdait
le .secret de son optimisme Ind6fectible .
Une fole eependant, une temp8te furieuse faillit troubler profond6ntalt allsexceptionnellement a la matment la sdrenitd de son ime. II
son de campagne de Pontcheron, certain jour de cong6 avee lee Jeunes
gens. I avail meme o61•brd la mese de communaute, distribu6e l
communion et, blen str, i nageelt dane la Jole. Ausst, resta-t-l & la
sacrjatie pour prolonger son ation de grtces. A I'heure IabtUelle, -1e
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A un camarade qui, lui, a prospecte a k quelque cent ou deux
cents m6tres plus loin. Une conversation est entamee & tue-tlte
et, de toute la force de ses poumons, le voisin de M. Degland
invite I'ami a venir. Avec son accent jurassien qui tranche si
nettement avec le parler du sud-ouest, il hurle : a Fariboae,
descends voir. * Mais le surnomm6 Faribole n'en a cure et fait
la sourde oreille. Alors, pour devenir plus persuasil, notre Jurassien utilise d'autres arguments : Descends voir, M. Degland
te demande.
CGe n'6tait pas vrai, M. Degland n'avait rien dit,
mais il suivait d'un air amus6 ces confidences d'adolescents, lanc«es a pleine voix. Quand ii entendit crier: a M. Degland te
demande a, son attitude changea brusquement. II ne dit rien,
mais sa pbysionomie parlait et le dialogue fut bloqud net.
M. Degland n'aimait le mensonge sous aucune de ses forrnes, ni
le mensonge joyeux et inoffensif, ni le mensonge odieux.
Et ceci nous amene a une autre nuance du caractere de
M. Degland. On a pu partois le trouver intransigeant. C'est 6videmment une affaire de perspective et de point de vue.' M. Degland a-t-il Wt4, au sens vrai du mot, intransigeant ? Disons tout
de suite, dans la mesure oh l'on a pu connaltre les sentiments
des anciens e16ves, que la majorite - sinon la totalit6 - n'en a
jamais eu l'impression. L'on a dit, en son temps, ce qu'4tait la
s6v6rit6 de M. Degland, s6verit6 mdlangee de moderation, de
douceur et aussi de mesure dans la distribution des pensums.
signal est donna ; les edminaristes et etudiants descendent au rdfeotoire pour le petit d6jeuner ; le sacristain, machinalement et per habitude, donne un tour de cle & la porte avant de s'6loigner, et tout de
monde djeune tranquillement et sale aucune hate oar Ion est on
cong6. An bout d'un quart d'heure ou vingt minutes, peut-4tre plus,
*lon remonte vers la chapeile pour la visite au Saint-Sacremen, at
queue n'eet pas la surprise des premiers rangs d'entendre de vigoureux
coups de poing sar la porte. Qu'est-ce dona T On ouvre... et M. Lacerenne, 1t face convulsee, fremlssant; en prole a une emotion intense,
sort comme un boulet de cafTon. Plus tremblant que jamals 11 s'adrease
IIrtaiU,
A It jeunesse : ..Jamais it W'aalt resse a tant de prbitquant luti, toufours efforef d'etre correct, box et respectuaez tis-A-tls
de tout le monde_. AL n'•att pas conscience avoir cause du tfot &
quetqu'us... ou s'U I 'awaf faIt, 'etait tout a fait pfsolotairviment AussI
pare affront .M cau4lt ure dodetr iodicibke * Tout le moode se

regardalt, ahurt, consternd ; la plupart d'ailleure n'ayant

as entendu.

14 sene de la porte ne savaient pas de quol II e'aglssaft (Apres coup,
cependant, on put admirer que dans son petit discours, cet homme blen
eleve et toujours bon pretre, n'et eu auoun mot deplaOe. C'etalt pl_tot Ie cri de la douleur que lexplosion tontruante de la oolere.) Le
sacristain fait alore remarquer qu il avait ferine la porte coamme d'm•bitude, persuade que tout le monde etalt sorti ; qu'i regretltat beaucoup cet incident et quil n'anralt Jamals en lide de le faire expres.
M. Lacerenne eooute le plaidoyer, et tout de suite II falt conflance &
celui qul parle. See trait se dtendent ; il recouvre son canle at
avoue inganuement que ce qui lit avalt cause tant dEmotion, - ee
a'tait pas d'avoir 4te enferm6, mals ridde que eela avait te talt expres
et que I'on avait quelque animosit ceontre lu... Mais pulsqu
1 'taen
t ny alt
eat rien, 11oublie tout et se declare satisait... Et pour qu'
aucun doute sur ses sentiments, iolemande an directeur, dans lapremidi, de venir, au milieu des jeunes, passer quelques minutes de iroreations.. Comme un enfant, itjoue une partle de dominos, ee qut
etalt son delaseement Tavor!. Et Ion se edpare meilleurs ami que Jmals...
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Mais ce qui est certain, c'est que, sous pr6texte de popularitY,
M. Degland n'a jamais transige avec la discipline.
La popularit6 est souvent une excellente chose, puisqu'elle
permeta I'dducateur de faire du bien a ceux qui lui font conflance. Mais c'est une arms a deux tranchants, car, la plupart du
temps, 1'experience le montre, on la recherche aux ddpens da
bien commun. En politique - P'histoire en fait foi - I'amour
de la popularitd m6ne presque fatalement
la d6magogie, car
pour se faire aimer du peuple et pour se faire 6lire, la methode
la plus facile et la plus usitee consiste a flatter les passions
(panem et circenses). Ce qui ambne tres vite dans une nation la
corruption, le desordre et meme la decadence. Le pedagogue qui
recherche la popularitd aupres des 4lves en les flattant, provoque tres vite l'indiscipline et fait baisser le niveau intellectual
et moral de l'etablissement. Parfois des maltres qui veulent 4tre
habiles, tout en prOnant la discipline pour I'ensemble des 66lves,
estiment de bonne politique de se relAcher visa-vis de quelquesuns qui sent plus souples, plus ddlids, qui multiplient leurs
grAces et savent a se pousser . Alors qu'arrive-t-il ? Trbs vite,
ces privil6gi6s en prennent h leur aise avec le reglement et forment, dans la troupe amorphe, une caste insolente & qui tout
est permis ; ce qui provoque autour d'eux le mauvais esprit
Et le mauvais esprit, comme une tache d'huile, finit par gater
toute une maison. Le favoritisme, du reste, implique des nuances tres complexes. Si, presque toujours, les favoris et priviIdgids ont Wtd les soutiens du tr6ne et de tout pouvoir, ls en
sont devenus, tres vite aussi, les profiteurs aux dents longues et
an Oecur goiste contre quoi se d6chatnent les haines populaires.
- La Rvolution a, dans un grand geste, aboli, certain jour, tous
les privilbges et puis, le lendemain, elle en a fonde de nouveaux : des profiteurs, il y en avait toujours, mais .ils avaient
change de camp, et les temps ne sont pas encore trs .dloignds
o Il'on parlait de la u Rdpublique des camarades ,.
Le favoritisme prend done sa source dans les plus profonds
replis de notre nature et ne'fait qu'un avec ]es passions humaines. Si les anciens du Berceau reconnaissent A l'unanimit6 que
M. Degiand s'est toujours tenu au-dessus de cette faiblesse, es
n'est pas un mince loge qu'ils font de sa vertu.
SEn commenCant ce chapitre, I'on avait parld des vertus naturelles humaines qui font l'homme bien dlevd. Et puis, peu a
peu, insensiblement, des vertus d'ordre surnaturel se sent nmtroduites progressivement dans nore portrait de M. Degland. II ne
taut pas s'en 6tonner. La grace ne detruit pas la nature, repetet-on, et les vertus surnaturelles, graces infuses, dons du SaintEsprit, se fondent dans la nature humaine et ne font qu'un seul
tout sans que I'on y voie une soudure dans un ehr6tien de chair
et d'os. Si ce chr6tlen est pretre et un pretre qui a fait honneur
an sacerdoce - c'est le cas de M. Degland - on conceit qu'il y
ait en ches lui une richesse exceptionnelle des vertus thdologales
et cardinales, avec ls nuances particuires que saint Vincent
desirait voir ches ses ills.
Quelle idde tres haute M. Degland avait-il de sa qualitd de
pretre ? Sa discr6tion sur ce point ne nous a transmis aucun
temoignage direct Mais on peut l'infdrer d'un petit fait que rapporte un de ses anciens dleves et qui se passa vers 1927 on 1928.
Get ancien 6lfve de M. Degland venait d'etre ordonn6 pr6tre A
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Dax et se prdsentait au Berceau, le lendemain de son ordination,
pour sa premiere messe. II entre h la sacristie et trouve M. Degland-qui se prdparait lui-meme au saint sacrifice. DMs que
M. Degland apercoit le nouveau pretre, it va se mettre. a genoux
a ses pieds et lui demande sa bMnediction. Puis, s'oubliant lui- m6me, il aide le jeune pretre A s'habiller et, cela fail, it lui
cede le pas et ne veut entrer a la chapelle qu'apres luL
M. Degland plaqait done tr6s haut la dignitd du sacerdoce
et iI S'est toujours montrd, quant lui, dans tous les d6tails de
son ministhre sacr6, d'une pi6te jamais ep defaut Et pourtant,
jusque dans les dcrdmonies sacr6es et la c6elbration de la messe,
11 s'interdisait tout ce qui adrait pu attirer i'attention sur lui,
meme sous prCtexte d'6difier. A propos. du cardinal Rampolla a
qui il fallai, paralt-il, une heure entidre pour celdbrer, les
eleves demandrent un jour & M. Degland si e'etait l un exemple
A suivre. (Cela se passait dans un entretien familier ott M. Degland, au milieu de ses rhdtoriciens, causait en toute simplicite.) M. Degland fit un vi 6Bloge de la pil6t du cardinal Rampolla, puis il ajouta que devait dtre la un fait exceptionnel,
qu'il valait mieux, pour 1'ensemble des pretres, suivre I'usage
commun, d'auitant que cela pou'ait etre pesant pour les fideles,
et il concluait : a M: me d la monsse, ii aut mieuz ne pas attirer
L'attention sursoi : ni trop long, ni trop court. »
Ef ce trait nous ramn e A ce qui fut, h proprement parler,
la caract6ristique de M. Degland: dans uneregularit6 de toute
une longue vie qui seihble unn df a, la mollesse humaise. M. Degland semble avoir mis au-dessus de tout I'humilitd, l' niformitd,
feffacement total. II fut eo cela-un eminent disciple de saint
Vincent. On l'a dejA dit et it faut le r6pdter : I. De land a toujours dtA dans le trait communa. Rien, en lui, n'dtait saillant a
premiere vue; rien n'dveillait I'attention. En tout, M. Degland
s'est tenu dans ce qie les th6ologiens appellent le a juste milieu w.
Pour ceux qui ne le voyaient qu'en passant, it semblait n'avoir
rien de plus que des autres. Lui-m~me eut eyite probablemeat,
comme une pouss& d'orgueil, de se singulariser en quoi que ce
soit pour pousser les autres au bien. On avait I'impression, en
le voyant vivr6 tous les jours, que la regularite, la patience, a
mattrise de soi, le ddvouemeht i lreuvre commune 6taient chose
Saussi simple et aussh facile que manger ou boire, marcher, respirer, s'asseoir on dormir. Certains memes, lers s le th4ories
psycho-physiologiques, ont pu se demander st, chez mui, par laforce d'une volontA longuement orientee vers le mieme but et par
des habitudes qu'avaient cristallis6es des actes indafniment r6p6tes, la vertu n'dtait pas devenue machinale, automatique, et
si les rdflexes n'avaient pas aboli la concupiscence et tote Ia
horde grouillante des passions.
C'est precisdment par cette inflexible surveillance sur luimeme et par son attachement ind6fectible aux choses les plus
communes, par son egalitl d'humeur, par sa bont6 sans --coups,
par son esprit de justice que tempdrait une moderation toujours
maltresse d'elle-mnme, que M. Degland s'est impose, pendant
quarante ans, aux delves, et qu'il a suscitd, chez les professeure
-et les 6trangers, un respect silenciem.
Et pourtant, encore une fois, M. Degland ne se singularisait
en rien ;il pratiquait les vertus qui sont A la portee do out le
imonde et que, chacun,.aprbs une retrait onu un moment de
Y
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ferveur, s'applique & rdaliser pendant quelques jours ou & tout
le moms pendant quelques heures. La seule difflrence, c'est que
ees vertus, on les a vues pratiquees par M. Degland pendant quarante-quatre annaes, sans jamais, semble-t-il, une heure de fl&chissement.
Et toujours dans.'effacement, dans I'uaiformiti, dans I'Aumilitd. Pourquoi M. Degland paratt-il s'itre acharna avec une
t6nacit6 inflexible contre l'orgueil ? Pourquoi - on P'a notd en
passant - a-t-il toujours poursuivi ce dofaut ches les dleves
avec une persv6drance.qui, pour certains, devenait peut-etre coisante, lancinante, impitoyable ?
G'est que lorgueil est & la base de tous les defauts, de tous
les .vices,.de tous les maux.
Faut-it, ici, ouvrir une parenth6se et rdpeter ce que, depuis
1'Evangile, nous prcehent tons les maitres de la vie spirituelle :
la tendance humaine qui pousse un chacun k vouloir s'elever
au-dessus des autres ? Cette tendance se ramnne sane doute, par
un besoin obscur et mystirieux, & la lutte pour tI vie du point
de vue purement animal et a I'ineoercible besoin 'de perfection
'ad point de vue, moraL L'homme est perfectible, nous afirment
doctement les pbilosophes. Maise se perfectionner, c'tst amBliorer
constamment sa vie materielle d'abord, sa vie inteUectuelle et
morale ensuite : cotfert physique, curiosit6 intellbetuetie, gotas
artistiques, progres moral. Mais cela suppose efforts, fnergie,
lutte. Cela pousse aussi & vnuloir d6passer les. autres, les dominer; les evincer s'ils nous foet ombrage; les Acraser, les suppcimer s'ils nous g6nent. t.-des lors, l'evie, la jalousie, la haine,
les intrigues, les mnanaceues ddloyales, les armes perfides, le
crime.. nefurissent partout et accompagnent I'activit6 hpmaine
comme une seconde nature dent on no puet se debarrasseb.
C'est
ee que les thelogiens appellent les blesswues de pcA origineL.
Contre ces passions. qui out l'orgueil pour base, M. Deglaud a
mis, des 'origine, un eran datrr&t net. Orgueil de paraitre, orgueil
de domination, orgueil des prdsdanees, orguail d'accparement
et~d'autocentrisme sons toutes ses formes, orgueit du succes aupres des elves comme aux yeux des autres t6moein, tout cela
semble n'avoir j~inals eo de prise sur lui. II saait avec vigueur
toutes lee excroissa~lces suspectes qui montrent insidieusemaent
. la tte, exttrpait sans piti tout ce qui aurit. pu snabreptieement
developper ce Adefaut qo'iI abberrait entre tousn.
S'il a.4t6 fersce vis-a-vis de lui-m4ne pour stranguler 'orgueil, fauf-ir a'tonner itu'en bducateur avis4, ii I'ait pourchasaa
sans rdpit, ebez le1 61ves,
l
partout ob ii lu voyait montrer le
bout de rforeille. C'est l'orgueil qu'il poursu•vatt thez leea
Alcbiades qui veulent toujours attirer sur soi rattention; chea
les suffisants, infatuds d'eux-m6mes, qui veulent toujours avoir
raisori et ne marqluent jamais de s0 justifiet quaad on les prend
en d6faut; chez les iiociles de tout poil et de touat nuance
(bambins et jouvenceaux) qul sent toujours pr4ts i. rmr danal
lea brapeards, tets des ponlains indomptds, et, a sont jamais
plus heureux que Iersqu'tfi peuvent jouer le surveillanb sans
sa faire prendre.
A tous ces 6eervelds, M. Degland voulait inculquer resprit d
soumission a nu ordre dtabli. Si ron no vent las sw casser la
Wte eontre les mur~ailles, 11 faut savoir reeoanatfre ses limites,
e'accepte soi-meiae, accepter Ia vie et. les loi qu'etle imrpoe:

ce qui est & la lois un acte d'humilitd et de courage. Aussi, a la.

base de i'eddeation, ii faut mettre 'obeissance et I'humilit6 (1i).

Quant lui, it n'a jamais voulu Utre supdrieur. El certains no
sent pas arrives a le oomprendre, aves unt semblapt de raisen, apparemmetx
Un chanoine des Landes. avait projetd une fondation qu'il
desirait coafler aux Iazaristes, mais il voulait absolument que
M. Degland en fiU sup6rieur. N. Degland delini. Ioffre,.et la
fondation n'etit pas lieu.'
M. Degland ne voulait pas davantage de la charge d'Assistant
qu'on voulut lui imposer au Berceau. 11 rdsista longtemps de
toutes sea forces. Puis, voyant que I'oninsislait avec autant de
perseverance qu'il en mettait h refuser, de guerre lasse et peutdtre touch6 par 14 strupule, il accepta de faire l'essai pendant
deux mois pour quo tout le moode put se convaincre qu'it n'dtaitriellement pas fait pour eet office. Et, au bout de deux mois,
persuade sans doute qu'il avail donnd des preuves evidentes d'incapacit6, ii donna_a d6mission, comme i I'avait promis (14 bis)t
Certains,Lt & bon droit, ont trouvd, sur ce point, excessifs
les scrupules de M. Degland.' I y avait 6videmment une facon do
juger tout 4 fait diff6rente de part et d'autre. M. Degland4 on I'a
su, avait pour devise de ne rien demander ni rien refuser. Comment done, en I'occurrence, a-l-il refuse ? On peut faire remnarquer d'abord qu'avant d'accepter une charge, ii est nkcessaire de
juger aves prudence si 1'oW' pkurra la remplir. L'on raconte, par
exemple que, quelques jours avant la bataile de la Mapae en
1914, Joffre. par tdldphone, demanda k Fanuchet d'EspVrey s'il se
sentait capable de commander une armee dans. le conubat qui
Aussi biea qu' a
allait s'engager. Celui-ci rdpondit carrement :
(14) M. Verniere, supdrieur de la maison de Dax, semblait s'ilspirer des principes et des m6thodes dont usait M.,Degland, aveo quelques nuances, partio•lieres. Certle, M. Vernere a donn 4Atous cenx
qul I'oat approcb•I'Pimpressloa dc'tre.l'homin le moias despoUque dai
monde. II laissalt trvrvolontiers lee question d'aministto eet d- dre materiel k P•seistant et 4a 'Boonome. I ob6issalt le premier, avee
une docilit4 enfantine, daus les e6rdmonies lliurgiquea, au diacre et an
sous-diacre qul 1'enoadraient. n prchalt 'humilite en paroles -enlflaimdes dano les conferences et reptltUons d'oraison, et 11 la pratlquait
lul-mdme avec une candeur ingenue, qui forcatt l'admiratton. as t11
veillait attentivement sur les dtudes o0i il talt trte competent, exigeait
rigoureusement la soumission an regtement et la AdOlit akdemande.
les permiesions. Et our ee dernier point, fl savait I'oacasion rappeler
eer.ains detail qui, pour lui, 6taient trs impaotaate dano la formation
des Jeunes gene. Les 6tudiants et saminaristes devaient avoir, oela vn
de. sol, I'autorisation du direoteur (M. Dardans), poqr sortir, mais a
leur fallalt auesi la permission expresse du superieur, Et M. Vernlre
-'admettait pas que l'on se presentat & liu avee le chapeau, commne
teaa
quelqu'un qul coosldCre la dbmarehe ddJ& rdgl6e & 1P~arnce.
&ee que lIon oft, en venaet demander une permission, dans i'tat d'eepril.de celul qul admret la poesibillte d'uan refus. Cela inspire l'esprit
deisujdtin ot: d'humtlit& Auesi, M. Verniere inseetait pour que l'ea
viat s'adresaer alui sans rien qut annonqAt un d6part consid6r6 commne
certain. L'on iralt aprt.r6ponse affirmafive, chlercher chapeau et mfme
parapluie, el besoln o'en faisait sentir.
(It M•) Selon un autre t6moignage, M. Degland aurait acoept...
L'6n aurait alors donnd une promenade aux dlBves & titre de joyeux
avenement. Et, le lendemain meme, M. Degland apportait sa demislsa
Irtvocable.

autre. » Et il s'en tira brillamment: Lorsque les cardinaux 6isent utn pape, le conclave ne considere has la c6r4monie close,
tant qu'elle n'a pas reQu la rdponse positive d'acceptation de la
part du nouvel deu. L'histoire nous offre le cas d'un pape qui,
apres avoir dt6 dlu rdgulidrement et avoir gouvern6 1'Eglise,
donna sa demission. II s'agit de saint Pierre-Celestin dont on
fait'la fete le 19 mai : non seulement I'Eglise n'a pas considdrd
cette d6mission comme un manque de confiance en Dieu ou une
preuve de pusillanimitd, mais elle a canonisd son auteur.
On peut se tromper sur la capacitl ob sur les qualites de'
certains hommes, tout comme beaucoup peuvent s'illusionner sur
leur propre compte. II y en a qui ont le- got du pouvoir sas
en avoir les aptitudes; il y en a aussi qui ont les aptitudes sans
en avoir le golt; d'autres ont le gout et les aptitudes; certains
n'ont ni goit ni. aptitudes. Dans quelle categorie classer M. Degland ? Lui se rangeait tranquillement dans la derniere. Avait-il

raison ? s'illusionnait-il ? Qui va nous le dire ?
f
En 1937, dans les Annales de la Congr4gation de la JIission
(tome 102, p. 817-818), ii a dtB racont6 comment M. Mott fut
nomm6, B une certaine epoque, supdrieur. Au bout d'un an,-on
estima en haut lieu et M. Mott reconnut lui-mmme avec bonne
grace qu'il n'avait pas les qualitAs requises et, avec simplicitk,
rentra dans le rang. M. Mott se connaissait mieux apres un mal-

heureux essai. M. Degland, selon toutQ vraisemblance, s'etait tat6
le pouls A I'avance : il ne se sentait ni gout ni aptitudes pour !a
supdriorit ; il estimait done comme un devoir de loyaut6 de ne
pas tenter une experience dont les autres; autant que lui-meme,
eussent dtB victimes. Et, dans l'occurrence, il faut encore se'
rappeler ceci : certains, cela se voit souvent dans la politique,
refusent de prendre les leviers de commande pour pouvoir critiquer et attaquer le pouyoir dtabli: systeme tres commode,
quoique peu loyal. M. Degland, au contraire, a toujours dt trs
docile, ddf4rent, respectueux vis-a-vis de rautorit6. Wous ses
supdrieurs suceessifs, y compris ses anciens 6elves, n'ont pas
trouvd de collaboration plus docile que la sienne. It estimait done
que sa place n'6tait pas au premier rang. D'ailleurs, cela se voit
tous les jours, des hommes respectables et
Aminents, rdussissent
mieux dans un poste subalternm qu' la premiere place (the tight

wan in the right place).

"

M. Degland a rendu de tres grands services dans les divers
postes subalternes oh il a Wtd employd toute sa vie. S'il avait le
respect de I'ordre 0t de l'autoritd, il avait aussi, B un egal degr6,
lamour de la discipline et du travail. Que l'on n'imagine pourtant pas son altitude comme une rdplique du gendarme de la
cel6bre chanson de Nadaud, pour qui tout ce que dit et ce que
fait le brigadier est bien dit et bien fait. Brigadier,r~pondit
Pandore, brigadier, vous avez raisen. a
Si M. Degland n'a jamais fiatt6 les 61eves, il ne flattait- pas
davantage ses superieurs, et l'idde no lui fut jamais venue d'user
d'une certaine diplomatie; en apparence/innocente, qui se mdnage
ainsi quelques petites faveurs on certains avantages convoites
et'habilement poursuivi. Ce sont 18 compromis et marchandages oi chacun - supdrieur et infdrieur - s'exerce subtilement
et s'efforce de vaincre son partenaire. M. Degland s'dtant tou- ,
jours, I tous les pointy de vue, accommodd du r6gime commun
et n'ayant Jamais sollcit6 ni meme ddsir6 rien de particulier,
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n'avait que faire de ces petites ruses de guerre. Son ddvouement
a toujours 6td parfaitement d6sint4ressd. II a toujours su dviter
les grincements dans les rouages administratifs, et cela sans autre
lubrifiant que la condescendance et I'oubli de soi-meme. Et ii
convient de noter que ce n'dtail pas chez lui nalveth simpliste
oeI'homme candide estimant, les yeux fermis, que tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes; ce n'etait pas davantage
myopie d'intellectuel qui vit dans les abstractions et ne se rend
pas compte des contingences humaines. It avait, au contraire,
pbysiquement, une vue tres perqante qui lui permettait de scruter d'un coup d'oeil les recoins de la eour de rdcrdation et voir
oe qui se passait au fond de la salle d'dtude. Moralement, il ddcouvrait trbs vile les mille petites ruses plus ou moins tortueuses dont s'enveloppe souvent l'activit6 humaine et ii lui arrivait de les signaler parfoi§, A mi-voix, d'un ton aedrd. II avait
4galement, sur la p6dagogie et sur les maisons d'6ducation, ses
idees personnelles, lesquelles, on l's dit, gravitaient d'habitude
autour des Directoires,et il savait, le cas 6chdant, le rappeler.
Au

a Conseil a, par exemple, il ne s'en faisait pas faute ; non

pas qu'il se posat en chef de file on en r6formateur, ce qui n'6tait
pas du tout dans sa facon de faire, mais parce que c'dtait le lieu
et le moment dexaminer certains problemes, de proposer certaines solutions. Dans ces assises domestiques, il apportait comme en tout ce qu'il faisait - uAe grande conscience prolessionnelle, en meme temps qu'un jugement bien 4quilibrd.- I
' disait avec clartd el prcision - parfois aveo force e qu'il
pensait. Et pour ce faire, quand venait son tour de parler, ii se
d4couvrait avec autant de gravite que s'il avait obdi au claqutir
Sdans une caremonie liturgique, disait tout ce qu'il avait a dire
et se recouvrait. I1 laissait ensuite agir I'autorit6 compltente,
Mais dans un seminaire, comme en tout groupement humain, il
y a in6vitablement des volont6s qui veulent s'imposer, des acti-vitds qui veulent percer et I'on se trouv6 de temps B autre, on
mime tros souvent, deyant des rdfornes de structure suk generis
qui sont proposees- M.. Degland suivait, av~c attention et sans
mot dire, l'exposd. Puis. au moment voulu, ii donnait son avis.
Quand une motion n'dtait pas conforme A 1'esprit du ,Directoire
ou qu'elle lui semblait aventureuse, ii le signalait avec calme
et .fermetd. Si certains projets lui paraissaient intempestifs on
funestes, Al criait : « Holt et mettait son veto. II se souciait fort
peu, d'ailleurs, de plaire on de ddplaire; il faisait son devoir
(ce qu'il considerait comme son devoir). Et eela, toujours, en
gardant les rigles de la politesse et de la bonne education,
a Qui fait Le mouton, le loup le mange n, fait remarquer
saint Vincent. Or, M. Degland n'ltait pas homme a se laisser
manger Aussi, soit a I'occasion d'6v6nements extlrieurs dont les
'journaux sont tous les jours remplis, soit a propos de courants
d'iddes qui pr6tendaient tout renouveler en pedagogie, it avait
sa facon a lui, niordante et meme uni tantinet corrosive, de faire
ressortir 1 fit blanc qui, souvent, transparaissait. Et, avec une
ironie asses souvent acidulde, it decouvrait, dans un rire un peu
des dents longues et bien rangdes, laissant l'impressarcastique,
sion qu4'l aurait pu mordre s'll r'et voulu, Lon a dit et repdtd,
le long de ces pages, que M. Degland se montra toujours admirable de bontd, de douceur et de bienveillance. II ne faudrait pourtant pas en conclure qu'il fut, en toute circonstance, le bon Doe-
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tour qui use, vis-a-vis de tous et avec prodigalit6, d'onguents, de
baume et 4'6mollients. II savait aussi mootrer & I'occasion quit

dtait capable de manier le thermocautere avec virtuesite. Sa
douceur et sa coadescendance legendaires n'avaient done pas pris
naissance en .lui et fleuri en gdneration spontane, et il est 4
er6ire qu'il eut Ut6 violent comme n'importe qui, s'il avait liche
la bride & son naturel. Preuve evidente que les rfeflees dont on.
a parld plus haut devaient subir le contrOle permanent de as
voionte et que Jes blessures du pch• origiel sommeillaient che•
li coumme ohez tout Je monde.
M. Degland a Wte un homme de devoir dans-tout le sens-da
mot, mais -ave la nuance tr6s inarquee d'une hwmilU qui I"

toujours poussAa se tenir A l'dcart ; d'une uniformit -quiiM
eamoufld pendant quarante ans sous une couche de grisaille ;

d'un effacemeat qui parfois a pu le faire condiderer coinme-un
;professeur iisigniflant.
Pour lui, tout devait dre ramen6 k des proportions modestes. Selon les .rgles classiques qu'i expliquakt en classede rh6torique, un geste ne devait pas s'6lever plus haut que la tete

de

I'orateur. Sa regle de conduite 4tait qu'il falait.se eosteter

-de passerpr oi le gros des saes a passe. 11 .aisait son devoir;
mais oeoui qui fait son devoir n'a pas A bomber Ie terse ni essayer
de se donner en spectacle an monde eatier. Un -Pguy, par eiem-ple, s'gcriait en apartant pour la guerre en 1914 : a Le mameir
est venu de sow eoqwwir de gioire. a Et il allsit e l aie' tuar A
4la Wtte de ses hommes en aoit 1914, t Ia bataiUe de Charleroi
*dans un geste heroique qui nous rappelle 'i MnrseiLaise-de Rude,
A I'Ar, de Triomphe. 11 est probable que M. Degland, dass .e
mnime cas, serait parti avec le m6me courage, mais sans le crier
-devant la galerie. Un P6guy, c'est entendp, est un po6te .et un
entraeneur. I1 se grise et s'exalte devant le sacrifice. II appartieit
t la gdn6ration d'Edmond Rostand. Comme Cyrano, ,ans dotite,
4il avait a jur d'etre admirable en tout ,; comaame Flambeau
'(dans l'Aig•on), il- tait fier de se a battre 'avec, i LoreiUe, tse
roas a et a de faire du luae a tout en accomplisant son devoir.
S Tout cela - .le panache blanc d'Henri IV, le -panache m6ta*phoriquede Cyrano, le. Lr.se i de Flambeau, t vieux grognard
sajoute au devoir, augente le :de- '4pop6e napoldonienne *courage, decuple les forces de la nature humaine,'laquelle, d'haUbitude, nest souvent qu'une vieilae careaue gui tremble (que
4'on se rappelle Turenne 1), n'est h6roique que par &-coups, et
mi6me alors, a besoin, -our s'exeiter, de set abool speial : to
gloire.
gIclntCa
brio,
Un M. Deg!and n'a jamais condamnd, que X'on sache, Pdguy,
et encore moins Henri IV. Ilsouriait.avec ondescendance devant
les enthousiasmes naiff des jeunes, pourvu que les sentiments
Tfssent nobles et beaux. Mais lai, il l'a toujours montr, n'avait
pas besoin de tant de fanfares.. 1I faisait les ohoses pour Dieu. II
est mAme tr6s probable qu'i ite se seait pas rdsigA6 faire on
acte sous pr6texte d'ddifiet le profoain. D'abord, Dieu premier
vient par sUrcrolt. L'estime
servi. Ensuite, I',dification --qui
des hommes semble toujours J'avoir trouwd indifferent.
11 a vecu dans l'effacement; il est mort et il a Metenterr6
dans I'effacement. Vers 1921, un jour de a Deo Gratiasw , il parlait avec son voisin de table des obsfques de Sewur Anne-MarlBatbie qui avaient eu lieu quelquo temps auparayant. Soer Ma-
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Elle tait iA, jeune saur, au jour de 1'inauguration de NTtablissement en 1886. Elle -avait pass6 toute sa vie auprBs des petite
phelins et avait salis6 la traditionelle -arriBre e I'bhumble
ffle de saint Vincent: dure A la besogna,
inlassable dans son
d6eouement. Des g6nerations de petits orphelins se trasnmet,aient myslerieusement qu'elle appartenait & une riche famille
et que sa fortune personnelle .etait employee au service de l'qrjpheliaat... Etait-ce une 1lgende, etai-ce de I'bistoire ? Ce qui est
Aertain, c'st que cette femme au noble c<ur est un admirable
ehcantillon de son espece et qu'elle a us6 ses forces goutte a
goutte pendant cinquante-six ans A l'euvre du Berceau. Ausasi
avai--on foulu qu'elle reposat dans le caveal de la ohapelle
.malgrd qu'il n'y eut plus, en principe, de plaew. Et, & oe propos,
M. Degland faisait cette rdflexion :.. Porw moi, faimerais nmeus
emre Mnterr a cimetiere de Pauy. On oulie faciiemett les mort
gAi,i orment daws le caveau. AM cimetitre, au contraire, & cease
mfme des eaterrements et des visites du 4"
~ovembre, on pease
'plu facilement.aux ddfuntset on prie pour eut . aimrais mieu
"fre enterr au
v .meti#e ; j'atrais plus de chances que I'on rie
9amr sno. »
Avant de. mourir, M. Degland a, paralt-il, dermand6 d'Atrp
enterr6 au cimeti6re du village. C'est peut-A6te la seule chose
qu'il ait demand~e dens sa vie de communauti. Ceat 14 qu'il repoee auprps de M. Senicourt et.de M. Bouehet ; I .que l!oat rejoint . Praneuf et 1. Lambin (15). Sa tombe est bien madeste .:
une pierre avee eette simple inscription. sans auoune date, sas
aueun d6tail biographique : Motsieur Degamd.
C'eVt V'elace'ment qui Iontinue apris la morl.;
(15) M. Lambin remplac* M. Degland ooomme aum"aier g6nraU

iwes .wnes du Berseau.
/

Originaire de Prui
es4e, -das le Nord (15 Jin ~876), II Cyprtie
Lambin fut un bobflt de saint Vincent, un prtre atif et aaI, or-

6onne A Paris:Jle'4 , jwnn 19•t, par Mgr.Costagliola. C. Dana
vs rdr
de I'enseignement, l tf t un eprsentant notable du professeur tdr
Ie grammaire et d'explieatioT littrale. -1 a-pass une grande partie

de sa 'ie t faire do greo, d latin et du frangas dens les basses olases,
& -4es goess
plut6t dgers et remuants qtl rsedent le travail p6nibe.
11 talt d'aulleurs d'une force de reisitance .gale & son. drvouement.
Comme psye•oelgie, n n'aait rien de trOs epapliqud. C'6talt un
temprament sanguin,. bon, gndeux, avee un ecanr & flear de pean
t;4tujours prBt se ddvouer. Franc Josqu' l-ingnuftd parfots. Mais,
par · ontre, Ies mamneures tortueuses eIefaialet bondir et l .semettalt
alors en boule, lu, 'bhabitude accueillant et le oeur ouvert, et il avait
quelques minutes dhumeur bourme. C'est Vauvenargues, sauf erreur,
qul nous dit : -PFues pour qeques instants a tesmpirament iolentt;
fives' pow toufors as iempdntmaH t dissuld. . M. amtu tnit exactement- I'oppoes du temperament diesimuld, et I suffieait de se tenir
eur la rtserve pendant trots on quatre minutes seulement. Apr bs on
retrouvait un homme tout aussi serviable et heureux de faire plaisir.
M. Lambin a v6du sans ,savoir probablement ce qu'est la rancune.
Quant la simplleitd-et a la franchise, il en sentalt Ie prix. II lu est
alive', en effet, de conter comment, dans son enfance;
propos d'on
ne sait quelle circoistance oZ II aval voulu.ee diseulper, Illui arriva
de mentir. Sa nature droite -et tout d'une piece en eut aussitlt un tel
miouvement de honte que jamais plus, pas uee seoe fois, M. Lambin
n'a ment.. Et II 1'affirmt vlgoureusement.
Malgre qu'il fut atteLt de dlakbte etcondamnt pour autant a la
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Avant de irettre le point final, qu'iI nous soit permis de don-

ner le t6moignage de f. Bergeret, supdrieur du Berceau au moment de la mort de M. Degiand. M. Bergeret a-tl6 616ve de M. Degland ; plus tard, il a 6t6 son collgue comme professeur, et finalement, ii a 6td son superieur. C'est' done le t4moignage de
quelqu'un qui a bien connu le 'ddfunt.
a J'ai connu M. Degland, comme eLve, de 1894 d 1901, durant
les sept premi4res anndes de son professorat am Berceau ; comime
confrlre, de 1925 A 1935, tandis qu'il retnplissait les foactions
d'aumOnier des swers et de nos deuz orpkelinats ; comme supprier enfin, de 1935 & 1938, durAnt les trois dernieres anzes de
sor existence. Souvent, ii m'est arrive, entre condisciples ou simplement entre aicient 4•les, d'dvoquer son souvenir : chaque
fois, it m'a 6t donad de constater une complhte unanimitd dans
le culte que nous avons tous vou d ce vzier pfroesseur.
a Tel it fut sons ncos yeur durant les sept premieres ana•e's
qu'iU vcut avee ious au Bereatu, tel itresta toujomrs e4 tel je
'ai retrouvd quarante ans aprs, tandis qke de son mdme pas
4ent, mais toujours avec le sourire, it franchissait. la dernisre
&tape dune vie merveilleusemen
t une : semper sibi constans I
Cette note distinctive de la vie de son bienheueux PNre, i. vontout priz L( faire sienne et, toutes constatations faites, il
lut
semble. bien qu'il y a r6ussi.
a 1* Egal A lui-mdme et-to jours constant dans use parfaite
H. Pre Fiat I nomma professeur au Berceas
rdgulariti. Le TH.
en aoft 1894 : ity avait M I dlever et d-former de petites des
susceptibles de devenir demain des pretres ou des missionnaire.
Mission delicate etre toutes : pour preparer ces d4aes, au ,seut
moyes, IWi semble-t-it : d tout prix arriver & lewr faire acepter
soelperp6tuelle, 11 tut envoy6 dans des pays oh II eut partcuieitenment
& sautfrir shr ce point. A Tuni d'abord (1919), & T&hdran ensuite
(1928), ii supporta, des ann6es durant, des climate dess6ohants. A T'h4ran, oh un ciel de plomb, qul semble embrae6, 6vapore 1&transpiration
a mesure qu'elle se produll, M. Lambin passalt see joureees el se
Snuits
souffrir de la soif des diab6ique. Malgr6tout, 1 taisait la
elaise, & longueur de jour. Dans ees rdgions eans pluie, sane Soterae
et sans puits, oh quelques ruisseaux descendent des monts de I'Elbourn
apportent a TEhdran, par des oanlveaux primitie,"une eau plutat sale,
M. Lambin rempissait un assortiment de boutellles. Mais l fallait faire
blouliir oette eau contaminde pour obeir aux prinelpes de Pasteur.
M. Lambin s'y rdsignat sans enthousiasme ear I'eau qui avait boutill
ne pouvait gubre refroldir dane une atmosphere amblante de fournai,.
Malgr6 tout, M. Lambin conservalt son allant et sa bonne humeur. It
falsait see classes ; it s'oecupait de la petite paroisse de Saint-Louis
de Teheran que frEquentalent les quelques catholiques de la vile, lit
il disait amse volontiers qu'il etalt heureux d'etre tenu & ne pas.fiare
sa volontE propre, lul, qul, en d'utres -iroonstances, avait gait le
contraire.
En 1933, II se rembarqua pour l'Europe, & I'occasion de i'Asemblde.
qui devalt eUre M. Souvay. I1 fit alors nommd.,profeeseur au Beroeau,
ou it recommenga, ou mieux, continua, de faie la classe. DEs 1902, apre8
un an de vicarlat A Sainte-Anne d'Amiens, 1 avatt professE & Constastne, puis, enfin, en 1905, & Ingelmunster. En mai 1938, comme 1 a
et6 dit plus haut, it remplaca au Berceau M. Degland dans I'aumanerie. An dernier jour de mal 1942, pendant une vislt au Saint-Saciement, apres le repas, M. Lambin. 'affaissa subitement. On aeeourut lui
porter secours ; on lul administra les derniers sacrements et il nmourut
apres avoir travUll4 pour Dieu J!usqu'au dernier souplr.
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une vie de regle; et, pour y arriver plus sarement, it sera luimn ee un vrai modUle de rEgularitM. Ds les premiers jours, it
'identifia si bien avec toutes les exigences de la regle, celle que
nous vivions nous-mdmes'celle 4ue nous-devinions et qu'il nous
faisait d6jd aimer, que bien cite, par ce besoin qu'ont les
eleves de definir hommes et choses par ce qui les frappe le plus.
nous l'appeldmes a La RUgle a. Toujours et partout,
n'importe
quelle heure, qu'il s'agit d'une classe a faire, d'une surveillance
d exercer, d'un exercice d pr6sider, nous le trouvions toujcurs
ld, it nous avait devancds, it nous attendait & son poste, les bras
eroises ; et la plupart du temps; cette constatation nous suffisait
pour, laissei de c6te les ecarts et les legeretes qui eussent pu
nowu attirer
la seule prdsence de .i La RUgle a nous faisait
rentxer dans la rdgularitd. Pour cela, it n'eut jamais besoin de
recourir au greads gestes, a des eclats de voix, a de virulentes
remontrances : un mot, un petit signe d peine ebauchd lui suffisait et aussit6t, comme par enchantement, tout rentrait dans

rordre.

t2* Constance dans le bon accueil que nous dtions strs de
recevoir aupres de lui dans les heures mauaises de notre vie
d'dcolier: comme it nous comprenait bien I comme it savair
compatir et se rdjouir avec nous I et comme, par cette intelligence
et cette compassion, tout en restant toujourt d sa place, il provoquait, rendait pour ainsi dire ndeessaires les ave•u qui co&taient, jusqu'aux ennuis qui venaient des proches. Le moindre
bldme, la plis petite approbation, doublaient de valeur, venatde lui.S3' Constance dans I'accomplissement parfait de son travail

de cuse. Quand nous le voyions arriver, d'avance nous dtions
s4rt que tout avait dtd prmvu daam le dtail, prdparo, mvditd. Esprit mithodique, ponddr, qui avait beaucoup travaille et retenu.

'it taif capable de ddborder les matinre, de son enseigement,
rendre ainsi ses classes aussi trvantes qu'intEressantes. Au bout
dune douzatn d'anades, cependant, i fut charg& de renseignement des sciences exactes et des sciences physiques et naturelles.
Et de mneme que, sans rien dire, atee tout son cour, ii avait acceptd d'enseigner les lettres; de mame, douse as apres, il a'A6site
pas a laisser de c* le lsettres, pour sa consacrer tout entier a"u

sciences et aux mathdmaiques. Or, s'il faut en croire ceux qui
.'ont connu dans l'enseignement des unes at des autres, ses aptitudes et ses prefdrences allaient aux sciences, et iten a communiqud le gout a bon iombre de ses dleves. Mis pourquoi n'a-t-il
jamais lui-meme eziae see prdfdrences? Nous touchons ici,

croyons-nouss, une ligne.de conduite qu'il s'dtait imposde deplse
toujours, et A laquellelI resta riqoureusement fidele :' No rien

demander, ne rien refuser pour 6tre plus str de-fai"e la volont6
4ivine ! Et il n'hsitait pas a la conseiller qui venait le con4ulter sur ce point. En avril 1938, par la mort presque subite de

M. Boucnet, nous dtions sans professeur de gree. L'un de ee
Messieurs, qpri 'avait longtemps enseignd avant a'arriver au Ber-

ceau, ddmawdq d M. Degland, son Directeur, s'il ne convenait pao

de le dire au supdrieur qui se trouvait en ce moment dean le
plus grand embarras. La rdponse fut. imo diate et categorique :
a Que M. le Superieur fasse ses enquites et ses. demarches pour

tout ce qui le concerne pour vous, le mieux est de n'en rien
dire et, dattendre. > Ne. rien demander, ne rien suggerer asme
pour eire plus sur de -faire ce que Dieu veut. Nous avons 1d 'ex-
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comeil, it le donsait quatre sePaines awunt 0

snort.
1935. AuodeUe
* Je 'ai conn cnamme confrede de 1925
des soars de i hospice, des dewu orphelinate, i vivait queiqi
peu en maie e t'cole apostolique. Tei que fj 'avais laissie
fin-de mes classes, tet je Le retrouvai aprs uwe sdparation d'

qart de siecle. Que de fois, durant ce taps de temps, pamyi ir

dificuitds et les enmuis de toutes sertes, pour essayer de mw
ressadisr et de He pas trop decier, j'dvoquai e souvenir de prm

fesew

-

a~odale qui me provoquait toujours

mieux fair. It

Favais id tout d 6dtM. sous mes yeu~, fallure s*tait faite ptW
lente, mais c'tait toujours la mrme droiture, ptaii toujoursI
m me souriante rggularitd. Le premier a rire d'une histoirr,
Cd'ue saillie, dwun bon mot detI'taris.ble M. Prmneu, bi"e qWe
ce ftt la enssi•e fois qu'il les souligadt a passage. ItWahsituI
eas, dens nas reuiewns comme d4es Maf conseils, de noVfs mppeter
t'ordre devant certains -sujets qu'il jugeait pen chariWtmos T-k
btls;,se dcouvrant alors, it protestait en quelques
fermes contre de tels sujets et se delarait pret quitter la r-e-

Wi,

telement it craigna• t de parattre approuver par son siltae

o

as eule presence.
-lrtait parmi nowso
a C'et que, depuit 1920, M. Degland
vrier de le premiere heure, celui qui gardait intacte la traditia
du Berceau. Comben de professeurs a-t-iL vw passer I ctdO
de hid,
durant les quarate-quatre anaues de son sOjour dats cette ieison
f? Au milieu de ce changetreat perpitue, it 4tait celui gqui
reste, donnant toujours edification et-bon ezemple.

r En 1935-1936, durant.ma premisre asmnse e supriot, 'e
:falais en peiremi
et en deuxai e, cinq. heures de
Mmalnattpies et quatre eiures de sciences piksiques. A#Ajdklst.de EonM6
scolaire 1936, voyant que je nI parvenais pas d tout faire, je

demandai .M. DegLnd de reprendre les sciences ; son acepleiotn tft immdiate el itles enseigna de nouveau jusqu'axu debut
de M aladie, au moims 'avri t937 : cefte imailie Aura VrA
anade, jusq'au muois de masi 1938.
* La place immense qu'il tenait am Berceau tandis quit.
*lherchait qA'd disparatre ,et A se cacher, on s'es aperot aprt
so mort. Toite la maisonnee o(ffrit beaueoup de ce vide, partieulierement les auvres aouquelles it doautait. iTse retrdite de
wears se donnait au rereeat
le fo, r de sea obsquWes. Lee ser
'prirest, avec quelle fereer Depuis toujours, ettes te retrosvaient id, A son poste, pret d lear prodiguer ses • aeouragemwen,
ses directives et ses conseils, qui en les faisant participer d
mdygnifigue constance dans la pratique de to vernt, lebraaenaient dans -lers maisons respeetives, toutes renouveltes datu
fesprit de leur vocation.
a Le cletg landait, qui le connaissait de longue date, ainsi
que le chemn de 's modeate, cellule, oi iH etail sta de-trouver
teujowus la parole simple mais si autorisee qui l'aidait d aller de
-•avant et a savoir reduire a Leurs veritables proportions desVifficultEs qui passent ; le clerge vint nombreax pour lui praover
ea reconnaissance en priant your I
-.

a /'ai dit quil ne quittait guEre sa ehambre. Vneois -paar a,

eepeniant,. it s'en allait d Lourdes. LA, awu pieds de la bonne
Madone oft L'attenflait, chaque flis, sa .awur, venue des environs
de Melun, la, deur ou trois jours, avec ce qui lui restait de famille
terrestre, i.prhtit de tost son cewura sa bomne MIre d Ciet: w

eYee sortie de L'Tan e 6tait your elle. Qunt A sa swu, elle
reprenait I'express de Paris qu lui permetait de shaer le berce n au passage.
.- M.
Legland est mort en mai 1938 : i a souhait6 que sa
tombe, au cimeti6re de Pouy, dvoque son souvenir et surtout
appelle des prieres. Bient6t dix anndes se sont ecoulfes -Parmi
les actuels dlBves du Berceau qui sont susceptibles de visiter le
crmetiere, ii n'y en a plus qu aient connu notre ddfunt. Lee
orphelines restent plus longtemps & la maison (certaines de
I'Age de six on sept ans jusqu' vingt ou ving et un ans). Plusieurs sont enoore l-et se rappellent (leur t6moignage, cit6 plus .
haut, en est garant) ,
Le temps passeo. les hommes disparaissent._ Mais heureusement leur influence persiste, leur Ame ieste. Un pays, une
patrie (et l'ou pourrait ici ajouter-: une maisoft d'-ducation)
sont, d'apres une formule que I'on rApkte depuis Auguste Comte,
ptlus leuvre *des morts que celle des vi•cats. De ces morts, ii
aut pieusement perpdtuer le souvenir. ('est ce que I'on a fait ici.
Et pour finir par ohi commengait M. Guitton, en parlant de
M. Pouget:
Quamnd Les hasars de. -• vie noas oat fait les t6maois d'u -grandexemple, ce serait vraiiment manquer de cau
de garder cet enseignement pour soi seel. a (16) Tons les anciens
leves de M. Etienne Degland (et beaucoup ont voulu contribuer
a e modeste hommage) seront de cet avis.
Pari, jfOiMier V9.

Jean-Baptiste LASsERw.

(16) Portrait de L Pouget, par J. Guitton, p. 9.

BELGIQUE
SANS ET LIkGE
SJUBILE BE M. PETERS
Visiteur des Missionnaires Lasiristes, et Directewr
det Filles de la Charit de. la Provincee e Belgiqe
Cinquantenaire de vocation (1896-946)
Le 8 septembre est une date qui marque dans.la vie de
M. Leonard Peters. D6icate attention de la Sainte Vierge-:
a chaque dtape de sa vie, A chaque tournant de la route,
Eile est 1A, qui lui apporte, en cet heureux jour de la Nativite, le reconfort et la joie de sa pr6sence et Iassuranoe
ciarit...
de sa protection. Gaudium annm•
C'est dans la joie parfaite qtue nous avons fte6 ce
8 septembre, en cette ann6e jubilaire 1946. On s'en souiviendra ! Tous les heureux, appeles & ce festin des noces jubilaires, en.garderont le bienfaisant souvenir. Ce fut un r6gai
de premier ordre, aliment pour l'esprit et pour le OcaBr.
Grande et opulent lecon de charit6 filiale et fraternelle.
DMs la#,veille, de tous les points de I'horison, les Missionnaires arrivaient A Liege. A la gare, beaucoup de cor-
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neltes 6mergeaient de la foule des voyageurs. Vers la fln
de la soiree, M. le Vicaire g6neral des Lazaristes, venu de
Paris avec M. le Secretaire gendral, 6tait introduit a la Mission par le Visiteur et par M. le Sup6rieur de la maison
de Liege. II y 6tait regu par une quinzaine de confreres
qui s'y trouvaient deja reunis. Le lendemain devait en amener d'autres, y compris les itudianls et les s6minaristes de
iofre maison de Louvain. Au total, quand on se trouva tous
r6unis, ce fut en notre jeune Province de Belgique, un beau
groupe de pros de cinquante prdtres ou aspirants au sacerdoce, qui entouraient notre v6ner6 Visiteur,- a qui, apres
Dieu, revient I'honneur d'avoir donn6 en si .peu de temps
pareil essor A la Province.
Les organisateurs de la fete avaient pens6 grand. Ils
parvinrent en deux journees, remplies & soulait, A r6aliser
un vrai triduum de fetes., Ans, Liege, Vis6, ffrent les trois
ktapes.
I
CGest .dans la Maison Centrale des Filles de la CharitC,
A Ans, quo se c416brait la premiere journee. A neuftheures
trente, le clerg6 faisait son entr6e -solennelle dans la chapelle - enfants de chceur, frbres et prdtpes, Mgr Vandekerckove, puis Notre Trrs Honor6 PWre, puis le sous-diacre, M. Norbert Feck, neveu du jubilaire, le diacre. M. Van
den Heuvel, et enfin notre cher Visiteur, qui allait c6l6brer
la messe de ses Noces d'or. On avangait dans une chapelle,
orn6e comme aux plus beaux jours, d'un nombre imposaq saaujoa Isaqouelq op Ia a<sauuoq sr.snd Oap lue
quatre-vingt-neuf maisons de la Province avaient envoy6
leurs Scurs Servantes. C'6tait une masse imposante d'ailes
blanches, sous lesquelles on devinait mime pens6e, mnme
joie : Ames tout 6panouies devant le spectacle de beauth
qui s'offrait A elles.
La chapelle avait pris sa parure des plus graqds jours,
complet6e pour-la circonstance de hauts palmners qui, aux
abords de I'autel, montaient jusqu'i la -statue dur SacrCOur, et. d'oriflammes et d'6cussons qui' disaient et commentaient le caractere de la fete. Des banderolles bleues sur
or, descendaient des chapiteaux le long des colonnes enchass6es dans les murs, dessinaient sous les vitraux, le
monogramme. de la Vierge, et se relevaient pour aller aocrocher leurs pointes, sous les vitraux, , de- jolis &cussons
-io se profilaient dans de fins
~
essins des visions qui durent Atre chores au jubilaire, si l'motion lui a laiss6 le
loisir de- les contempler : 1896, et la Vocation, 1902 et le
calice et l'hostie de la premiere messe, 1902-1904 et dans le
lointain, la perspective du Vatican ; ailleurs, la Madonne
-here aux Luxembourgeois, le nom de Dax au milieu d'une
jonchee d'dpis bzen pleins, et enfin deux immnenses 6pis
symholiques, sur la tige desquels. se d6tachent les noms
des deux 6coles apostoliques de Louvain et deVise, double fondation de.M. le Visiteur.
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Au debut de la messe. M. Van Ginneken, SupBrieur
de la maison de Liege, donne'
toute I'assistance qui se
tient debout, lecture d'un telegramme qui apportait du Vatican felicitations et ben6diction. Et la messe se deroula
suivant le rite, faisant monter vers le ciel, l'action de graces
de tpus, portes par le chant gr6gorien bellement module
par les clercs.
Aprbs la messe, reunion dans la grande salle dps retraites. Deux fauteuils sent disposes sur le marchepled de
l'autel. M. le Vicaire general et M. le Directeur y prennent
place. Nous entendons un compliment, tout en vers, illumine par un souvenir d'Evangile, emprunte a la sc6ne du
debut du ministere public de Notre-Seigneur. Le joli mot
du Sauveur A deux privil6gies, Jean et Andre, les deux premiers choisis : a Venes et voyes * y revient sans eesse
commbe un refrain. Viens et vois, c'est le mot que dans
ces vers bien frappes et soumis aux traditionnelles lois de
l'harmonie, Notre-Seigneur adresse a M. Peters & toutes
les etapes de sa vie : Vocation, Ordination, Rome, Dax,
Liege. Chaque fois, magniflques visions qui d6passent toutes les esperances.
Apres ,la musique des vers, ce fut la musique des
chants. Sentiments de. Notre-Seigneur A l'6gard de son l6u,
sentiments de 1'lu A l'Agard de son Dieu : on entendit' cela
exprimd en de belles paroles rythm6es que soutenait une
jolie m6lodie de Vincent d'Indy.
M..le VicaireOgn6ral dit I son tour ses f6licitations A
M. le Directeur. Purs il s'adressa A la Sainte Vierge, et malgr6 toutes les occupations qu'elle 'devait avoir en. ce jour
de fete, ayant A repondre aux innombrables supplications.
qui ui vepaient de Lourdes, de La-Salette, de la colline de
Sion, il prit la conflance de lui adresser, et nous.convia &
lui adresser, pour notrg ven6r jubilaire, de ferventes pri6res, ardentes comme celJes de Catherine Labour6, qu'il
s'est plu & contempler pendant ta messe, dans le vitrail qui
la represente, fervente, 6perduement conflante aux pieds de
la Vierge Immaculee. II evoque pour terminer un mot que
lui disait recemment un caadinaJ de la Curie romaine :
a Votre Vierge, mais, c'est 6i parfait symbole de la grande
pensde qui se fait jour dans 'E lise : Id Vierge Mdiuatrice I Ele tient un globe, eUe loffre 4 Die% ; elle etend les
mains, des rayons 4tincelants se rdpandent sur la terre.
Double symbole des prieres ascendantes et des grdces descendantes. Coest bien la Vierge Mddiatrice. a
Et ce fut enfln le-tour de M. le Directeur. A tous il dit
son merci. Au bon Dieu d'abord ; ,A la Sainte Vierge ensuite, dont le jour de la Nativite marqua d'un rayon de
joie toutes les 6tapes de sa vid ; pus aux Filles de la Charite de la Province belge, dont les lib6ralites, aujOurd'hui
encore etal6es devant lui, li ont permis tant de fois de
mener A bien les auvres qui se sent accomplies pendant les
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vingt ann~es de son gouvernement provincial, et pari es
eBuvres, celle surtout de la si chere mission du Congo.
On se s6para pour se retrouver bienL6t r6unis dang la
salle de communautd oi 6tait dressee une table splendide,
A laquelle, pretres, tudiants, s6minaristes et frires coadjuteurs allaient goiter les joies de la vie. de famille et las
mets les plus ddlicats,'et constater une fois de plus la d6.
licatesse des sentiments qui unissent les deux families de
saint Vincent.
L'apres-midi, ce furent les v4pres pontificales, daam
toute la splendeur de la liturgie. Chants, c6rdmonies, tint
fut parfait. Le nouveau Prfet apostolique pr6sidait. L
P'honneur, dans sh
Schant gr6gorien, cette fois encore, fut
noble simplicit6 et. sa fervente puissance d'expression.
Le soir, tous les confreres se retrouvaient B Liege, dl,
apris une visite 4 ta chapelle, pendant laquelle un chea
paril traduisait une fervente action de graces, M. le Visiteur b6nit en souvenir du jubile, une statue de saint Vincent
dans la cour d'honneur de la Maison Saint-Pierre. Et, enfln,
apris le souper, ce fut Pheure des toasts a la salle de r6crcation, M. Van Ginneken dit avec un accent de conviction profonde, ses felicitations et son cordial merci an jubilaire,
pour toutes les bonnes.annees passees en sa compagnie, es
pour tous les services rendus a la Maison. de Mission.
Mgr-Vandekerckhove parla de son activitg pour la mission
du Congo. M. Van den Heuvel se chargea de rappeler les
soucis de M. Peters en tant que Visiteur de la Province.
M. Desmet retraVa sa carriire de professeur en Sicile, et de
Superieur B Dak. M Vester glorifia lind6fectible amitie ,qut
M. Peters lui avait gard~e dans les bons et les mauvais
jours et 6voqua, P6mouvant souvenir de ce vieil oncle de
M. le Visiteur qut'il avait trouv6 dans la famille de saint Vin-'
cint, en arrivant a Wernhoutsburg, et qui, Frbre coadjuteou, gardait si fidilement, li aussi, A sa maniere originale,
Pesprit et e1s vertns de saint Vincent
SB le Vicaire gen6ral f4licita A son tour, M. le Visiteur
-et dit son bonheur d'avoir toujours constatl qu'il r6alisait
fort bien. un texte de la sainte Ecriture qu'it venait de lire
dans. son br6viaire : Justus.st palma florebiU. Splendeauret
vigneur du palmier et floraison abondante' ; symbole des
<uvres florissantes de cette belle Province de Belgique, oir
' . le Visiteur a su faire fleurir le pur.esprit de. saint Vin-cent.
Et ce fut l'offrande de quelques modestes cadeaux, en
particulier l'Qbola des confreres pour le futur Grand SEminaire.
M. ie Visiteur -se leva pour remercier et protester avec
quelque indignation contre tous les 6loges qui avaient t6
faits de sa personae. Lt. un peu tardivement la prire do
soir
.
'1- couronna cette journee bien remplie
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Le lendemain tout le monde partait pour l'ecole apostolique de Vise, oh fut servi un fin diner dont le frere.Charles a le secret pour les grands jours... A table, ce furent les
jeunes qui direntt le Benedicite scout, on plut6t qui le chakttirenf, et de meme les Grdces. Puis, en recr4ation, les photographes s'exercerent A croquer leurs confr6res.
A trois heures, ce fut eI clou de la fete. Les dtudiants
nous donnaient dans la salle des fetes une seance qui. fut
charmante. M. le Visiteur en fut bvidemment le heros. Aprls
un compliment oi se milaient pas mal de poesie et beaucoup d'affectueuse reconnaissance, d'apres un raccouroi de
la vie de saint Vincent, dcrit en trWs beaux vers et transcrits
sur un bien bel album, la vie de M. le Visiteur nous fut
retracke en quelques tableaux, fort bien brosses, tranches de
vie, bvocatrices de tout un passe. Nous assistimes dans la
maison paternellte . la virile 6ducation du jeune Leonard. et
a Feclosion de sa vacation entre les mains du vieil oncle
Lasariste. Puis apparut sur la scene, un impressionnant
jury de 1'Academie musicale de Rome, charg6 de decerner
des dipl6mes de chant aux plus m4ritante et qui, en pro-;
sence du v6ner4 Pere Fiat, de passage &Rome, se crut autorise a decerner, apres 6preuve concluante, une medaille &
Don Leonardo, cum magna laude, pour la perfection de son
chant.
e. nfin,-fulrent 6voqu6s sur la scine, les heureux temps
de Dax, oi l'heureux. Superieur, 6ducateur vigilant, se disait
parfeis bien malheureux, dans l'accablement des soucth que
lui donjaient ses grands enfants, et pourtant, terminait tonjours par ces mots : a El malgre tout, je les aime I Nous 'n'efimes pas l'vocation de ses vingt.a nnes de
Visiteur e de Directeur. dela Province. GCest encore du pre
sent II n'y a qu' regarder et benir Dieu. En tout cela,
trouvailles heureuses, transpositions ing6nieuses, evocations
d'un passe, dans lesquelles brillaient des eclairs de v6ritk
au milieu de charmantes inventions. En- tout cas, tres d6licats sentiments qui font honneur aux organisateurs de ce4.
s6ance et . ceux qui out form6 leurs nmes.
De tout cela, M le Visiteur dt & tous son merci ; et ee
futle mot de la fin.
Henri Dsumw.
S
LOUVAIN
L'Ecole
"
aposioliqe Sain-Joeph (1

-4190w)

BQUoSSR HISTOBIU3 : NOTEs WE 8sOUBNW

S

En juillet 1929,,M. Leonard Peters, Visiteur de Belgique
achetait & Louvain, l'immeuble sis an 88, rue du Canal
Qu'4tait cette maison , De cette bAtisse, Edouard Van Bven,
d6ja en 180, 4voquait la petite histoire : E 187, les Dasms

de la S•aite-im•ie firend
de la famille de Troost

acqaiuiid

de 'ancien h"tel

bergh dOplinler, rue d C

aw,

'
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y transfetrrent leur ltablissement au4uel avait di r~ui,
deux ans auparavant, Le Rensionnat de la Congrdgation ia.
snepacieuse et belle deblie, rue Ducale, a Bruxelles. C'est
meure, avec un vaste et agriable jardin, qu'a fait bdtir, veo
1780, Maximilien de Troostembergh, 4poux de Marie de is
Hamayde. Aux bdtiments existants on ajouta des construclions nouvelles, ainsi qu'une chapelle qui renforma un bet
autel, sortant des ateliers de MM. Blessers-Blanchaert, de
Gand. Dans cel 4tablissement, les jeunes demoiselles repoivent une education complrte, en rapport avec les exigences
des classes aisdes. Le programme des. tudes embrasse les
classes enfantines, I'insiruction primaire, renseignemelt
moyen, et des cours d'education aphrieure. Le, personnel easeignant se compose de dames dipldmdes. Les lhves y sont
groupies en pltsieurs sections, compl~lemenl sipardes les
unes des autres ; 'inlernat,-organise pour une trentaine de
pensionnaires, la demi-pension et Iextenma, friquends ,ar
les enfants de bonne famille. Depuis quelques anndes, ily
est annezx une classe de petits gargbns qi n'ont pas encore
atleint l'dge de neuf ans. L'lnstitut des Damer de la SainteFamille, actuellement dirigd par Madame Adelaide de Pape
se trouve dans la situation ta plus florissante. Louvain, dans
le pass6 et le pr6sent, Louvain,_1898
Cette prospirit6 grandissait alors de jour en jour, et le
- vaste immeuble devenait par trop 6troit. Aussi, les religieuses songerent-elles . se fixer ailleurs. En 1904, elles vendirent leur propriet6 de la rue du Canal, & des Filles de la
es Sceurs,' venues de France, de 'hb6pital militaire
Charitl,
de Lyon, se trouvaient sous -la conduite de SBeur Delobre,
une vraiedFille de la Charitk. Elles occupkrent la maison, de
1904 & 1919. Au lendemain de la guerre 1914-1918, elles la
ekdbrent aux- chanoinesses. de Saint-Augustin, ,sowurs missionnaires, de fondation r6cente, mais, elles aussi, fort prospores. Bient6t nombreuses, les chanoinesses commencerent
sans retard a.b&tir leur grand convent d'Heverl6e, aux portes de Louvain.La maison, encore en 1929, 6tait B vendre. Cette fois, les
Filles de la Charit6 de Belgique, la raebethrent et loffrirent
1 M. Peters, leur directeur provincial.
Ainsi, il se trouvait & meme de r6aliser un projet longtemps caress6. Le plan 6tait conforme & la directive duLTres
Honor6 PWre Verdier, qui avait donnd cette paternelle consigne &M. Peters, lors de sa nomination en Belgique : Et
surtout, n'oubliez pas d'ouvrir une- cole apostolque.
L'achat fut rapidement conclu, sons la protection visible de saint Joseph, et la maison en portera le nonm.
SLes Chanoinesses, comme convenu, devaient quitter la
maison, le 4 septembre 1929 : en realit6, ce fut quatre- jours
plus tard. Le nouveau SupBrieur, M. Hubert Willems vint
alors s'installer : la maison 6tait totalement vide, pas m6me
une caisse pour s'asseoir dessus. Mais, sans retard, des ca-
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mions accourus de tous les coins de Belgique, se mirent
a dbcharger banes, tables, lits, batterie de cuisine, chaises,
etc., etcý.. Eu huit jours, la maison btait suffisamment meublee. De nombreux bienfaiteurs avaient realis6 ce petit miracle : les Filles de la Charitd, dans leur comprehension vincentienne y avaient surtout et largement contribub.
Le 16 septembre, vingt-deux petits apostoliques prenaient possession de la maison Saint-Joseph, ou les accueille la vigilance de leur superieur et celle de M. Andr6
Menu, son bras droit, et pour neuf ans son aide g6n6reux.
DIs le lendemain, les 61eves prennent, pour la premiere fois,
le chemin du collge Saint-Pierre. La vie d'dtudes avait
commenc&.
De 1929 A 1938, les mois passent, soulignes d'ici et 14,

par quelques menus 6v0nements. Le 30 mai 1931, notre con-

frere, Mgr Lebouille, dans la chapelle, confere 1'ordination
sacerdotale a M. Urbain Tackx.
G'est notre premier missionnaire qui, en compagnie de
MM. Leon Sieben et Louis van Gestel, prennent la route du
Congo belge. En 1933, M. Camille Vandekerckove se dirige,
lui aussi, vers Bikoro, mais il en revient quelque cinq ans
plus tard, pour continuer l1'uvre de Louvain.
Le 6 juin 1938, la maison Saint-Joseph avait connu, en
effet, une rude 'preuve. En ce lundi de Pentec6te, alors que
la maisonnee 4tait partie pour l'excursion annuelle de la
f4te du Sup6rieur, M. Willems, fatigu6, mourait, subitement
terrass6 par une attaque d'apoplexie, apres son diner, proche son bureau. Le 9 juin, pour-ses obs6ques, son corps entrait pour la dernimre fois dans P6glise : trente-huit ans auParis, M. Hubert Michel Wilparavant, le 9 juin 1900,
lems, avait recu la pretrise des mains de Mgr Jacques Thomas, CM. Alors, commencerent pour lui de multiples dbvouements : enseignement aux seminaires de Constantine et
de Wernhout,. predications A Rongy et & Lidge, et direction
des Filles de la Cbarit.
Le 15 aofi 1938, M. Camille Vandekerckove 6tait installe Superieur du S6minaire Saint-Joseph. A la.fin de ce
meme mois, de France, deux 6tudiants reviennent & Lou-~
vain, frere Humpers, pour sa quatri6me ann6e de thbologie, et frire Edmond Guns, pour 'commencer le cycle thbologique.
Le 1" novembre 1938, Mgr Antoine S'vat, vicaire apostolique de Fort-Dauphin, confere le diaconat B frere Humpers, qui, le 3 juin suivant, recevait la pr6trise et, quelque
six semaines 4pres, partait joyeux pour le Congo.
En septembre 1930, la guerre ramine vers la Belgique,
nos 6tudiants de Paris. Ainsi le 7 septemnbre, nous arrivent
frtres Joseph Schmets, Marcel Jacquemin, Georges Schmets
et Vincent Walckiers. Le 15 au soir, s'ouvre notre retraite
annuelle : nous- sommes dix, et maem quatorze .dans la

-

322 -

maison, car quatre do nos soldats, tout en 6tant mobilis6s,
peuvent assez souvent se trouver avec nous.
En fin d'ann6e, M. Hubert Meuffels, Visiteur de Hollande, de passage a Louvain, et venant de Paris, nous raconte la mort et les obseques de Notre Tres Ionor6 Pere
Souvay (t 19 d6cembre 1939). D6j., en cette fin de 1939, ce
sonf les restrictions de' la guerre avec son cortege de souffrances et de privations. N6anmoing, la vie continue, les
6tudes se poursuivent. De 1939 A 1946, onze pretres sont venus augmenter les effectifs de nos maisons. Le 86minaire
Saint-Joseph porte d6sormais ses premiers fruits. Le Visiteur de Belgique regarde toujours l'avenir avec une inebranlable conflance en la Providence : le passe augure de lave
nir.
FONTAINEBLEAU
(4 aoit. 1946)
- HI CENTENAIR EDE L'ARRIVEE DES FILLES
DE LA CI•ARITE
Arriv6 la veille samedi soir 3 aoit, pour notre tricente
naire, M. Robert veutnbien nous rendre visite b la Chambre
de Communaut6. GCest le quart d'heure, il est neuf heures
et demie du soir : a Mes bien chbres Sours, nous allons
voir ensemble les raisons que nous avons de bien c6l6brer
ce troisieme Centenaire ; nous allons chercher les ntotifs,
puis nous verrons la nature du Centenaire et enfin les
moyens de glorifier Diep dans cette fete. a La Sour Servante indique une raison : Trba bien, Ma Sceur. Et vous, ma
So(ur, dit Notre Tres Honor6 PBre, se tournant vers ma'
Smur Batcave, anoienne Seur Servante de I'H6pital. Elle
fournit une seconde raison. Tris bien, ma Saeur; et ous, ma
Scur, qui arrives ?... La Sour de la Sacristie, qui entrait
h ce moment, aprls avoir mis la derniere main a la chapelle, d'abord, un pen interdite, tire un motif du martyre
de Saint-Etienne, patron du diocese, dont 1'eglise de Meaux
c6l6brait le lendemain solennellement llnvention des Reliques. Et 1'entretien se poursuit dans une simplicite charmante. Notre Tres Honor- Pere d6veloppe l' nature du
centenaire, c'est-&-dire les c6r6monies dont la principale, la
sainte messe, d#ra a Dieu notre reconnaissance pour les
graces sans nombre, d6versees depuis trois siecles, notre
regret'des fautes, des lacunes, inh6rentes A nos muvres humaines, et enfin, comme moyen de glorifier Dieu, la confiance. a Quand je me sens accabl6 par les difficult6s, nous
dit le successeur Ae 'saint Vincent, je dis I Dieu : Credo in
Deum Patrem omnipotentem, puis je m'abandonne entre
-ses anains divines. * Prenant ensuite son stylo; et le posant
sur la table, le Trbs Honor6 Pbre ajoute : Voyes ce stylo,
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de lui-mdme, il ne peut pas bcrire, pas meme bQuger, mais
si je le prends, il ecrit ; si je le laisse, il ne fait plus rien,
ainsi sommes-nous entre les mains de Dieu, II nous prend,
11 nous laisse. II ne faut jamais se rdvolter, mais se laisser
prendre par le Bon Dieu qui fait de nous ce qu'll lui plait.
Maintenant que nous avons fait le quart d'heure conclut
noire PBre v6nerd, nous allons nous separer. Et, obdissant
SP'ordre donn6, la Communaute se rend A la chapelle pour
la priere du soir, meditant les bonnes pensees de ce pieux
entretien et se prdparant A la grande joie du lendemain :
la messe. du Tres Honor6 Pere. Quel bonheur pour ses Filles
d'y assister, de communier de sa main : Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, chanteut leurs voix 6mues.
Beati qui habitant in domo tua, Domine, in saecula saeculorum laudabunlt e quia melior est dies una in airiis tuis,
super millia... Elegi abjectus esse in domo Dei mei, maqis
guam habitaTe in tabernaculispeccatorum... * Mais les joies
se succedent, voil, la cloche qui carillonne encore joyeusement. Apr6s le PBre, c'est la Mere qui arrive vers ses enfants ; la fete ne serait pas complete sans elle. En compagnie de notre Respectable Soaur Officiere et de Notre Respecfable Sceur Visitatrice, elle vient unir son'action de graces
a la n6tre. Aprbs le, chant da Magnificat, Natre Tres Honor6e Mere, fait connaissance ave, ses Filles. Ces moments
si doux sont abr6g6s par 1'arriv6e de S. E. Mgr Debray,
6veque de Meaux, qui a dcourtE ses vacances pour venir presider nos fetes. . est reGu dans la cour d'entr6e par nos vn6r6s supbrieurs, le directeur, 1'6conome, et conduit au parloir oi-il revet les vetements liturgiques.
A dix heures, dans la chapelle comble, Monseigneur (ait
son entr6e au chant du Sacerdos el Pontifex, puis M: Piet
c6i••re la grand'messe avea assistance pontificale. La
messe des Anges est chantke pour que tous les fideles prennent part au chant. Apres 1'Evangile, M. I'Aumdnier, en
termes choisis, souhaite la bienvenue au chef du diocese, &
nos VWndrds Sup6rieurs, remercie l'Adminisiration des efforts faits pour donner A cette solennit6 tout son 6clat et
invite les assistants & glorifier saint Vincent en vivantcomme lui, dans une vraie charit6 fraternelle. Aprbs la
grand'messe, suivie de la presentation des autorit6s civiles
A Monseigneur; diner coupe par des discours et des toasts.
A la communaut6, les cornettes 'nombreuses se grouperent
autour de la Trbs Honor6e M-re pour le repas, anim6 du
plus joyeux Benedicamus.
A quinzs heures et demie, une nombreuse assistance
remplit de nouveau la chapelle. M. Doucet la tient une heure
sous le charme de sa parole prenante et sur une 6vocation
historique. Enfln le salut cl6ture cette belle journee. Notre
Tris Honor6 Pere 6lbve Postensoir au-dessus de-ses enfants
-inclines, de la foule recueillie, et aux accints du Te Deumi
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Monseigneur quitte lenlement la chapelle, benissant les assistants qui se pressent sur son passage.
Les malades n'ont pas eto oiblies. Nos chores Saeurs
.malades ont eu la joie de recevoir Notre Tres Honor6 Pere
et Notre Tres Honoree Mere, .visite si iouce dans leur existence douloureuse. Les vieilards aussi voient pros de leurs
lits d'infirmes, ceux qui tiennent ici-bas la place de saint
Vincent et de sainte Louise. Monseigneur Debray parcourt
de meme les salles, disant a chacun, A chactne un mot de
bonte, accompagne d'une petite douceur, les laissant sous
le charme de son aimable charit6.
Mais la journee s'achbve, Notre Tres Honor Pirre se
s6pare de la petite famille qu'il a rendue §i heureuse,par sa
presence. Notre Tres Honoree Mere, avec nos Scours Officire et Visitatrice, reprend l'auto qui IPa amenQe ce matin.
Puis, c'est au tour de Mgr Debray, attendu depuis plus
d'une heure A Ponthierry, et qui, apres une derniere b6nediction, nous quitte, lui aussi.
Et maintenant, rtjouies, fortifiees, les Files de Monsieur Vincent lont continuer A marcher dans le sillon trace
par leurs saintes devancieres, demandant & Dieu, une large
participation & leurs vertus pour les transmettre aux jeunes g6n6rations jusqu'au IV' Centenaire.
Scaur BasZuD,
-

DISCOURS DE'M. GABRIEL.OUCET,

M.( (1)

Donnd d Fonlainebleau, le 4 aolt 1946'
TroisiBme centenaire de la Maison. des Filles de la Charit6
ministrari, sed
a-Filius hominis non v
miinistare.
a Le Fils de l'ormme n'est pas venu po~u
Sdire
servi, rnais pour serVi. *
( Mak, XX.2&)
(1 Exceptlonnellement et I un ltre spceial. les Annales ouvrent Ieurs
pages & eet interessant discours. C'est e e fet une evocation d'hisolire vincentienne, d'l y trols cents ans revolus : elle esl patleunment etabte sur la
lecture Intellgente des OEuvres de saint Vincent et sur leas ldlcatlobs petilnemment utllees du tome XIV: tlale des matteres et opncluslon du solrneux travail d'6dtton et d'annotations de M. Coste.
Les perlodes post-linctenennes de l'istoire de Fostatnebleau, on'le note
sans pelne, Iont oratolrement 6voquees dans le rayonnement de cer 1glntalin
debuts. Deux cent ctnquante ans de ces bumbles devouements post-vlncensiens flmbolent discretement dans cette apothbose InlUtale. On ne pent tout
dire en un discours ni en quelques pages.- C'est lair...
Notons surtout que. en vue des usagers futrs. la rcherche historlque
a sa technique et postule des lolslrs, des travaux d'approcbe dan s a n6cessalre et austere, frequentation et compulsaton des archwes. C'est ce travail
. pr$alable qul n pas ed' falt pour eetie preseneit
vocation d'listoire de
Fontainebleau. Lea chercheurs ont enc6re et de la besogne et du rgal en
perspective afn que les orateurs assent Ifeuptr leurs dtscoura pour des futurl
annlversalres
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Excellence,
Monsieur et Tres Honor6 PWre,
Ma Tres Honor6e Mre,
Mes Sours,
Mes Frbres,
Du grand siecle, I'Histoire a surtout retenu les principaux 6venements politiques, les hauls faits d'armes, les
chefs d'auvre de la pensee et des arts.
Ellelmontre K le Roi Soleil n, escorte de quelues astres
de premiere grandeur, dont les noms et 1'eclat demeurent
dblouissants.
Mais si la vraie grandeur consiste A mettre son g6nie
et sa personne au service de i'humanite, comme la enseigne et fail Jesus-Christ, nous pouvons revendiquer pour
saint Vincent une place de choix dans la galerie des grands
hommes du Grand Si6cle.
A trop de prdtendus grands hommes pourrait s'appliquer la cruelle maxime.paienne a Paucis vero tivit genus
Aumanum n, qui se pourrait traduire : le peuple sert de cobaye A la gloire et au plaisir de quelques surhommes. Estce que Voltaire, ce pr6tendu ami du peuple; n'a pas fouett6
ce qu'il appelait a )a valetaille » de sa dure phrase m6prisante : a Un joug, du foin et un aiguillon a ?
Trop souvent, de fait, la gloire militaire s'6Blve sur un
monceau de cadavres, se pale avec des fleuves de sang, et
s'etend sur un ocean de deuil et de larmes.
La magnificence des palais royaux du Louvre et de
Versailles inspirait B Bossuet cette plainte accusatrice :
SVotre luxe arrache la vie a cent orphelins ! ,
A 1'oppos6 de ceux qui, vivant pour eux, se servent des
autres, saint .Vincent s'est constamment et entierement oubli6 et sacrifi lui-meme pour servir les autres. 11 a employ6
son intelligence fine et precise, son cBur compatissant, sa
volont6 tenace a chercher et A procurer le bonheur de ses.
semblables les plus ddsherites, les orphelins et les vieillards,
les malades et les infirmes, les pauvres et toutes les victimes
de la misere.
Et cet ideal du. bonheur d'autrui par la charit6, il a
r6ussi a le communiquer A ses disciples qui ont ainsi, A travers les si6cles, prolong6 son action bienfaisante..
Voila ce que nous allons constater une fois de plus,
en 6voquant, aujourd'hui, la venue, il y a trois cents ans,
des premieres Filles de la Charite A Fontainebleau.
Fontainebleau ! Voilh un nom que nous lisons A plusieurs reprises dans la Vie et les Lettres de saint Vincent
de Paul. Quand la Cour residait A Fontainebleau, il y venait pour a le Conseil de Conscience ,. oh sa soutane, sans
trou-ni tache, mais pauvre et modeste, contrastait fort avec
la pourpre 6clatante de Mazarin, et oh, surtout, ses avis sages et dosinteresses s'opposaient avee fermete et resPtect
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A ceux moins purs et plus politiques du r6aliste et ruse Cardinal.
11 y revenait, pour d'autres raisons,. comme au mois
de juillet 1644 ; la reine Anne d'Autriche 1'avait appel6 pour
1'entretien d'un double projet qui lui tenait an ceuir : une
Confrerie de la Charite a instituer au Bourg Royal de Fon-tainebleau, et une Mission a y faire precher.
/ La Mission fut prdchQe et avec un trop grand succs &
en croire un brave Pdre Capucin qui, lui, n'en avait pas du
tout : personne a ses prdches tandis que la foule affluait aux
entretiens familiers que donnaient les Missionnaires selon
la nouvelle et simple a petite methode ,. Le bon Pere se
crut oblige de les combattre, et par des armes qui n'etaient.
pas qu'oratoires ; mais le combat cessa rapidement, car
saint Vincent, qui n'aimait pas la chicane, se hAta de rappeler ses missionnaires avec la permission de la Reine.
La Mission eut cepejidant un pr6cieux et net r6sultat
puisque M. Portail put, le 17 novembre 1644, riger une
Confrerie de la Charite. avec I'aide des Dames de la Cour
et de- quelques autres, pour le soulagement des pauvres et
le soin des malades.
*Moins de deux ans apris, la flamme de la Charit' vacillait d6ja au ccur de ces Dames, et, pour la ranimer, la
Reine Anne d'Autriche d6sirait faire veni quelques-unes de
ces bonnes Filles de la Charit6, que saint Vincent avait
commence de grouper en 1633, sous la direction de sainte
Louise de Marillac.
Saint Vincent revint done a Fontainebleau vers la fin
de juillet 1646 pour mettr au point'cette fondation. Le 21
aoit de la meme ann6e, c'tait chose faite, puisque ce meme
jour, Vincent 6crivait a Louise de Marillac : a La Reine
nous a conunandd de lui envoyer deux Seurs pour la Charit6 de Fontainebleau : A quoi nous avons satisfait et choisi
laiSoeur Barbe (qui visitera les pauvres 'et soignera les malades), et une autre Sour (Anne Scoliege), qui, pour Otre
trop jeune, me fait croire qu'il la faudra retirer...
C'tait done bien vers la fin de juillet oi au debut du
mois d'aoit 1646 qu'arriverent a Fontainebleau les deux premieres Filles de -la Charit6.
Voila 1l'venement dont nous comm6morons aujourd'hui
le tricentenaire.
Ne convenait-il pas, en effet, de remercier Dieu pour
a ce petit commencement n, comme .disait saint Vincent,
ou pour a ce petit grain de s;n6v6 * 6vangelique, qui, par
la suite est devenu un grand arbre de Charite, dent les vastes et puissantes ramures ont abrit6 tant de miseres et de
d6tresses, physiques ou morales ?
'Saint Vincent est-il venu installer lui-m6me ses deux
premieres. Filles 7?Cest possible, c'est mmme probable, vu
e grand intfrct qu'il portait a Fontainebleau ; et certaines
archives locales semblent bien l'affirmer.
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Ce qui est certain, c'est qu'elles sont arriv6es ici, munies
de consignes pr6cises et de sages recommandations, comme
avail coutume de faire le Fondateur en l'ultime r6union qui
pr6c6dait tout d6part
A la fin de la Conference qui portait sur un point de
la Rfgle, une vertu de la Compagnie ou sur l'amour des
Pauvres, saint Vincent donnait les noas des Scours qui allaient partir ; puis il priait Mademoiselle, M. Portail et les
Scurs presentes de faire a leur petit cadeau a aux partantes. Chacun exprimait les souhaits jug6s le plus utiles':
c'tait la soumission a Dieu la patience dans les 6preuves,
une grande cordialiti pour les compagnes, ou quelque autre vertu ; et saint Vincent terminait la r6union en donnant
la b6n6diction au nom de Notre-Seigneur.Comment Soiur Barbe et Scour Anne arriverent-elles A
Fontainebleau f Par P'un ou l'autre de ces modes de trans-.
port que saint Vincent signale'avec precision- dans une lettre Louise de Marillac : soit le coche qui par.ait de Paris,
rue de la Cossonnerie, soit le bateau que 1'on prenait au port
Saint-Paul Cquai des Grands-Augustins), et qui abbrdait &
Melun, d'oi l'on gagnait Fontainebleau par la fordt
L'empressement A les accueillir fut grand, la euriositU,
plus grande encore, car jamais les habitants n'avaient vu
de religieuses hors du cloitre.
Elles ne portaient pas encore I'imposante cornette d'aujourd'hui aux grandes ailes 6ploy6es. C'est pr6cishment &
cette dpoque, le t1 aoit 1646, que Louise de Marillac 6orivait A M. Portail : a ...j'ai propos6 & Monsieur Vincent et
M. Vincent a permis que les Scours portent une cornette de
toile blanche .qui prot6ge le visage contre les incommodit6s
cornette, dont les
C
du grand froid et du grand chaud. Gette
ailes tombaient sur les 6paules, ne fut impos6e pour raison
d'uniformitA qu'en l'ann6e 1685.
Avec ou .sans cornette les deux Scurs portaient strement un toqiýois de toile blanche qui enserrait la tete et
cachait les cieveux. Elles avaient aussi un collet blanc et
une robe de serge grise : d'oh leur premier nom de Scours
Grises.
Ne les-imaginez pas de haute lignde brevetees. ou dipl6m6es, comme on les veut aujourd'huL aiint Vincent voulait
des filles de village, a saines, robustes, de vie irr6prochablei
habitutes a une vie frugale et laborieuse, d6cid6es surtout
a bien servir les pauvres pour l'amour de Dieu. *
En arrivant, elles allerent adorer Notre-Seigneur dans
son Saint Sacremnent, puis elles rendirent visite au Cur6,
dont elles demanderent a genqux, la pr6cieuse bna6diction.
Fontainebleau n~6tait alors qu'un petit bourg, le Bourg
Royal, avec une modeste chapelle que Louis XIII avait fait
bAtir en 164A, et qui d6pendait canoniquement de la Cure
d'Avon, desservie depuis pros de cent ans, par les religieux
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Mathurins. Cette chapelle ne tut convertie en 6glise.paroissiale que le 27 novembre 1661, sur la demande formelle du
roi et de la reine. Elle fut alors confi6e ou plut6t impos6e
aux Prdtres de la Mission, je dis bien impos6e, car M. Aimnras ayant fait remarquer qu'une Cour Royale ne convenait pas & de pauvres missionnaires des champs, la Reine
Anne d'Autriche, lui r6pliqua :
a Mais vous avez bien accepti la Cure de Richelieu ?
a Uniquement, r6pondit M. Almeras, pour ob6ir a ce grand
Cardinal.'- Nous valons biep ce grand Cardinal *, r6torqua
la Reine.
Et M. Almeras ddt s'incliner.
Oh done s'installrent les deux premieres Scurs ? Probablement dans une tres modeste maison provisoire, en attendant de pouvoir prendre possession, en juillet 1666, d'un
important immeuble, que le roi Louis XIV acheta pour elles
au prix de cinq mille livres, et qui fut d6sign6 d6sormais
sous le nom d' a Hdpital de la Charit6 a. Cette maison etait
situde rue Royale, entre la rue de. la Vieille-Poste et la rue
ou ruelle, dite de la Cour du Cheval-Blanc.
C'est seulement en 1688 que Mme de Montespan fonda au
Montpi6reux, sur 1'emplacement oh nous sommes, done rue
des Beis, l'H6pital de la Sainte-Famille : c'6tait, en r6alit6,
un hospice oh il y avait place pour quarante a d4cr6pits a,
auquel fut adjoint plus tard l'Orphelinat des a Filles
bleues ). Et c'est en 1839 que fut faite la fusion de I'Hdpital de la Charit6 avee celui de la Sainte-Famille.
Mais, laissons aux archivistes ces d6tails destopographie, ainsi que ces questions de date, et faisons connaissance avec les deux premieres Filles de la Charit. .
- L'une d'elles se nommait Anne Scoli6ge, et devait s'oc-.
cuper sp6cialement des enfants comme directrice de aI
Petite Ecole ». Nous savons peu de chose d'elle. Saint Vincent lui a reproche sa trop grande jeunesse. Entendait-il
par l1 qu'elle etait insuffisamment formee, qu'elle manquait
de la prudence ou de la reserve n6cessaires ? Le fait est
qu'il la laissa trbs peu de temps et la remplaca des le 24
juin 1647 par une Smur Jeanne-Christine, qui dut & son
tour d6der la place A Soeur Marguerite.
L'autre Sour se nommait Barbe Angiboust. C'est & ella
qu'il faut nous arreter et parce que saint Vincent misait
sur elle. le succas de cette fondation, et parce que ses vertus et son activit6 r6sument I'histoire, trois fois s&culaire,
des Filles de la Charite A Fontainebleau : car rien ne ressemble plus A une vraie Fille de la Charit6 du xx 'sidcle
qu'une vraie Fille de la Charit6 du temps de saint Vincent.
D'apres M. Coste, A qui il faut toujours revenir pour la
surete de la documentation, sinon pour la justesse des apprciations et *la valeur des conclusions, Sweur Barbe fut
de beaucoup ccla plus belle conqudte de saint Vincent i, et
elle occupa dans les. premieres fondations une place fort
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importante, a la plus importante apres Louise, de Marillac ».
Nul doute que saint Vincent ait eu une estime particulibre pour cette precieuse recrue qu'il appelait familierement ( la Grande Barbe a ou c Barbe la Grande », B cause
dc sa taille imposante et aussi pour la distinguer d'une autrc Scour Barbe qu'il nommait la a Petite Barbe ).
Elle 6tait une de ces premieres filles dont saint Vincent
disait avec une flert6 non dissimulee a qu'elles aiment tant
leur vocation qu'elles se feraient sacrifier, d6chirer et couper en mille morceaux plutot que de I'abandonner. ,
Ses compagnes 'avaient en grande veneration ; l'une
d'elles affirmait que a huit mains de papier ne suffiraient
pas pour 6crire ses.vertus *, et une autre a qu'a-en parler
jusqu'au soir on W'aurait pas dit tout ce qui etait & dire *.
Baptisde ie 6 juillet 1605, a Saint-Pierre de Serville,
au diocese de Chartres, elle etait entree le 1" juillet 1634,
a l'Age de vingt-neuf ans, dans la petite communaut6, qui,
nee le 29 novembre 1633, n'avait que sept & huit mois d'existence, et ne comptait qu'une douzaine 4e sujets.
Scour Barbe, possedait d6ji, affirme M. Coste, a une
vertu capable d'h6roisme, une tendre compassion pour les
pauvres, et un jugemeqt d'une rectitude parfaite a. Aussi
saint Vincent mettait-il toujours son nom en avant pour
les fondations les plus importantes, comme les h6pitaux
d'Angers ou de Nantes.
Elle commenea par visiter les pauvres sur la paroisse
de Saint-Nicolas du Chardonnet ; elle s'occupa 6galement
des enfants et des gal6rieos. Elle fut nomm6e Sup6rieure
A Saint-Germein-en-Laye en 1638, puis A Richelieu, et enfin
a Saint-Denis, d'oin saint Vincent l'enleva pour la fondation
de Fontainebleau.
Bile arrive done ici, avec une exp6rience de douxe annees d'cuvres, apres avoir et6 formee directement A l'cole
iq•me des fondateurs, et aprAs avoir assist6 frlquemment
A ces incomparables Conf6rences ou saint Vincent ciselait
un i .un les traits de l'ideale et immortelle Fille de la Charit6.
Avide de perfection, elle sait qu'on peut y atteindre d6Est-ce que
sormais sans s'enfermer dans un cloitre. Notre-Seigneur a vecu dans un cloitre ? - La perfection
ne consiste-t-elle pas a aimer Dieu de tout son pouvoir et
son prochain comme soi-m6me pour Dieu ?
Voil la Perfection que saint Vincent a reussi & .dcloltrer et qu'il a agenouillee aux pieds et au service des pauvres et des malades.
Bile ne se souciera nullement d'examiner qui J'emporte, de la vie contemplative ou de la vie active, puisque
es deux vies sont parfaitement conciliables et que Marthe
et Marie separees no vaudront 'jamais Marthe et Marie r•unies. Cette soudure entre la plus profonde vie int6rieure et
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la plus intense vie de d6vouement, ne l'a-t-elle pas .vu r6aliser A la perfection par sainte Louise de Marillac ?
Elle sera done, elle aussi, une de ces a Religieuses nouveau genre D, dont saint Vincent, avec une sQre precisiow
et une pr6voyante sagesse, a trac6 le g6nial portrait que too
le monde connait et qui fait, de ce Fondateur original, ua
des plus grands Precurseurs de tous les temps, le saint Benoit, ou le Patriarche de toutes les communaut6s f6minines
de Claritd.
Glorifier Dieu et se sanctifler par les services des Pavres : tel est le but precis assign6 par saint Vincent i se
Filles, tel est le but que se propose SOur Barbe.
Les Pauvres, elle voudra les aimer comme Notre-Segueur les a aimns, et pour cela, elle essajera de les regarder
avec les yeux meme de Notre Seigneur. Elle verra en eau
des membres 6minents, des membres pr6f6rds de son Corps
mystique, d'autres Lui-meme. Elle ira au pauvre, comme
elle irait vers Notre-Seigneur, pauvre ou malade, sur la pWroisse v.
Ce service des pauvres malades elle le pr6f6rera a toute
autre occupation, disposee, en cas d urgence on d'ob6issanc
A tout quitter, meme la Messe ou la Communion.; car (
sera « quitter Dieu pour Dieu w, ce qui revient A ne pas le
quitter du tout, piisque c'est Le retrouver partout. u Soigner
un malade, c'est faire oraison ,, lui avait dit saint Vincent ; visiter un pauvre, c'est visiter Notre-Seigneur dans le
Saint Sacrement de la Pauvrete; assister un mourant, c'est
veiller Notre-Seigneur agonisant b Geths6mani ou an Calvaire.
Pour une .authentique Fi l le de la Charit6, comme Swur
Barbe, un seul jour, une seule heure auprBs des Pauvres,
vaut mieux que des ann6es dans les palais de rois.
Saint Vincent avait voulu la placer aupres de la duohesse d'Aiguillon, niece de Richelieu, qui habitait le Palais
du Petit Luxembourg, oh se tient actuellement la Gonference
de la Paix. A peine arriv6e, elle ne peut retenir ses larmes
a Offrez vos larmes A Notre-Seigneur, l'encourage saint Vin-

cent. Dieu en saura tirer sa gloire quelque jour.

I

H6sitante devant le luxe des appartements, saint Vincent est oblig6 de la pousser un peu rudement : w Alles,
allez, ma fille. v En vain, la duchesse essaiera-t-elle de 1'habituer par des attentions de tout genre, Smur Barbe demeure triste et d6p6rit.
, Pourquoi, ma flle, ne vous plaisez-vous pas ches
moi 7 - Madame, j'ai quitt6 mon pere pour servir les Pauvres, et vous dtes une grande dame puissante et riche'! Si
vous 4 tiez pauvre, je vous servirais volontiers.
nl fallut la rappeler au bout de quatre on cinq jours.
Cet amour du Pauvre, surnaturel en sa source et dans
G
ses motifs, S&ur Barbe a appris de saint Vincent a 'l'expri-
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mer, A le traduire d'une maniere effective, par l'assistance
corporelle et spirituelle.
Aimer c'est vouloir, c'est procurer le bien total, celui du
corps auquel il faut rendre la sante par les soins, les rem6des et- la nourriture ; celui de 1'Ame par l'enseignement et
les sacrements. Pas de mutilation de la personne humaine.
Donc, pas de fausse mystique qui, en desincarnant, n6glige
ou m6prise le corps ; pas de matLrialisme qui, en d6spiritualisant, oublie, blesse on ruine les Ames.
Ce double devoir essentiel de la Charite, Seur Barbe
le retrouvait exprimd avec force et nettet6 dans le Tableau
que saint Vincent envoyait A toute Maison, nouvellement
*fond6e : c'etait le a Seigneur de la Charit * au visage seuriant et dont les bras .blient 6tendus vers les Pauvres, avec
la devise : a la Charit, de Jesus nous presse *. Et, au-dessous, deux petites scenes : i* un pr6tre donnant la communion ; 2* une Saour donnant les soins & des malades
couchets.
Pour assurer cette assistance corporelle et spirituelle,
,B$aur Barbe devait organiser trois sortes d'ouvres :
i* La visite des pauvres A.domicile ;
2* Le soin des malades ch.z eux et i I'h6pital
3* Une a Petite Ecole D pour rinstruction des filles.
On devine que pour r6aiiser, seule ou a peu pres, un
tel programme, il lui fallait avec une robuste saut6 et une
riche nature, une belle intelligence, un sOr bon sens, un
vrai talent d'organisation, et un d6vouement sans limites.
Tous les jours, le fameux pot de bouillon au bras, et,
sur le dos, la hotte emplie de linge, de vivres, et de m6dicaments, Soeur Barbe s'en allait par les rues el p$netrait
* dans les maisons oh lui etait signalde use detresse ou uue
infirmit& Elle ne perdait pas le temps en papotage on en
curiosites, car le moindre retard aurait fait attendre et souffrir Notre-Seigneur en la personne des pauvres.
S'il y avait quelque malade dans la maison, elle faisait
le m6nage, pr6parait le repas, aidait a manger, donnait les
soins. eL le reconfort, puis repartait vers une autre maison.
Les malades les plus graves 6taient recueillis dans la
maison des Scaurs oh on avait pu placer quelques lits :
c'6tait un bien modeste debut d'h6pital Sans presque aucune aide, Sceur Barbe devait faire face a un labeur 6crasant, qui lui faisait aimer Dieu et les pauvres.. vraiment, &
la force du poignet et A la sueur du visage.-)
Astreintes a tous les emplois, les Sceurs d'alors Jevaient
assumer la cuisine, la buanderie, la lingerie, la pharmacie,
les soins et les exhortations aux malades. Faute de temps
dans la journ6e, elles employaient l'heure de la recrbation
a ensevelir les morts et ai respirer des odeurs d'infedtion.
Quant aux enfants malades, elle les aimait tellement
qu'au t6moignage d'une compagne, elle les tenait la nuit
entre ses bras pour remplacer les berceaux qui manquaient
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Elle avaiL aussi un talent sp6cial pour instruire filles d
femmes Elle leur expliquait le cat6cbusme, lisait la vie des
Saints et concluait l'entretien par ces mots : s Maintenant
meltons-nous a genoux et meditons sur ce que nous venom
d'entendre. , Et toutes lui ob6issaient.
Quand Soeur Anne fut rappelbe B Paris, elle fut oblig6e d'assurer la direction de la a Petite Ecole * qui, des le
mois de mai 1647, 6tait d6ji frdquentee par soixante-dix eafants, au grand 6tonnement de Louise de Marillac, qui avail
peine a admettre un tel nombre.
Oh trouver les ressources necessaires au fonctionnement de toutes ces couvres ? La Reine fondatrice oublia
trop souvent d'envoyer les secours necessaires. Elle ne donna
rien pendant deux ans, puis pen de chose, si peu de chose
que Louise de Marillac kcrivit a Scur Barbe de ne pas
eraindre d'aller ches les personnes fortunies, ain de plaider la cause des Pauvres.
Pour couvrir les d6penses, Sceur Barbe, en ses moments
libres, blanchissait, fllait et cousait afin de gagner un petit

pcule.

Ces multiples occupations ne 1'emplchaient pas d'observer les prescriptions de la Rigle avec la plus m6ritoire
exactitude et d'etre scrupuleusement fldle aux diff6rents
exercices de pi6te, surtout a loraison et a la visite au SaintSacrement.
Seule la correspondance avec Paris laissait parfois i
d6sirer, et Louise de Marillac lui reprochait affectueusement de lui causer un pareil chagrin. Et pourtant elle 6tait
fort attache A ses Superieurs, dont elle lisait les lettres h
genoux et auxquels elle rdpondait en signant parfois :
Barbe, 1'orgueilleuse. a
Get effort vers l'humilit6, joint A une aimable simplicite et A une franche et joyeuse cordialitM authentiquaient
Soeur Barbe comme la vraie Fille de la Chariti, telle que
saint Vincent avait voulu la faconner.
.Aussi, est-ce un vrai cri de douleur qu'exhale saint Vincent lorsque Scour Barbe, malgr6 sa forte constitution,
tombe malade et, le 8 septembre, recoit 1'extrme-onction,
a Je suis bien touche, 6crit-il A Louise de Marillac (7 novembre 1648), de la maladie extreme de notre pauvre ScBur
Barbe... quion parte vite a Fontainebleau pour la visiter. a
Et il prescrit a Scour Anne Haudemont de- partir sur-leChamp.
Dieu lui rendit la santW et une telle vigueur qu'elle pouvait dire un jour a ses compagnes : a II y a vingt ans que
je ne cesse de travailler et je n'en ressens aucune incommodite.
Elle continua done de servir les pauvres de Fontainebleau, jusqu'A ce que saint Vincent la rappelat, pour lui
confler d'autres maisons importantes, comme Brienne ea
1052, Bernay en 1655, et enfln Chiteaudun en 1657.
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Partout mame d6vouement et partout mdmes succes.
Saint Vincent lui 6crit : a Je suis heureux d'apprendre la
confiance que la ville (Chateaudun) et le pays vous temoignent, et la b6nediction que Dieu donne A vos travaux. J'en
ai etW fort console et j'en rends graces & Dieu. Continues &
Le servir avec le zele, la Charite et 1'Humilit6. que yous avez
fait jusqu'ici. o
Peut-on souhaiter temoignage plus complet, plus precis
et plus autoris6, de la vertu et de l'activite de Sceur Barbe '
C'est a ChAteaudun qu'elle meurt, A P&ge de cinquantetrois ans, le 27 decembre 1658.
Avant de mourir, elle (ait venir les enfants pour les
exhorter A vivre chretiennement. Aux Swurs, elle reeommande l'union et ramour du travail.
Ne pouvant cqmmunier, elle fait venir le Saint Sacrement pour pouvoir I'adorer : ce qu'elle fit avec une telle.
d6votion que son visage en etait rayonnant : a Oh ! je suis
heureuse ! n s'6crie-t-ehle. De ce bonheur que le Fondateur
promettait aux servantes des pauvres.
Devant son lit de mort, ce fut un d6file ininterrompu
pendant deux jours. Op faisait toucher des chapelets comme
au corps d'une sante. Tous voulaient la voir. a Elle 6tait
si belle dans la mort que les personnes demandaient si on
I'avait fardee ! * Et d'autres exprimaient leur admiration
et leur attachement sous cette forme naive : a Ah ! si oB
avait pu la racheter au Bon Dieu, on arait tout donne 1I
A la Conference qui fut faite sur ses vertus, les Smeurs
et Mademoiselle multiplierent les remarques les plus l1ogieuses et les plus 6mouvantes, A tel point que saint VinOh ! le beau
cent les interrompait pour dire et redire :
et grand tableau que nous avons sous les yeux ! et qu'il
termina 1'eloge par cette conclusion qui est bien & sa manitre :- Ma Sceur Barbe a fait tout cela !.- PoIrquoi ne le
ferai-je pas ? a
Tel est le modele qui a eic imite, pendant trois si6des,
par les differentes g6n6rations de religieuses qui ont succede & Soeur Barbe, en cette ville de Fontainebleau. L&
mdme devouement, les mmems vertus, le meme amour du
Pauvre ont maintenu et developp6 les mImes Wuvres de
CharitB, commenc6es par SBur Barbe et ses compagnes en
aoLt i166.
Toujours la, on effet, P'H6pital de la Sainte-Famille,
certes agrandi, modernis6, adapt6 par 1'Administration aux
exigences actuelles de la technique et de Ihygiene, mais
toujours desservi par les Filles de la Charit6. II a et. occup6
et souill6 jusqu'en la blancheur de ses murs par 'envahisseur ; mais les Sours ne voulurent pas abandonner leurs
vieillards.et les malades refoules et entasses dans quelques
salles trop petites. Seule, la Superieure actuelle a Wt6 contrainte de les quitter pour subir une injuste et glorieuse incarceration. II parait meme que, le jour de sa delivrance,
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son vainqueur d'un jour iui fit signer dblicatement qu'il lui
restail six mois b faire apres la guerre ! Oui, s'ils Tlavaient
gagnee ! mais ils 'ont perdue, et ce sont.ses geoliers qui,
a leur tour, ont 6tW faits prisonniers et pour plus de six
'
mois.
Les autres muvres aussi sont l1. La a. Petite Ecole a de
i646 est devenue 1'Ecole libre paroissiale des Filles, & laquelle est venue s'adjoindre une Ecole professionnelle et
menagere en pleine prosperit6.
Les b:bbs soat toujours 1, dans leur gracieuse creche,
pouponnes avec la meme vigilante tendresse.
, Les a Filles Bleues a sont toujours la, non sons ce titre
et dans le m6me uniforme ; mais toujours dans un internat
qui est plutdt un foyer.familial les orphelines retrouvent
dans une Mere selon la grice, la' mere selon la nature
qu'elles out perdue.
La visite des Pauvres ? elle est toujours associee, sans
le pot et la hotte du xvn* siecle, qui.ont 6t6 remplaces par
l'ins~parable panier on le mystorieux sac de toile oii s'entassent gAteries, provisions et rembdes. Mais 1l Smur n'est
plus seule et les vieillardS ont la consolation d'etre visites
par de gentilles et g6nereuses petites a Louise a qu'une Superieure, dynamique et jamais embarrass4e, entraine dans
son sillage, brnle de sa flamme et approvisionne abondamment. aux 6talages de son 6trange a Marchd blanc a.
Le roi et la reine ne sont plus l& ; mais ceum qui, aujourd'hui, detiennent l'autoritd sont toujours la, plus bien
veillants que jamais pour les pauvres et les Scaurs des
pauvres.
* Pore des Pauvres a, voili un titre qui vaut bien celui
d' a Aigle de Meaux x et c'est celui que vous m6rites, Excellence, par votre 6vident amour des humbles et des souffrants.
Saint Vincent de Paul n'est plus 1A, ou plutOt si, ii est
li dans son successeur, le Tres Honor6 Pere Robert, qui,
A force de le frequenter si intimement dans ses 6crits et par
la meditation, fint par lui ressembler tellement en ses pensees, ses sentiments, ses vertus, et meme par Ia pauvret6
de ses vetements.
Et sainte Louise, ne la retrouvons-nous pas dans son
hiritiere, nouvellement Blue par la Communauth, et embrasee par l'Esprit Saint de tous les feux de la Charitt ? Visitatrice du Brisil, d'une immense province d'Amerique du
Sud, elle est devenue la Tres Honoree et la tr6s aim6e Mere
d'une encore plus immense famille dont-les limites sont
celles du monde, et dont les ceuvres se transformeront peut-.
,ire, mais pour s'6panouir toujours plus dans les ages & veair. Charit6, qui est le nom de cette Famille, et son Ame.
est de tous les pays et de tous les sibcles. Comme le Christ,
elle est d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comme Dieu,
la Charitk est 6ternelle.
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JEAN-POLYCARPE MARTIN (1872-1946)
I. -

La Preparationau Sacerdoce

Jean-Marie-Grdgoire Martin, fils de Jean-Francois Martin et de Anne-Marie-Rosalie Marre, est n6 le 20 mai 1872
au Mas, commune de Montirat (Tarn). II regut au baptdme le
prenom de Polycarpe, prenom port6 par son oncle gaternel,
I'abbe Polycarpe Martin, cure de Camalibre. C'est ce pr6nom
qui pr6valut A l'usage. Notre confrere signait lui-mdme JeanPolycarpe.
S11 tait le second ade trois enfants. II avait deux oncles
pretres, son oncle paternel cur6 de CamaliBre, et un oncle
maternel Casimir Marre, cure de Lacapelle-S6galar.
Au declin de sa vie, il aimait a-evoquer ses souvenirs
d'enfance : le pays rocailleux et les chataigniers de son Mas,
sa mere qui pleura le jour de la prise de soitane de son fils,
son oncle paternel qui l'avait accompagn6 an petit sdminaire
de Valence d'Albi en 1887.
Ceux qui ont connu Jean-Polycarpe Martin pendant le
temps de son enfance et de sa jeunesse signalent chez lui
des qualitbs qui le rendaient apte a la vocation eccl6siastique et qui s'accentuerent avec l'Age. M. le chanoine Marren,
superieur de PInstitution Saint-Etienne de Valence, ecrit:
a Nous tviions en trl s bons termes et ce n'daait pas difficile,
car it d6ait foncierement bon et aUentionn. II lait grand ami
de la paix, travailler cownciencieux et d'un 'pide Mdifiiaote,
a Au Petit Seminaire, en troisiLme, il 6tait entri dans
une classe de quatorse d6lves. Sa place dans les corpositions
tdait huitieme, neuvihme, dixiAme. En seconde, il fail des progrhs, et passe sixzime, septihme, huitibme. Ses progres continuent en rhlterique et en philosophie, et iI termine dans les
premiers. Sa partie forte diaii les mathMmatiques. Ses notes
genrales de pidt1, de conduite, de tenue, fapplication,- furent trhs bonnes et alUrent en s'amhliorant d mesure qu'il
avancait dans ses classes. .
En 1893, Jean-Polycarpe Martin entra au Grand 86minaire d'Albi, dirig6 par nos confreres. II devait y rester quatre ans (1893-1897). Ses notes d'examen tkmoignent encore des
progres continus de cette nature forte et droite (cinq fois :
resque trs bien ; deux fois : tris bien, portent les regisEn Pann6e scolaire 1896-97, 'archidiocese d'AIbi fournit dix candidats & la Congregation de la Mission , Dax
Paris (i). Jean-Polycarpe Martin, qui Atait parmi ces
oux
(f Voel les norms de ces candidals qul ne pers8vertrent pes tous Gayrand Vtstor. nd, i MrIat ; Averous Flavlen. n6' i Castres; Vivens Jean. ne &
Castres; Martin
SVaour ;. Palaysi Joseph, n6 a atstres; Bonhoure Henri, n6
Jen-Polycarpe,. ne & MoUnrat ; Gan Jean. nI & Mazamet; Julie Jean, n4 i
Castre ; Jaladleu Andrd, nd b Cadiz (Tarn) ; Prat Jean, nt & PamwpeMon.toutes localtes du Tar. diocose d'Albt
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dix,'6tait alors diacre. On le consid6rait comme un des meilleurs 61eves du Grand Seminaire d'Albi.A cette 6poque, MM. Rouvelet et Louwyck formaient
fun A Dax, l'autre & Paris, des g6ndrations de vaillants missionnaires. Jean-Polycarpe Martin fut regu au S1minaire
interne de Paris, le 8 f6vrier 1897.
La figure asc6tique de M. Louwyck impressionna ce
temperament m6ridional, 6pris d'id6al. Le diacre tarnais
avail quittk le clerg6 dioc6sain pour suivre.son attrait vers
une perfection plus 6levee, 11 trouvait dans le directeur du
Sminaire plus encore qu'il n'avait os6 esporer. Quelques
jokrs encbre avant sa mort, il dira : a M. Louwyck nous
inspirait un iddal de saintetd et it exergait sur nos 4mes-une
forte emprise. , Les survivants du Seminaire interne de
cette 6poque disent de M. Martin qu'il apparaissait a sdrieux, affable, instruit, pose, un diacre qui avec les prdtres..

M. Prat, M. Praneuf et les autres... appartenaitd une sorte

d'Etat-Major du Seminaire interne... quelque peu imposant,
aur yeux des plus jeunes,
a Des le Smninaire, 4crit 1'un
d'entre eux, nous le classions parmi les direceuars de Grand
Seminaire, pour son intelligence, sa facilith de parole et sa
tranquille rdgularitd. a
Peut-tre la ferveur du jeune diacre fut-elle excessive.
Le fait est que des son S6minaire interne, il commenca &
souffrir de la tate, ce qui l'emplcha de s'associer aux recherches que M. Louwyck faisait entreprendre A ses s4minaristes, en vue de mener a bonne fin un double travail : lEzplication de nos RIgles et la CoUection de nos PrivilBges.
Le 4 juin 1898 Jean-Polycarpe Martin fut-ordonnb pretre & Paris par Mgr Thomas.
Autsit6t apres, le Pbre Fiat envoyait le nouveau prdtre
se reposer sur les bords de I'Ocean. On pensait sans doute
que ses maqx de tWte seraient passagers et qu'un pen de repos les ferait disparaitre. Mais il n'en fut rien. Alors, M."
Martin insista pour qu'on na le laissAt pas dans ce repos
prolongd. On c6da A sa demande et c'est ainsi qu'il fut
design6 pour le Grand S6minaire d'Evreux.
ILI - Le Ministtre dans les ceuvres de la Congregation
Le Grand 86neinaire d'Evrdux, institu6 par les ills du
Pere Eudes en 1667, et dirige par les Eudistes jusqu'en
1793, changea plusieurs fois de direction dans la-suite. Der
puis 1846,: la Congregation de la Mission a accepte cette
charge. Lorsqu'en 1898, M. MarLin arrive a Evreux, le Grand
S6minaire est fix6 dans 'ancienne abbaye b6n6ictine' de
Saint-Taurin, tandis que le Petit S6minaire, lui aussi dirig~
par nos confreres, est & Saint-Aquilin.
.-M Maurat (1825-13 aoft 1890) vient de mounr. M. Martial Collot lui a succ6de comme supdrieur de Saint-Taurin.
M. Collot ne reste que trois ans, asses cependant pour marquer de son empreinte ineffa(able, ceux qui Pont connua
M. Antoine Roug6 fut son successeur.
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Le jeune confrere de vingt-six ans qui d6bute en 1898
sous M. Collot, a de l'attrait pour l'cuvre des s6minaires. 1
avait, paralt-il, du gout pour le Dogme et volontiers il l'auraiL enseign6. Sa sant6 ne le lui permettant pas, on lui demande de s'occuper du chant, de la liturgie et de l'4conomat. Ces deux dernibres occupations devaient rester celles
de M. Martin a Evreux, avant la Separation, et plus tard,
apres la guerre de 14-18
Dans l'exercice de ses offices de liturgiste et d'kconome
sa nature meridionale fut mise souvent a I'6preuve au milieu de cette jeunesse normande, bonne quant au fond, mais
habile dans I'art de passer A c6t6 des r6glements et soncieuse de se faire bien servir.
Avec une persevdrance et une tranquillit6 bien tarnaises, sans jamais se laisser fatiguer par ceux qui le jouaient
ou I'exploilaient, M. Martin affirma toutes les r6gles de la
liturgie et aussi tous les droits de l'6conomie en matibre
flnanciere.
Son premier s6jour A Evreux, de 1898 a 1903, fut marqu6
pour lui par 1'6mission des saints veux qu'il prononga &
Paris, le 9 f6vrier 1899, en presence de M. Louwyck. CG
premier s6jour fut surtout trouble par les signes avant-coureurs de la loi de s6paration entre 1'Eglise et 1'Etat En 1903,
devant la persecution menacante, les SupBrieurs rappelbrent nos confreres du Grand ~8minaire. Plusieurs autres
confreres originaires du diocese d'Evreux accepterent, au
moins pour un temps, de prendre des mains de ceux qui
partaient le flambeau qui risquait de s'6teindre.
Rest6 le dernier, M. Martin transmit B M. Dujardin les
clefs de la maison. Puis, & regret, il s'6loigna de ces lieux
of il avait d6pensd le meilleur de son sale sacerdotal, dans
la fraicheur de ses jeunes ans.
Cet eloignement devait lui procurer une joie bien douoe
Envoy6 A la maison de Saint-Nicolas de Tolentino a Rome,
le jeune pretre allait puiser au centre de la catholicit6 un
amour profond de I'Eglise et du Pae, qui ne devait jamais
se laisser ebranler ni emouvoir par le c6t6 humain de leuvre divine. Un temoin de ce s6jour a Bcrit :
a A la maison internationale, M. Martin tait dconome.
IL se tira hien de cette fonctidn difficile, sons M. Debrnyne
d'abord, et puis sous M. Fontaine, dont it supportait gaiement les laquineries, les petites el exigeantes monies.
* De M. Martin, dit un autre temoin, nous avons gordd
le souvenir d'un confrre piewe, aimable, ddvot, trhs rigulier. Tous, nous regrettions que see maux de itl ene apermissent pas de sintr&esser davantage & nosetnudes Mats
now constataUns aussi qu'i ditait d'un jugement sdr, du'
dhvouement avoutoe preve, et d'une grande pidId.
II regretta toujours beaucoup sa chbre maison de Rome.
Le Pape Pie X ayant manifestd le desir de voir la Congregation s'occuper des Sminaires de Sicile, M. Frasse fut
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d6sign6 comme Sup6rieur du Seminaire de Girgenti. De passage a Rome, en 1907, il remarqua la grande vertu de
M. Martin, demanda ce confrere au PBre Fiat et l'obtint sans
difficult6.
a MM. Frasse, Martin et moi-mime, 6crit M. Heynen,
composions la premiere dquipe charghe de remettre en itat
ce sdminaire difficile, non seulement A cause du mauvais
esprit gui y regnait, mais aussi a cause de la diffdrence de
mentalhit entre l'espril sicilien et l'espril francais. Dans les
premiers rmois, M. Martin se ddcouragea un peu et il parlait
de retourner d Rome. Mais pen a peu, it sul surmonler ces
premieres impressions et se donna g.ndreusement a ses devoirs. II fut iconome du Siminaire et en plus faisait quelques classes de franCais et du catdchisme. Quand on sapara
entisrement le Petit Seminaire du Grand, it prit la charge de
Directeur du premier, et dans ces fonctions ii fit beaucoup
de bien A ces enfants. II se montra toujours confrere tres
aimable et faisait effort pour se montrer Loujours gai, Tres
pieux, ii dtait en meme temps trbs judicieux. II a certainenment fail beaueoup de bien aux sdminarisles qui s'adressaient d lui. Ausst M. Prasse, son supdrieur, Lapprdciait
beaucoup et a regrettd son retour ddfinitif en France. ,
M. Martin devait conserver jusqu'& sa derniere maladie
des attaches avec des prdtres de Sicile. L'un d'eux, directeur
au Grand S6minaire d'Agrigente, a 6crit apris sa mort :
SSe le regreite iivement, bien que je ne 'ai pas revu depuis plus de trente. ans. Son bon souvenir, ses actions, son
zsle sont gravds dans mon esprit. ,
En 1914, M. Martin retourne en France pour prendre
1uniforme bleu-horizon. Ayant d6pass6 alors la quarantaine, il ne connait pas les risques de la bataille. G'est &
Montpellier. qu'il attend sa mise en sursis. Quand celle-ci
arrive en 1917, il est envoy6 A l'6cole apostolique de Marvejols; Mais ce n'est pas pour longtemps.
Le Pere Verdier, devenu Vicaire g6ndral, puis Superieur
gRn6ral de la Congr6gation, se prate a la reprise de la direction des S6minaires de France. Celui d'Evreux est un des
premiers & b ndficier de cette orientation du nouveau Superieur g6n6ral.
En 1919, le Grand S4minaire d'Evreux avait pour Superieur, M; le Chanoine Julien, qui desirait lui-mdme rentrer
dans la petite Compagnie. M. Julion, un peu vell6itaire et
de santd fragile, ne devait jamais r6aliser son dessein. Mais
il insistait pour que le 86minaire fut repris par la Congrgation.
Le 2 juin 1919, le Conseil de Paris decide d'envoyer
quelques confrrers. II demande en meme temps que M. Julien reste Sup6rieur du S6minaire, et nomme M. Martin,
Superieur de la communaut6 des confrres. Apres seize ans
d'absence, M. Martin reprend done le chemiA d'Evreux, ou
plus exactement de Bernay oi M. Dujardin avait install le
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Grand Seminaire apres la S6paration de 1'Eglise et de
I'Etat. Pendant un an, l'influence de M. Martin fut prepond6rante et chacun se demandait quel 6tait le veritable Superieur du Seminaire, lui ou M. Julien ?
L'ann6e suivante (1920), le Conseil decide de nommer
Superieur du S6minaire, M. Martin. Mais celui-ci decline
I'offre qui lui est faite, en pr6tendant qu'il n'a pas les qualites voulues pour ce poste. II garde des lors les fonctions
d'6conome, de professeur de liturgie et de maitre de chant,
et c'est M. Ryckewaert qui est envoy6 comme Superieur.
M. Ryckewaert exercera cette fonction A Bernay d'abord,
puis a Evreux oi ii transportera le Seminaire dans les bAtiments de Saint-Aquilin. 11 y restera jusqu'en 1930, date de
I'arrivee de M. Colliette. Sauf pendant une courte absence,
en 1926, pendant laquelle M. Martin se repose A Musinens,
l'economat du Grand Seminaire s'identifiera d6sormais avee
M. Martin pendant vingt-sept ans. Pendant tout ce laps de
temps, notre confrere sera temoin de bien des changements,
changement do locaux, changement d'Eveque changement de Suporieurs, chaqgements de confreres. Lui, restera
toujours identique A lui-mAme et accroch6 fortement a sa
fonction. On pourra mdme bientot, sans crainte d'exag6ration, lui appliquer les paroles de 1'Ecriture : a Ipsi peric
bunt : Tu autem permanebis. ) La guerre revient en effet.
Les murs de Saint-Aquilin, oi le Grand Seminaire est installk depuis 1922, s'ecroulent en quelques minutes sous l'action des bombes incendiaires, le 9 juin 1940. Le corps professoral et les seminaristes sont disperses par la tourmente.
C'est la periode trouble de la grande d6b&cle, imitee de.1'6poque des grandes invasions barbares.
.Heureusement, a 1a faveur de l'armistice, et A la faveur
d'une politique critiquable sous certains autres rapports,
les Frangais, dispers6s sur tout le territoire du pays, ben6flcient a1.plupart de la possibilite de revenir se reinstaller
chez eux. G'est alors que Monseigneur Gaudron cherche A
reconstituer son Grand Seminaire. Mais il n'a plus de bitiments pour loger ses seminaristes Ceux-ci sont envoyes
successivement B Beauvais (d'oi les Allemands les chasseront), aux Carmes (oi les difficultes du ravitaillement ne
permettront pas de les laisser), a Saint-Aubin d'Ecrosville,
oh ils resteront jusqu'A la Liberation, enfin, A Cracouville,
plus pros d'Evreux.
M. Martin, qui avait accompagne M. Colliette jusqu'k
Lourdes en 1940, revint seul A Evreux s'installer au milieu
des ruines. Pourquoi est-il reste A Evreux, alors que le -S&
minaire n'y 6tait plus ? Monseigneur avait envisag6 pour
les- prtres de passage B Evreux la possibilit6 d'avoir un
pied-k-terre. M. Martin devait le leqr procurer. En fait, de
1941 A 1944, notre confrbre est surtout 1'aumanier b6nBvole
des Sceurs de Saint-Jean l'Evangbliste, qui ont fait construire un baraquement pour leur communautM et leur 6cole
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autour de la chapelle de Saint-Aquilin. Elles occupent l'ancienne maison des Smurs du Smiinaire, M. Martin s'etant
reserv6 le rez-de-chaussee. C'est pendant cette p6riode que
notre confrere est aussi confesseur et penitent de Monseigneur. Cette vie solitaire devait prendre fin avec ie bombardement du 12 juin 1944. Dans la nuit du 12 au 13 juin
les avions allies deversent leurs bombes sur la ville. En
vingt minutes, elles font deux cents victimes, d6truisant uo
tiers de la cit., et sement la tegreur chez les habitants. Les
Saeurs de Saint-Jean se prWcipitent dans la chambre de notre confrere pour y chercher une derniere absolution et prier
avec le pr6tre, en attendant, pensent-elles, le moment de
comparaitre devant Dieu. Par miracle, les bombes tombent assez loin de la maison. Celle-ci avec les baraquements
sera endommag6e seulement Les habitants devront chercher un gite ailleurs, mais les vies resteront sauves.
M. Martin vient rejoindre' ses confreres b Saint-Aubind'Ecrosville. II les suiyra dans la nouvelle installation de.
Cracouville, en septembre 1944, et reprendra pour quelques
mois, au milieu d'eux, l'exercice de I'4conomat doirt il cst
*
reste le titulaire.
Une pneumonie qui l'avait conduit presque 'iux portes
de la mdrt en decembre 1943, les bombardeomnts auxquels
il venait d'etre m6el, avaient affaibli sa sante. Neanmoins,
M. Martin paye de sa personne dans la nouvelle installation de Cracouville. II donne des indications precieuses,
parce qu'il connait bien la maison de campagne. Au debut,
il parait meme reprendre vie, mais bient6t il sent les forces
l'abandonner. Le sommeil de ses nuits in'cst pas tr6s long,
ni trWs r6parateur. L'unique classe de liturgie qu'il doit assurer le fatigue. Des le mois d'octobre 1945, ayant 6th d6charge de la fonction d'6conome, M. Martin i.e pense plus
qu'% se preparer A quitter la terre. II a le pressentiment que
sa fin est procbe. II met de I'ordre dans ses petites affaires
temporelles, liquide tout son avoir, et attend avec patience
le rendez-vous 6ternel. La pensee de la mort revient' souvent
dans ses. r6p6titions d'oraison comme dans ses conversations. Son.attente' ne sera pas de longue dur6e.
III. - Une rdcompense inaUendue. Les derniers jours.
Aux premi6res V4pres de NoEl, Monseigneur l'Evdque
vient au 86minaire recevoir les voeux de ses S6minaristes.
La r6ponse A ces vceux va revetir une forme inattendue.
Monseigneur a songd A recompenser les bons services du
fiddle econome qui, pendant trente-deux ans, s'est d6vou#
au service du diocese. II annonce done qu'il a nomm6
M. Martin, chanoine honoraire. M. Martin, que personne
n'avait pr6venu de l'intention 6piscopale, a pour premiere
r6action de protester contre cette exception faite A nos usages. 1 a d'abord un pen de peine & se rallier, A l'autorisation donnae par Notre Tres Honor6 PBre, mais, en fils de
parfaite ob6issance, il retrouve toute la d6licatesse de ses
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sentiments lorsque,. le 25 janvier, dans la fete intime du
86minaire en l'honneur du nouveau chanoine, il exprime
A Son Excellence sa gratitude. Cette gratitude, il l'exprime
en son nom propre, mais aussi, avec une touchante humilite, au nom de la Congr6gation dorit il tient B souligner
qu'elle est hqnorde en sa a paure personne w.
Cette fete, expression du merci de la terre A l'6conome
d'Evreux, devait etre pour M. Martin la derniere.
Le 5 f6vrier, il part A Rugles pour confesser les sceurs.
LA il se sent fatigue et se repose un peu. Dans Ja nuit du
9 au 10 une abondante h6moptysie se d6clare. Le docteur
trouve que le patient fait de l'Fademe pulmonaire, diagnostique une double pneumonie et a peu d'espoir de sauver
notre confrlre. Celui-ci regoit aussit6t avec grande pi6te les
derniers sacrements.
Mais on n'a pas compt6 avec l'organisme vigoureux et
trWs sain de ce vieillard. II va etonner tout son entourage :
les Seurs qui le soignent avec tout le d6vouement dont elles
sont capables, le' docteur lui-mAme qui admirerm la patience, le plein abandon A la volontL divine pendant plus de
soixante jours de ce prdtre, dont il ne se lassera pas de
faire ensuite l'loge.
Finalement on le croit sauv6, hors de danger. II se
e1ve. Le Lundi-Saint, 15 avril, le docteur constate qu'il est on
parfait 6quilibre, physique et moral. II 1'autorise A circuler
un peu a l'interieur de l'hopital. Mais le cour est us6 et ne
peut plus supporter cette occupation en apparence si b6nigne. Get effort a te6 trop grand. Le lendemain. matin, les
Saeurs trouvent notre confrrer inanim6 dans son lit.
Le Vendredi-Saint, 19 avril, a Evreux, la d6pouille du
d6funt est modestement achemin6e vers sa derniere demeure
terrestre, avec toutes les restrictions liturgiques prescrites
en ce jour de deuil universeL Autour du catafalque, dans
la cath6drale d'Evreux, sont group6s : Monseigneur 1'Ev6que, MM. les Vicaires g6n6raux, les pr'tres de la ville, ceux
du Petit S8minaire, les confreres de la maison auxquels
sont venus se joindre M. Combaluzier, Secr6taire g6n6ral de
la Congr6gation, et M. Pumir, les olercs du Grand 86minaire, des Filles de la Charitd, les communautds de la ville
et quelques laiques Le lundi 6 mai, a Cracouvile, Monseigneur 1'Eveque, enfour6 de vingt-cinq prdtres, et des s6minaristes, pr6side encore le service funebre empech6 par le
Vendredi-Saint.
IV. - Physionomie morale
Autour de la d6pouille inortelle du disparu chacun prie
pour le d6funt, beaucoup disent qu'ils prient aussi le d6funt
A l'unanimit6 on redit la bont6 et la pi6t6 de celui qui
n'est plus.
Ces deux qualit6s caract6risent bien la figure de cet
humble, de ce modeste.
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a Combien son bon sourire manquerae cez qui le connaissaent, 6crit le docteur de la maison. a C'est la mrme
rbflexion qui sort de toutes les bouches. Si notre confrrer
avait gagn6 l'estime unanime dans le diocese et parri ses
confreres, c'est parce' qu'il avait un exterieur avenant et
plein de bonth. Sa tenue extdrieure 6tait toujours impeccale. cc I recevail avec le sourire et anwe modestie, rendait
hommage aue superioriths des aulres superiorites de vaeur
on supdriorits d'autoriU *, mettait & Plaise un chacun. Ce
savoir-vivre, ces qualit6s de relation 6taient poussas jusqu'&
I'extrdme humilit~. Celle-ci n'empechait pas qu'on apergut
derriere la lunette un regard de finesse miridionale que le
contact avec la Normandie avait aviv6 et rendu prudent.
II a Rte l'homme des contacts agr6ables, du sourire, de I'affabilite. Nombreux sont les pretres qui ont frappl & sa porte.
Personne n'a jamais eu 'unpression de Ie gener, de le d&ranger. II a 6tW 1'homme qui a respect6 tout le monde, particulibrement ses superieurs pour qui il avait une d6f6rence
filiale et une grande ouverture de cour, ses confrbres qu'il
a beaucoup aimbs. 11 en est pass6 beaucoup & Evreux II
se taisait quand on "rappelait un souvenir moins 6difiant
Tous ses confreres 4taient pour lui des * chers et v dri&s
confrhres u. II a respect6 aussi les domestiques. Aupres
d'eux il s'excusait si un mouvement d'impatience lui avait
echappe ou s'il les avait bouscul6s.
Apres sa bonte, on a unanimement soulign6 encore sa
grande pidlt. Cette pi6t1 n'avait rien de mievre, mais elle
6tait trop forte pour ne pas s'exterioriser. Elle se manifestait par sa fldelite A tous les exercices de pi4t6 de la communaute, depuis ceux de regle comme Poraison jusqu'A ceux
de conseil comme les visites au Saint Sacrement.-es religieuses de Saint-Jean 1'Evangeliste, qui 'ont connu pendant plusieurs ann6es, alors qu'il 6tait isol6 de ses confrbres, disaient : x Nous pouvons connaltre par lui tous les
exercices d'un on lazarste. A la nmme heure tows les fours
il fait 4 la chapelle son oraison, son examen de conscience,
it dit son br&tiaire, it recite son chapelet. A Qracouville, les
s6minaristes Pavaient surnommi le Pre Prieur. Ceux qui
Font ef pour Directeur de conscience ont et niarqu6s de
i'empreinte de sa pi6te. Cette pi6te se manifestait surtout
dans la ckl6bration de la Sainte Messe et dans les cernmonies qu'il voulait impeccables et qu'il a aimbes passionn6ment Cette pit6 l'accompagnait partout. Un confrere a dit
avec justesse :
a La grdce de l'ordination s'dtait emparge de M. Martin
des pieds a la tMte. Prdtre, it Vl'ait porout.
It n'a pas et6
pr•tre missionnaire. It a peu prech. II n'a pas ed des occupations de conquate, do ministare exLrieur. II a compense
en itant I'homme de la prihre : so Messe son Briviaire, i
a mis cela ar dessu de tout. II a pirobabiement dit sa dernire Messe avee la meme fexveu que sa premi&e. '

-

343 -

BontB et PiWth avaient en definitive leur fondement dans
une foi profonde, a une foi pas rationaliste(il n'a pas cherch6 & critiquer le contenu de la toi) mais une foi aUtachde &
toutes les formules du Credo comme d un absolu auquel on
devait le plus grand respect. C'est cette foi qui expliquait
son respect du prochain, son recours frequent a la priere, sa
conflance en Dieu, et en definitive l'esprit d'abandon & la
Providence qui 6tait le sien.
I De cet abandon, il a donnh le timoignage le plus grand
danssa dernihre maladie, alant vers la mort avec la sdrdnit6 la plus grande comme d une derniere occupation semblable 4 toutes ses pelites occupations journalihres qui
avaient pricWdd celle-ld. a
En resum6. M. Martin a toujours v6cu conform6ment
A son ideal premier, a celui de son S6minaire interae. On
ne peut pas le.classer parmi les missionnaires apostoliques,
malgrT qu'il en efit l&me et mgme la parole prcdicante.
11 s'est trop defie de lui-meme et de sa sante. II s'est refugie dans la vie interieure. Dans ce refuge sa vie s'est kcouloe
d'une mani*re uniforme, mais non sans fruits. La Congregation avait enrichi cette Ame. On peut ajouter que certainement durant toute sa vie, par son d6vouement obscur, par
ses merites et par ses exemples, M. Martin a aussi enrichi
la Congregation
Joseph HE~N.
Cracoumille, Jain 1946.
LE LAZARISTE ARMAND DAVID ET LE PANDA GEANT
Les Anglais - c'est bien connu Le panda g6ant
ont un faible pour les animauz. Ainsi le Zoo de Londres a
loujours une.place de choix dans les colonnes des quotidiens
d'Outre-Manche, quand la menagerie humaine de la politique ou celle du crime passe par une periode d'accalmte.
Depuis 1936, le panda gyant demeure une des vedettes
du Zoo: l arrive des lointaines fordts du Setchuen, dans l'intdrieur de la Chine. C'est un petit animal cocasse, ressemblant extifieurement 4 un ours, bien que, du point de tue
morphologique, ii n'appartienne pas du tout 4 cette famille
de plantigrades.
Sa fourrure esl epaisse et se trouve blanche sur I'ensemble du corps ; ses pattes sont habillees de noir, ainsi que
les oreilles ; les yeux se trouvent de mime au centre d'une
tache noire. Au panda, la nature a vraiment donne un aspect de clown ; ce que, de son cdti, un caractlre enjouW est
loin de dimentir. ,
SA le voir, d le suivre, ii excite une irrdsistible gaietd : it
gambade lourdement autour de sa cage, fail d'amusantes
culbules el mange gravement des pousses de bambou qui
constituent le fond de sa nourriture les prenant avec ses
Sdoigls, comme 4'il jouait de la flute. En somme, e'est.un ve-
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ritable regal pour les enfants qui sent parfois admis 4 pdndtrer dans son enclos et
IL'approcher de tout pros, car il
s'avere dune humeur aussi douce que gate.
DPs lots, on congoit la perte nationale que fut la mort
de Ming, le premier panda gdant du Zoo londonien. Ele
survenail en 1945, apr4s un sdjour de neuf ans, au milieu
de cette riche et vartde menagerie. Ming avai survecu a Ic
guerre et aux bombardements. Les rigueurs de la paix enrent raison de sa solide constitution.
Devant ce deuil, les autoritls du Zoo se mirent aussimt
en quete d'un remplagant. Apres des negociations asses compliqudes, le Gouvernement chinois entreprit de fournir ua
panda geant, en contre partie dune bourse- d'un. an, en faveur dun etudiant chinois, h~berged Londres.
Le marche conclu, les choses se firent en grand. Un
avon special emporia le nouveau panda, baptisi Lien Ho,
c'est-d-dire Union, jusqu'aux Indes. L'agimal prit alors
place dans un avion de la B.O.A.C., compagnie d'aviation
anglaise. En six jours, Lien Ho parvenait en son nouveau
domicile. Son arrtive fut saluee par toute La presse anglaise
comme un grand dovnement national et international. Son
-wom meme, n'etait-il pJs rIheureuz prdsage de cette hewreuse union de tous les peuples dans la paix et le bonheur
que ron reve irrtsistiblement apres toute guerre P
En attendant, et sans s'embarrasser dans d'aussi profondes et autres speculations, les enfants londoniens viennent en foule s'epanoir et rie de bon cur devant les pirouettes et les culbutes de leur nouveau jouet vivant.
Le panda geant n'est pas un raton, m un procyonidi, ce
n'est pas un urside, malgre les apparences; tout compte fait,
c'est un apparentd au panda, un cousin fort eloigne du papda, dont anatomiuement, i n'est pas davantage rapproctd
que homm ne
ne est du singe.
Ces Irois dernieres lignes sent le pdle rdsme d'un aricle fort docte et asses complique que R. I.Pocok, F.R.8, ja-

dis surintendant de la Socida

du Jardin Zoologigue de Lon-

dres, vient de publier dans Zoolife, en son numiro 3 de
'automne 196.
-Ce qu'on sail moins - on pas du tout - et 'est & ce litre, que le panda giant prend rang et s'introduit allgrement
dans les pages de nos Annales - c'est que M. Armand Dwvid, noire savant confrere naturaliste, fut le dicouvreur du

panda geant (1).

Voici 4 ce sujet, et in extenso, la graduction d'un intiressant article de J.-L. Chaworth-Musters, du British Museum, section d'Histoire Naturelle, opere citato, p. 70-71.
(Note des Annales)
(1) Sur M. Armand David, voir dans nos AnnIaes, . XXX, p. 604
t. XXXII, p. t4; XXXIV. p. 267-268 ; 28f; LXI, p. 172-176 ; LXIV, p. 30 ;
LXVI, p. 46-49 ; LXVHf, p. 394 ; XCIV, p. 333 ; et srlout CT, p. 2S3-26 ;
481-508 ; 773-796 ; et C, p. 5-26 et 277-310.
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Le Panda geant Lien Ho explorant au Zoo de Londres
ses nouveaux quarliers d'et0 :
son premier tour d'inspection.
Photo Gabor Denes
Cliche de Zoolife - Autumn 1946 p. 74.

MISSIONNAIRE ET NATURALISTE
Le Savant Lazariste Armand David (1826-1900)
en habits chinois.

-

345 -

LE PiRE ARMAND DAVID (1826-1900)
LE DiGOUVREUR DU PANDA G ANT

Naturaliste, explorateur et missionnaire, c'est A 1'Age de
trente-quatre ans que le Pere Armand David, de la Congr6gation des Lazaristes, fut envoy6 a P6kin. LA, il fut mis
A la tlte d'une 6cole et consacra ses loisirs A chercher des
sp6cimens de la flore et de la faune des environs de la
capitale chinoise, tant pour la collection de son ecole que
pour celles du Museum d'histoire naturelle a Paris.
Les autorit6s dirigeantes du Museum parisien, frapples
de la qualit6 de ses envois, persuad6rent ses sup6rieurs de
lui permettre d'6tendre son travail scientiflque et mirent a
sa disposition les fonds n6cessaires pour entreprendre des
voyages d'exploration dans nombre de r6gions encore inconnues de la Chine. C'est ainsi que pendant douze ans le
Prre David parcourut la Chine, prenant des notes et collectionnant des specimens de mammiferes, d'oiseaux, d'insectes, et de plantes. II est impossible dans un bref article de
suivre tous.ses divers itin6raires ou de dresser la liste de
toutes les especes qu'il d6couvrit Toutefois, deux de ses d6couvertes interessent plus particulierement le visiteur du
Jardins zoologiques de Londres et db Whipsnade.
Pendant son sdjour A P6kin, le PBre David avait entendu parler d'un curieux troupeau de cerfs qui vivaient
dans les parc de chasse de l'Empereur, au sud de la ville.
Ce pare, entour6 de muraillas de quarante-cinq milles
(soixante-douse kilometres) de long, 6tait un territoire interdit aux Europ6ens. Le nom chinois de ces cerfs 6tait Sampu-hsiang ou les quatre dissemblables. De tels animaux
dtaient r6put6s avoir la queue de l'Pne, les sabots de la vache, le con du chameau et les comes du cerf. Pendant 'ete
de 1866, le Pbre David d6cida d'aller voir par lui-m4me :
profitant d'un moment et d'un endroit oiu la surveillance
etait relAchbe, il grimpa sur le mur. Un spectacle 6trange
se r6vdla B ses yeux. Un troupeau d'une'centaine de ces be4
tes inconnues paissait au loin. Elles ne ressemblaient a aucune esp6ce identifide par la science d'alors. Le Pere David
ne pouvait pas d6cider s'il s'agissait Ia d'une espoce d'Blan
ou de renne A longue queue, vu qu'A cette 6poque de Pann6e, les comes 6taient tomb6es. Sur-le-champ, il prit note
des caracteristiques les plus discernables, et se promit de
tout tenter pour se procurer de tels 6chantillons. De retour
en ville, il demanda A la 16gation de France, de poursuivre
une telle requ6te par voie diplomatique. Les autorit6s chinoises opposerent un refus poli a cette demande. DMs lors,
le Pire se r6solut-il A employer d'autres mthodes. II fit
et lia connaissance avec quelques soldats tartares qui gardaient le pare, et, grAce A des pourboires judicieusement
vers6s, il obtint enfln un specimen qui fut envoy6 A Paris.
Plus tard et cette fois-ci par des moyens plus orthodoxes,
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Scinq autres de ces animaux furent obtenus : les Chinois
avaient A la longue consenti A faire un tel cadeau A la 16gation. Ce cerf est d6sormais connu ches les sp4cialistes sous
le nom d'Elaphurus davidianus et, chez les anglais il est disign:: Cerf du Pre Datid. Egalement Anoter, qu'un tel animal
n'a jamais Wte trouve ailleurs en dehors de ce pare imperial
du sud de Pikin.
Ce que par la suite il advint au troupeau, demeure assez obscur. En 1894, le mur du pare s'croula partiellement
lors d'une inondation du Hunho, et par la breche, beaucoup
de ces animaux s'6chapperent et furent massacres par des
paysans affames. En 1900, le reste de la bande fut abattu par
les soldats qui camp6rent dans le pare. Heureusement, quelques rares unites furent envoybs vivantes en Europe et aujourd'hui, les.seuls survivants sent un troupeau, une harder
d'une quarantaine de tetes dans le pare du duc de Bedford,
a Woburn-Abbey ; six autres vivent au Zoo de WhipsnadePendant 1'hiver de 1808-1860, le Pere David se trouvait
au poste missionnaire de Tchentou dans la province occidentale du Setchouen LA, il entendit Otrangement parler de
b4tes et de plantes remarquables que l'on trouvait dans les
montagnes et les forets aux alentours du petit village de
Moupin. En particulier, on narrait que se trouvait dans cette
region un ours blanc. Apres un pmnible voyage, A travers les
moRtagnes, le Pere David, arriva le i" mars 1860 A Moupin
et se mit aussitot A explorer les environs A la recherche de
ces tresors du monde vegetal et animal. Le ii mars, comme
il rentrait au' soir d'une journbe passee dans les montagnes, il fut invite ches un fermier du nom de Li ; La,dans
]a chambre oii i fut logd, il remarque aussit6t une pean de
ce fameux ours blanc, qui, a la v6riRt, n'etait pas totalemeat
blanc, mais blanc et noir. La joie du Pere David ne connut
plus de bornes quand les chasseurs promirent de lui ramener un specimen. Ils partirent sur-le-champ et, le 23, revinrent avec un jeune panda g6ant qu'ils avaient captur6
vivant, mais qu'ensuite, ils avaient-di tuer pour faciliter son
transport. Plus tard, d'autres semblables animaux, furent
obtenus et exp6di6s A Paris,, of le professeur Alphonse
Milne-Edwards (1835-1900), publia une description dotaillee
tie ce remarquable animal.
Quand on lit les notes et le journal du Pere David, on
peut saisir sur le vif son amour pour les beautes de la nature et sa vive appreciation de la grandeur des paysages
qu'il traversait. 11 faisait collection de ses trouvailles dans
un but scientifique, mais ne tuait jamais pour le simple plaisir de la chasse. II avait le prophetique pressentiment des
ravages que l'introduction des armes modernes produirait
parmi la faune de ces rgions recul6es. De nos jours encore, nouA avous une dot~e d. reconnaissance A l'endroit du
Pkre David pour le fai;. iue, dans un pare d'Angleierre, survit toujours un troupeai de ces cerfs curieux, auxquels il a
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laiss6 son nom. Le pei hsiung ou panda geant, lui, parcourt toujours la jungle, les forets de bambou de la Chine
occidentale. Puisse-t-il rester longlemps encore comme un
monument vivant, pour ce grand naturaliste qui l'a d6couver.
J.-L. CHAWORTH-MUSTERS,
British Museum (Natural history)

LIBAN
VOYAGE DE M. ALEXIS GENDRE, VISITEUR
(Beyrouth-Paris-Beyouth)
L'A.LLR
(31 oclobre-30 novembre 1945)
Lettre de M. Gendre & M. Picot
Paris, le 3 d6cembre 1945
Bien cher confrere et ami,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Me voici enfin A la Maison-Mere depuis quelques jours,
apres un long voyage qui a dur6 un mois. Vous devinez
pourquoi je suis venu : d'abord pour rendre compte de la
marche de la Province pendant la guerre et ensuite pour
demander du renfort, si necessaire et si urgent, pour combler les nombreux vides faits dans nos rangs depuis le d&but de la tourmente qui a bouleverse le monde.
Je suis venu egalement conduire six jeunes gens au
Seminaire interne, chose qui vous fera certainement plaisir
en tant qu'ancien directeur de notre Ecole Apostolique de
Jerusalem ; notre cher et bon M. Bourzeix a dd sourire,
lui aussi, du haut du ciel en voyant cette petite caravane, ii
aimait tant son 6cole apostolique, et ii se devouait avec tant
de cceur pour elle ! Je me rappelle encore sa joie, quand
en juillet 1914, il donnait la soutane B neuf rh6toriciens dans
notre petite chapelle de Jerusalem, et aussi sa tristesse,
quand, quelque temps plus tard, il voyait son petit troupeau disperse par la guerre. Quelques-uns surv6curent pourtant A J'orage : M Mace, put aller faire son s6minaire a Paris et revenir dans la Province oir it travaille avec beaucoup de zele dans notre maison d'Alexandrie... M. Gebran
(le petit Cheeden, eomme on l'appelait alprs) termina brillamment ses etudes A Paris, fut envoy6e Rome pour le doctorat et devint un excellent professeur de philo dans notre
College de Damas, oi, malgre sa faible sante il fait un
grand bien en vrai fils de saint Vincent.. M. Sakre, les hostilites a peine termin6es, reprit, a pied, depuis Saint-Jean
d'Acre, le chemin de J6rusalem. Je le rencontrais, des sa
premiere taple, A Nazareth, oi je l'embrassais de tout ccaur.
le felicitant de sa perseverance et I'assurant qu'il serait regu
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les bras ouverts par le PBre Chiniara et le bon Fr&re Adrien,
qui avaient gard6 la maison et que je ne tarderais pas, du
reste, b le rejoindre dans quelques jours. Ce fut lui, qui,
lors de la visite du Cardinal Dubois, representa les 6B1ves
disperses de l'Ecole Apostolique ; it devint dans la suite,
un bon missionnaire dans le Liban-Nord, A l'6cole du regrettA
M. J6r6mie Aoun, parti, lui aussi, pendant la guerre,
pour la mission du ciel. M. Sakre attend maintenant au college de Damas, la riouverture des missions.
Je ne parle pas des anciens que vous ayes connus et
formes (dont certains furent enleves bien jeunes par la maladie), il ne reste plus que M. Nakad, qui a d6jA fait une
longue carriere de missiounaire et qu, lui aussi, attend du
renlort pour reprendre les missions.
Mais, asses de digressions, j'en reviens A mes seminaristes de 1945. Les autorites francaises leur avaient reservO
une place, sur le premier depart pour la France, avec tous
les autres 6tUdiants.
Deux d'entre eux.viennent de prendre la soutane B An
toura ; la cer6monie fut trs touchante dans la vieille petite chapelle du college, et les grands 16eves qui y assisterent en furent tres 6mus, y compris les musulmans.
Deux autres ont fait leur philo scholastique, et les deux
plus anciens, leur premiere ann6e de thbologie au 86minaire des PBres J6suites.
D'autre part, sur les six, cinq ont leur baccalaureat
frangais et libanais. Comme vous le voye, ils ont fait des
.etudes sarieuses, et ils pourront Atre d'un bon appoint A la
Province quand ils seront pr4tres.
Ce fut le 31 octobre dernier que nous nous embarqukmes sur le Sagitaire,superbe cargo mixte, transform6 pour
transporter dep troupes. Avec le mois de novembre, nous
allions entrer pr.cis6ment dans la constellation du « Sa:gittaire a ; serait-ce de bonne augure ?..
Nous 6tions mille huit cents passagers, en majorit6 militaires, avec un certain nombre d'4tudiants allant faire.leurs
etudes en France. Les cabines sont rlserv6es aux femmes
de militaires de toute classe. Pour les hommes, tous sont
log6s a la mime enseigne, tous, depuis les premieres jus.qu'auxquatriemes, nous couchons dans l'entrepont, c'est-a-dire dans un vaste dortoir constitue par des, lits en bois,
entassds quatre par quatre avec 6tage, tout autour du vaste
-carre de la cale beante. Dans les lits, une vieille paillasse
-qui a fait la guerre ; le soir on nous donnera deux draps et
une couverture. Plusieurs essaient de ,dormir sur le pont
Sdans des chaises longues... mais la nuit ii fait froid et vers
Sminuit on n'y tient plus, il faut se r6signer A descendre dans
Ie fameux dortoir ; la, par contre, ii y fait Rlutot chaud...
'On dort comme on peut
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. Le lendemain, c'est la fete de la Toussaint que l'on ce18bre par quelques messes dites dans le salon des premieres
classes.
Bient6t apres nous saluons la statue de Lesseps & P'entrie du Canal, ainsi que la nouvelle cath6drale de la Reine
du Monde, et nous accostons au quai de Port-Said vers
midi. DMs lapres-diner, je vais voir la bonne Scour Jones
que vous connaisses, et je prends domicile & l'h6pital ggyptien, pendant toute l'escale, qui doit durer jusqu'au mardi 6.
J'aurais bien voulu aller saluer nos confreres d'Alexandrie,
mais, A cause des manifestations anti-juives, nous sommes
consignes dans la ville. Je dis tous les jours la messe ches
nos Soeurs. Comme nous l'avions un peu esp6r6, le d6part
du bateau est remis au lendemain 7, ce qui nous permet de
celebrer la fete du Bienheureux Perboyre chez nos Sceurs.
Ce jour-li, nos s6minaristes viennent de bonne heure
l' harmonium,
chez ma Soeur Jones ; 'un d'eux s'installa
un autre sert la messe, et les quatre autres constituent une
chorale dont les voix remplissent abondamment la minuscule chapelle ; jamais on n'y avait entendu pareille harmonie... si bien que nos Scours se croyaient transportses a
la chapelle de Saint-Lazare ; aussi, ont-elles su mettre en
pratique, peut-etre sans le savoir, la devise connue : Ubi
missa, ibi mensa, et les s6minaristes, pour leur peine, onl
616 bien gAtes en 1'honneur di. Bienheureux. J'en ai profit*
pour faire visiter A nos jeunes, la belle cath&drale que lgr
Hiral a fait construire A la Vierge Puissante, la Reine du
Monde, et qui est vraiment bien. Le d6part est encore retard6 jusqu'au vendredi 9 novembre, et nous partons enfin
ce soir-la vers cinq heures, direction Alger.
D3s le lendemain, pour distraire les passagers, un Dominicain, le Pere Dumestre, fait an salon des premieres,
une conference sur... Pauline Bonaparte, suivie les jours
suivants de deux autres sur le m6me sujet, ce qui a fort
int6resse les passagers, mais.. pendant la derniere conference, le mardi 13, bien des dames et quelques messieurs
durent quitter le salon pour aller... respirer I'air sur le pont
La mer, en effet, commengait J s'agiter... nous Ations dans
les environs de Tunis, et ce fut bient6t la templte qui dura
jusqu'au lendemain, quelques-uns de nos s6minaristes durent, pour la premiere fois, payer leur tribut aux poissons
de mer.
Enfin, le jeudi 15 novembre, nous arrivons devant Alger, 6tincelant sous les rayons du soleil dejh lev6. Apres le
diner, nous pouvons descendre, et nous allons saluer M. Verges, le Visiteur d'Algkrie, mon ancien pr~fesseur que je
n'avais pas vu depuis sa visite en Abyssinie ; quel plaisir
de se revoir et de s'embrasser I Parmi les confr6res, je retrouve M. Peyr6, ancien condisciple de Dax et du Berceau,
ancien anm6nier de Moharrem-Bey, et de plus professeur &
Antoura oi on le regrette encore aujourd'hui. I s'est offert
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pour piloter nos Libanais, qui out 6t6 ravis de visiter Alger
dans tous les coins et dans tous les environs sous son 4gide ;
ils ne pouvaient pas frouver un guide plus eloquent et plus

joyeux..

De mon c6t6, M. Verges voulut bien m'accompagner
dans les diverses maisons. Nous commenQAmes par celle
de la Visitatrice, ofI nous times une visite A ma Soeur Petit,
arrivee de la veille.
Le dimanche, M. Morcrette vint nous chercher dans sa
voiture pour aller visiter Notre-Dame d'Afrique, et de IA,
au 86minaire Saint-Eugene, oh M. Paul Joppin nous avait
invites. J'eus 1l, le plaisir de faire connaissance avec ia
charmante 6quipe de confreres qui se devouent a 1'enseignement d'une trentaine de smm aristes (Alger et Oran).
Ce fut une trWs interessante et agr6able journ6e. Elle fut
compl6toe, Papres-midi par la visite de l'Orphelinai des
filles de Mustapha Sup6rieur, et du grand h6pital de deux
mille malades tenus par nos Scurs. M. le Visiteur me conduisit un autre jour A El Biar, site
merveilleux dominant la ville d'Alger; visiter la- maison
Saint-Vincent, oh la Superieure nous fit diner en compagnie
de M. Dupisre, aum6nier de Saint-Michel, et de M. Menjot,
aum6nier de la maison et ancien condisciple de Dax.
De Ua, nous allames visiter le beau domaine de M. Dupisre, oh la Superieure avait eu la bontd d'accueillir nos
s6minaristes pendant le sijour B Alger, dans la belle r6sidence des missionnaires !.A la residence du Visiteur, M. Adv6nier reussit fort
bien a nous faire passer de bons moments avec son ami,
M. Jean-Baptiste Guichard, dont il acceptait admirablement
bien les nombreuses plaisanteries, sans compter celles, toujours fines de M. Peyr6, surnomm6 : a fineffable du cor
d'or a. Le brave 6conome, M. Fattomeo, malgr6 les restrictions encore en vigueur, sut contribuer au maintien de ce
bon esprit.
Apres un dernier diner oh se trouvaient MM. Laxagueborde, Mollex et Vullo, il fallut enfin quitter cette bonne demeure si accueillante et remonter a bord du SagiUaire, reprendre nos paillasses dans le fameux dortoir de I'entrepont.
On leva l'anere vers dix-sept heures et nous nous 6loign&mes d'Alger-la-Blanche, au moment ofu le soleil disparaissait derriere ses collines, 'encadrant d'une aurole lumineuse..
Le'lendemain, en sortant sur le pont, on se serait eru
sur une grande balangoire, l'avant et 1'arriere du bateau
se levaient et replongeaient dans la mer d'une facon effrayante ; a certains moments, l'hlice sortait de l'eau et
soudain tournait follement dans le vide...
Un pen avant Midi, nous passons dans les BalIares,
juste entre Minorque et Majorque... le tangage (en balan-
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Voire) continue toujours, certains passagers ne descendent
pas & table, montrant ainsi que s'ils avaient le pied marin,
its n'en avaient pas l'estomac !...
Enfin, le lendemain matin, 28 novembre, la cdte de
France apparait dans la brume.. Vers huit heures, nous
abordons Marseille par l'Estaque ; nous croisons des bateaux am6ricains remplis de soldats qui rentrent chez eux.
C'est alors que nous commencons & constater les degAts
de la guerre, tout le long du Port, nous ne voyons que bateaux coul6s, quilles en lair on mAts surnageants,/quais brisis ou enfonces, hangars en squelettes ou ecrasks, machines
et grues brisees, tordues ou en morceaux, pans de murs
dechiquetes ou en 6quilibre instable, etc...
Enfin,- nous accostons ; une foule est 1l qui attend les
passagers, je reconnais bient6t la silhouette bien connue du
fidtle M. Deiber, toujours a son poste... Gr&ce A lui, tout est
prAt, nous passons assez rapidement la douane sans difficultes, une camionnette prend nos bagages et nos... persornnes, et nous rentrons enfin A la maison de la rue d'Oran...
quel soulagement aprbs un mois de voyage !... On va an
moins coucher dans un lit ! Quelle joie encore pour moi de
retrouver 1l aussi un compatriote double d'un oriental,
M. Delteil, un vieil ami !... ce fut un vrai diner fraternel,
presid6 par M. Deiber, dont la nouvelle bonne est aussi serviable et aussi bien styl6e que l'ancienne.
Aprzs avoir repare tant bien que mal les insomnies du
voyage, on se prepare a prendre le train de nuit pour Paris...
Mais auparavant,.nos jeunes gens, qui n'6puissent pas si
facilement leurs forces, montent A Notre-Dame de la Garde
de l'heureuse traversge
pour remercier la a Bonne Mree
que nous avons faite.
Le lendemain matin, nos seminaristes ouvrent tout
grands leurs yeux A la sortie de la gare de Lyon ; its voient
Paris pour la premiere fois ! Vers dix heures nous faisons
une entr6e sensationnelle A la Maison-MBre.
Je vais d'abord saluer le Tres HonorA Pere, puis je lui
pr6sente nos six postulants... II les reGoit avec beaucoup de
bontA, leur souhaite la bienvenue, les invitant, aprbs un pen
de repos, A bien se preparer au noviciat, il leur fait remarquer qu'en leur honneur, on avail aujourd'hui manIe inaugur6 le chauffage central.
Voila done nos six s6minaristes (quatre Libanais, un
Syrien et un Egyptien), au noviciat si longtemps d6sir. Ils
ont fait bonne impression a tout le monde ; on ne cesse de
me le repeter ; esperons que cette impression durera et
qu'ils deviendront de bonsfils de saint Vincent !Je termine, bien cher monsieur Picot, cete- longue prose
qui vous aura certainement un peu interesse... Je vous demande maintenant de bien vouloir prier pour votre ancienne
province, qui, je le sais, vous est encore chere et que vous
portes toujours dans le coeur, afin que le Maitre de la mois-
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son veuille bien nous envoyer d'autres bons missionnaires
pour remplacer les grands disparus, les : Bahri, Aoun,
Geoffroy, Agnius et Sarloutte !..
Pour moi, je vous embrasse de tout oeur, en attendant
le plaisir de vous revoir, et je me dis toujours, en saint Vinw
cent,
Votre vieil ami et confrere,
Alexis GENDRE
LE RETOUR AU LmBA

(17-26 aril

1946)

Le voyage Paris-Marseille s'est effectu6 sans incident,
le train 6tait plus que complet ; j'ftais avec quelques Beiges faisant partie d'une mission allant au Congo beige, laquelle comprenait quatre ou cinc Peres Blancs.
Arrive en gare de Marseille, a l'heure precise. MM. Delteil et Deiber m'attendaient. Noufs avons dind en famille, puis
A quatorze heures, M. Deiber, sous les ordres de qui je me
trouvais pour vingt-quatre heures, me conduisit dans quatre on cinq bureaux, accomplir les dernieres formalit6s pour
mon embarquement
Le lendemain apres-midi, au quai de la Joliette, l'embarquement fut long, sur le ChampoUion, tout peint en
blanc. A l'arrire, prenait place un bataillon de soldats pour
Bizerte, et sur l'avant, neuf cents juifs r6fugis venant. des
camps de concentration allemands, en pariculier de Dachau, en grande partie, enfants, jeunes gens et jeunes flles,
quelques-uns ayant 6chappd aux fours crematoires. Nous
quittions done Marseille, le 17 avril, comme pr6vu, mais
seulement vers six heures du soir : nous dtions plus de deux
mille passagers. Le 19, vers huit heures, nous arrivions dans le port de
Bizerte, oih une fanfare militaire attendait l'arriv6e du bataillon. Entre temps, le cure de la ville monte a bord pour
m'avertir que Mgr Gounot viendra de Tunis des qu'il aura
termind les offices du Vendredi-Saint- II arrive, en effet. en
auto (quarante kilometres), vers onse heures trente, et je
'le regols dans le grand salon du ChampoUion. Nous cauions un bon moment, seul & seul, puis je lui pr6sente les
PBres Blanes ; il en reconnalt plusieurs qu'il avait ordonn6
a Tunis Quelques passagers viennent le saluer et baiser
son anneau, et nous nous s6parons heureux tous deux de
cette rencontre. Le bateau levait Pancre & midi.
J'oubliais de dire que la veille, le Jeudi-Saint, dans le
grand salon, un PBre Blanc avait cl66br6 la messe oih on
avait distribu6 une trentaine de communions, el oi j'avais
dit quelques"mots & 1'6vangile. Le Samedi-Saint se passa
sans incidents, pendant que nous longions la c6te de la
Tripolitaine. On pensait solenniser la grande fete de PAques le lendemain, et quelques hommes avaient dej& demand6 a se confesser.
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En effet, le dimanche matin, toujours dans le grand,
salon des premibres classes, je cdlebrais a sept heures trente
et distribuais plus de cinquante communions. A dix heures,
messe solennelle chant6e par un Pere Blanc. Les chants sont
ex6cut4s" par la schola du bord : quelques Peres et s.minaristes de Betharam se rendant & Bethleem, un Ben6dictin
allant a J6rusalem, et quatre ou cifq Peres Blancs allant au
Congo. Le grand salon 6tait archi-plein. A l'Evangile, je
pris encore la parole pour parler & eet auditoire de la RPsurrection du Christ, base de notre foi et de notre esp6rance. Tous manifestaient leur joie d'avoir ainsi marque le
grand jour de PAques, et le maitre d'htel 'nous disait,
dans un 16ger accent marseillais ddlicieux : " Voili vingtdeux ans que je suis sur le Champollion, jamais je n'avais
assist6 & une messe aussi belle. * Le lendemain lundi, il y
eut encore des messes avec communion, et apres le diner,
nous arrivions devant Alexandrie vers quatorze heures
J'apercois avec plaisirt des Scurs et- des confreres sur le
quai. Apr6s quelques formalites, je pus descendre et restais,
chez le bon P
Judge, jusLu'au d6part du bateau, fix6 au
Jre
mercredi A midi.
La journ6e dg mardi se passa done A recevoi' des visi-"
tes de nos SEurs et des amis de la maison. J'6tais heureux
de revoir mes confreres et de reprendre contact avec la'Province, aprs une si longue absence. Le mercredi, je remontais done A bord vers dix heures, pour continuer la route.
Le jeudi, nous accostons dans le port de Caiffa vers quatorze heures. LA aussi, je vois des cornettes, ce sont les
Sulprieures.de Caiffa et de Nazareth, qui out 6•e alert6es
je ne sais par qui. On ne laisse monter ni descendre personne, car nous avons a bbrd neuf cents juifs refugi6s venant des camps de concentration allemands, en particulier
de Dachau. Cependant, grace a P'inspecteur de la Sante, frbre
d'une de nos Seurs, on ne iaisse prendre pied sur le quai,
et j'ai aussi I'agrable surprise de voir 14, le bon Pere
Alouan, Sup6rieur de J1rusalem, Nous nous installons, en
guise de divan, sur des sacs de ble, et je r6ponds a toutes
les nombreuses. demandes de nouvelles de France et de la
Communaute : w Combien de Smurs et combien de confrbetc.. Le soir venait, il fallait se quitter
res, amenes-vous t
et remonter & bord. Nous partimes, la nuit venue, pour arriver i Beyrouth, de bonne heure, au lever du soleil, le 26 avril
ce qui nous faisait done une travers6e de huit jours pleins.
Une foule nombreuse attend sur le quai.: M. Joppin est
16 avec son homme d'affaires, il monte i bord suivi de
M. Nakad d'abord, puis de M. Chaker Aoun et du Frre
Louis. Les autres confreres .nouV attendant au d6barcadrre
ainsi qu'une Smur de la Maison Centrale.
Apres les formalites du passeport, je descends et c'est
avec un reel plaisir que j'embrasse mes confrtres. La SCur,
avec V'homme d'affaires du college d'Antoura, se charge des
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formalit6s de la douane ; je monte dans l'auto avec M. Joppin et deux confreres, et nous filons ala r6sidence, retrouver notre a chez-soi ,. Deo Gratias I
Me voila done. A nouveau sous le beau ciel d'Orient !..
Et les questions- fusent de toutes les bouches : a Comment
vont les Sup6rieurs et la Maison-Mbre ?... Comment va-t-on
en France ?... Combien amenez-vous de confreres ?... de
Scurs ? Quelles nouvelles ?...
II aurait fallu pouvoir r6pondre A tous I la fois.
SA mon tour je pose des questions sur la situation actuelle de la Province. Touels le ceuvres marchent leur train
habituel A force d'6nergie de tous et de toutes, grace A la
protection de saint Vincent et de la Sainte Vierge.
Je fais dans la semaine la visite de chaque maison,,
et chaque fois.je dois raconter mop voyage et mes impressions de France ; donner des nouvelles de kout le monde ;
un vrai disque de phonographe qu'il faut sans cesse remettre sur le plateau tournant.
Pendant mon absence, le travail s'est accumul6e et les
lettres recommencent & affluer de tous cotes ; je reprends
done le collier et,- la grace de Dieu.
Alexis GmDRE
LA TRAGEDIE SANGIUANTE DES PHILIPPINES
(f6vrier 1945)
La Province de Philippines a perdu au cours de la guerre
19~1-945, vingt-deu,.de ses membres : quatre pdrirent de
moJ naturelle, mais dix-huit furent victimes de la lutte qui
se dichatna, sanglante, au d"but de 1945, quand les troupes
allides prirent pied dans les ftes de l'archipel philippin et en
chasshrent les envahisseurs japonais. Ces treise prWtre de la
Province philippine et ces cinq frres, neeonl
qu'une partie
d'un nombre bten plus grand : plusieurs centaines de victimes : prdtres, religieut et religieuses, qui ensanglanterent
spcidlement la.vle de Manille. II faut en ultre mentionner
les ruines ow dommages sdrieux de nombre d'6glises, chapelles et maiso"s religieuses.
Pour ces lugubres dvenements, e e les riduisant a l'angle spdcial de la.famille vincentienne, les Annales de Madrid,
en mars 1945 (tome LIV) ont pieusemer. cbnsacrd un numero
de cent cinquante-cinq pages. Ce sent, avec quelques suggestives illustrations documentaires, des rdcits divers, des m-

moires qui forcement se rdpetent, des souvenirs qui se recoupent, des articles de journauo
qui donnenl une impression.
De celte documentation fragmentaire nous avons extrait la
matiare de quelques pages sur les trois points de Manille qui
oat le plts souffert : a) la maison centrale (San Marcelino) ;
b) Intra muros ; c) Mandaloyong.
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Notons qfu'd Baguio, le 23 septembre 1944, fut assassind
M. Aniano Gonalez ; tout comme, en septembre 1943, i'atmai
i~d & Cebu, M. Alphonse Salda~a.
C'est un dcho, une dvocation de ces milliers de viclimes
que la guerre a semi, sur toys les points du globe : une trainde de sang, un spectacle de ruines qu'on ne doit de si t61
oublier.
A titre de souvenir, ces quelques pages confralerneles.
Le mois de f6vrier 1945 fut, pour notre Province des Philippines et plus specialemenkpour Manille, un mois de douloureuses epreuves. Treize pretres et cinq friees coadjuteurs,
en meme temps que des centaines de religieux et d'humbles
citoyens, femmes et enfants, devaient tomber, victimes de
la cruaute inoule des soldats japonais. Is avaient primedite
et pr6pard ces crimes pour assouvir, sur des Wtres sans defense, leur impuissance devant une armee victorieuse. A
preuve cet ordre du Haul Commandement nippon, du 14 fM-,
vrier 1945 :
a Quand viendra le moment de sacrifier les civils, on les
rdunira dans un mmne lieu pour dviter tout gaspillage d'hommes et de munitions. De mdme, pour dviler le travail de 'ensevelissement des corps it faudra rassembler les condamnhs
dans des maisons destindes & dtre d•Euites et brdlees. Oa
pourra aussi jeter les cadavres dans le fleuve. Toules les personnes civiles et militaires, mdme celles employees dans les
travauz de fortifications, exceptes les soldats japonais, qui so
trouveront dans la zone de.combat, devront dire exlcutdes. *
Seules• de telles consignes, froidement donnres par les
chefs militaires japonais et aussi froidement ex6cut6es par
leurs subalternes, soldats d'une arm6e en df'aite, peuvent ex-.
pliquer le nom6bre des victimes, et la cruaute de telles scenes
que rapportent des temoins oculaires et que nous traduisons
,
dans ces breves notes.
SAN MARCELINO. MAISON CENTRALE
L - MA-aIL.
Le 3 mars 1942, notre maison San Marcelino donnait
Plhospitalit6 & Mgr Paul Yoshigoro Taguchi, 6v4que d'Osaka
(Japon). Son sejour devait se prolonger jusqu'au mois de
decembre de la meme annie. Depuis lors la Maison centrale,
bien, connue des autorit6s .japonaises qui tenaient visiter
Monseigneur, devint comme le trait d'union entre les catholiques Japonais et philippins ; dans cebut, de grandes manifestations religieuses y furent organisees par les Japonais.
Ceci fit esperer A nos confreres que la maison serait par eux
respectee, mais bient6t is virent cet espoir's'6vanouir. Au
mois de ~uih 1944, les envahisseurs occupprent les deux tiers
de la maison, pour en faire un d6p6t de munitions. Des les
premiers jours, des cloisons y furent construites, laissant les
confreres totalement isoles.
- La guerre prenait pied et ,dsormais faisait rage B nos
portes. Le 3 fevrier 1945, les soldats ambricains, dans une
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attaque victorieuse, arriverent jusqu'A l'Universit6 SaintThomas, et dlIivrerent ainsi tous leurs compatriotes qui y
avaient etk enfermes, avec l'ntention sans doute de les massacrer. Cette r6ussite militaire mit les Japonais dans une co16re sans limites ; elle fut en meme temps le point de d6part
de la dernibre et plus douloureuse 6tape que devaient vivre
nos confreres, a San Marcelino.
Le soir meme de ce 3 f6vrier, les soldats japonais, suivant les ordres recus d'exterminer tous les civils, enferm&rent dans le r6fectoire de la maison six confreres qui composaient lacommunaut6 et les trois freres coadjuteurs. Une
sentinelle fut des ce moment chargee de les surveiller de
pres. Seul, un enfant qui btait avec eux, fut autoris6 &sortir,
de temps A autre, pour chercher la nourriture de tous. La bataille faisait rage ; les jours'passaient pour les prisonniers
dans 1'anxiet. et 'incertitude du sort qui leur ftait rrserv.,
Le bruit du canan et des mitrailleuses approchait chaque jour
,de San Marcelino, et avec lui peut-4tre aussi la dlivrance.
Plusieurs Chinois qui habitaient dans des baraques, en face
de la maison, vinrent bientdt chercher un Abri plus sur conire les danger~ des combats. '
Le 9 au soir, les AmBricains venaient de conquerir de
nouvelles positions dans ia capitale, qui mettaient en bien ft.cheuse posture les troupes japonaises. Mais celles-ci ne voulaient pas se replier et partir sans avoir auparavant pris yengeance de leur d6faite. Ce soir-lb, les gardiens donn6rent
l'ordre aux prisonniers de souper avant l'heure- habituelle.
Et, vers dix heures du soir, les victimes sortaientJes mains
attach6es derriere le dos; sous la surveillance de leurs bourreaux, vers le lieu de leur ultime sacrifice. Une d6charge de
mitrailleuse se fit entendre dans la nui. Puis plus rien.,.
A la recherche des corps. - Apres le massacre, les cadavres furent jetes danis un petit lac, tout pr&s de la maison.
Ils devaient y rester vingt-qatre jours avant qu'on put les
retrouver. Voici comment M. Manuel Gracia nous le raconte :
Sur la fin de f6vrier, frere Wenceslas Yonson, CAM., vient
nous porter la nouvelle de ce que les cadavres ont 6t trouves..
- Pas possible, nous avons et ce matin a San Marcelino et les avons cherch6 partout, sans rien trouver !
-Is sont.dans le lae. Un soldat americain ayant vu
un Japonais fuir dans cette direction, a tir6 dessus de telle
.faCon que le Japonais est all6 tomber dans l'eau. L'Americain
a couru aussit6t pourwvoir si cet ennemi 6tait bien mort, c'est
alors qu'il a decouvert les cadavres des n6tres. ,1 me l'a fait
savoir. G'est bien eux ; ils ont les mains attachees- derriere le
dos et ont 6et jetes la tete la premiere dans le lac.
SLe 3 mars au matin, nous partions done cheraher nos
chers defunts. Notre bon ami M. Mariao Olondris fut le premier A m'aider. II me suggra l'id6e d'aller
l'lgnaciana,
r6sidence du DWl6gu6 apostolique ; Ji me procura une voi-
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ture et m'accompagna. Ia police militaioenous fit bien quelques difficult6s, nous demandant un sauf-conduit, que nous
n'avions pas d'ailleurs. Le D616gue apestolique nous fit alors
tenir une lettre.
A la porte de l'lgnaciananous'trouvons la jeep de M.-Ferdinand Evans, aum6nier militaire. Nous lui presentons la
lettre :
-- Bien, mon pore, demain matin, I neuf heures, vous
aurez tout ce qu'il vous faut, un, camion, des pelles, des
pics, etc..
II eut-mdme la gentillesse de nous donner de l'essence,
car nous n'ei avions plus pour notre moteur.
Le lendemain dimanche 4 mars, B neuf heures du ma-n
tin, tout 6tait prf. Nous arrivames A la maison. On examina
les cadavres, mais, hklas ! avec les moyens que nous avions,
il 6tait impossible de rien faire., La partie fut remise au
surlendemain i
Le' matin du -6 mars arriva ; ce fut une des journ6esles plus douloureuses pour moi. A neuf heures, nous commencions notre travail. M. Evans donna des instructions.
Apres quelques instants, cinq Rtudiants de la Compagnie de
Jsus arriv6rent pour nous preter leur concours.. Le Bon
Dieu leur en tiendra compte. Ils touchaient ces corps avec
un religieux respect Apres avoir passe vingt-quatre jours
dans-l'eau, sous le soleil bri•ant des Philippines, ils 6taient
tellement corrompus, qu'ils tombaient en lambeaux. Ah !
quel triste spectacle !.II fut totalement impossible de les re-connaitre. Mais nous pimues 'runir et rassembler les restes
de- nos dix .confreres dans une fosse' commune, et A midi
trois-quarts, on les recouvrit de terre, apr6s avoir, pri6 sur
leur derniere demeure, au pied de la maison d4truite, brOl1ee et saceag6e. LA desormais reposent nos sTx pr4tres et
quatre coadjuteurs : MM. Jose Tejada, Luis Egeda, Adolfo
otP, Julio Ruiz, Jose Aguireche, Jose Fernandez et freres
Antonin Marcos, Gregorio Indurian, Valentin Santidrian,
Alejandro Garcia.
Sur ces victimes des Japonais, voici, faute de mieux,
quelques breves notes biographiques :
SM.- Jose TEJAD. - Ne a Covarrubias (Burgos), le 18
mars 1892, 11 flt'ses humanit6s & l'Ecoleapostolique de Tardajos, et entra au Sminairg interne le 15 septembre 1907.
Le 8 decembre 1916 il arrivait aux Philippines, place A la
Maison San Marcelino pour quelque temps. Ce fut i Mandaloybng qu'il exer, a longtemps son professorat. II arriva
dans ce Seminaire le ii juin 1917 et dix ans plus tard, en
1927,. ily fut nomm6 supeyieur jusqu'& ce que, en 1932, il
reMut la charge de Visiteur de la Province. En cette occasion
apris 1'en avoir f6licit6, quelqu'un lui demandait : a Penses-vous-renoneer' A votre charge ? - Je suis, dit-il, en train
d'en chercher les motifs mais je n'en trouve pas ; il faut
bie'n que quelqu'un en pqrte le poids. Les Sup6rieurs l'ont
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voudra.
II le; voulait martyr.
M. Luis EGEDA naquit & Albarracin (Teruel), le 18 abft
1881, et fut admis au Siminaire interne le 17 septembre
S1898. Le 12 octobre 1907, ii partait de Barcelone vers les Philippines. 11 demeura un an & Calbayog avant de partir ea
1914 & Jaro, oi ii passa presque toute sa vie. En 1943, ii alla
a Manille, oh l'attendait cette terrible mprt.
M. ADOLFO SoTo 6tait natif de Iebolledo (Burgos), oil il
vint au monde le 17 mars 1884. 1 fut requ an Sminaire
le 21 juin 1900, et fut envoye aux Philippines le 46 dbeembre 1909, et place au 86minaire de Cebu. II travailla dans
plusieurs de nos malsons, mais surtout an S6minaire de
an Pablo. II y avait huit ans que, fatigue et malade, il avait
quitte ses travaux pour San Marcelino, ot il trouva la mort.
M. Jost AaumicnE,
vint au monde A Rlgil (Guipuicoa), le 27 aout 1891. II entra dans la .Congr6gation le 20
aoit 1911. Le 15 mai 1913 il arrive & Manille. U travaills
presque toute sa vie dans la paroisse qui nous est confi6e i
Manille. II aimait profondmnent son confessionnl oii il
Spassait de longues heures et y faisait behucoup de bien. Sa
journee 6tait partag6e entre les visites aux maisous de.
Somurs qui lui itaient confibes et les miuisthres de la paroisse. C.etait A'homme dti travail silencieux et codstant Le
Bon Dieu saura lui faire justice an ciel.
M. Juuo Ruiz, n6 a Villarrodrigo (Palencia), le 22 mai
1890 ; il entre au' Seminaire interne en septembre 1906, et
\reooit l'ordination sacerdotale en 1915. Cette mdme annee,
;envoy6 aux Philippines, ii y travaille comme professeur
dans plusieurs de nos maisons. Lors de I'arriv6e des Japonais, il rentre i Manille oh ii fut econome et aum6nier de
'
I'Hospice Saint-Joseph.
M. Jos* FRRMunAr naquit A Madrid, le 24 octobre 1801.
Admis dans la Congregation le 6 septembre 1907, il arriva
aux Philippines le. 8 d69embr 1916. Ses travaux, a la paroisse Saint-Vincent oih it fut cur. pendant plus de vingt
ans, lui m6ritrent le nom de w Curt de Manille '. Sa edication loujours 6vqng6lique, Btait soigneusement pr6pare, et demeurait .substantielle et vratment magistrale. Son
<euvre litt6raire fut, helas ! victime des 6vdnements. Sa vie,
sa personnalit6, demanderaient & 4tre pr6sentees plus amplement : elle le m6rite largement.
Prbre GRE•ORIO INDURAIN. Naquit en 1870 i Ozcoidi, province de Navarre et diocese de Pampelune. C'est en 1896,
Sl'Age de vingt-sept ans, qu'il entra dans la Congregation
En 1903 il arrive aux Philippines ; ii y est employe au Seminaire de Jaro pendant cinq ans. II passe successivement
par les maisons de Calbayog et Manila. Mais o'est & la maison de San Pablo (Laguna), qu'il consacre la plus grande
partie de ses aqnees. Vers la fin de sa vietil fut recu a San
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Marcelino oi il continua & travailler de son mieux et A se
rendre toujours utile.
. Frre MARcos PARDO ANTouLN tait n6 i Petrosa de Rio
Urbal (Burgos), le 1i septembre 1879. Regu an S6minaire
interne le 13 mai 1896, ii est envoye aux Philippines en
1898, et plac6 au S6minaire San Carlos de Maille. Malheureusement, cette m6me annee, ce s6minaire fut ferm6
et le bon fire Antolin fut envoy6 A la maison centrale oi
il vecut le reste de ses jours. opume il se rappelait avec
doulenr les jours oi les soldats espagnols rendaient leurs
armes aux troupes ambricaines ! Vers 1914, il fit un voyage
en Espagne, dont le souvenir ne le quittait. pas. AnimB d'un
grand esprit de sacrifice et de pi6td, doue d'une habiletd sans
'pareille, le bon frere Antolin fut toujours une aide trs
appreciie pour la Maison de San Marcelino.
Frere VALENTN SANrTIDRIN. Naquit le 12 f6vrier 1901 i
Villadiego (Burgos). Le 28 juillet 1917 il fut admis dans la
Congr6gation. Depuis lors, le. frere Santidrian passa toute
sa vie au service direct de l'autcl, dans la charge de sacristain de notre paroisse de Manille. II 6tait toujours A son
travail et M. Fernandez qui n'eut jamais besoin d'un autre
sacristain, ne s'en-plaignit jamais, pendant les longues annoes qu'ils passereut elpsemble. Le Bon Dieu aura bien
Srcompens6 le spin que le frere Santidrian prenait de ses
autels.
Frxre ALeANDRo GARCIA. Arriva aux Philippines vers
1932 En 196-37, pendant la construction de San Marcelino,
le e8minaire fut envoy6 A Mandaloyong, mais le frere Garcia demeura A San Marcelino. En 1937, il fut place jusqu'en 1941, au Grand S6minaire de Manila ; puts A Naga,
oi il alia pour deux ans. II rendit de trs grands services
aux siminaires et il en aura sans doute recu sa r6compense
au piel qui vint le prendre et couronner sa vie en cette
sombrecsoiree du 9 f6vrier 1945.
P. S. - Au college de l'Assuacion (des Scours de SaintPaulide Chartres), fut galement massacr6 le 12 f6vrier
1945, M. Elias Gonzalez qui, ordonni pretre en 1937, lors du
Congres Eucharistique International;, tudia le droit canon
a4 'UniversitH Saint-Thomas ,de Manille. En juillet 1940,
plac6 au Petit S6minaire de San Pablo (ile de Laguna), ii
n'y resta qu'un an et revint a Manille le 28 juillet 1941. La
guerre l'y surprit. L'occupation nippone fit naitre en lui
le dksir et tout ensemble lui procura les moyens pratiques
d'6tudier le japonais. Il devait Atre surpris par les 6v,6nements militaires le 12 fevrier 1945, et par le massacre cruel
perp6tr6 au College de l'Assomption ou, avec les religieuses
(Chanoinesses de JSaint-Augustin, Sceurs de Saint-Paul de
Chartres), s'ltaient refugiees, du 9 au 18 fevrier, quelque
deux eent cinquante personnes : hommes, femmes et en-

fants.
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II - MNLLE a INTAMUROS a
a Intramuros
o
est la partie la plus pittoresque de Manille ; c.est le vieux quartier de la capitale des Philippines,
encore plein des vestiges de la colonisation espagnole dent
le souvenir se perpetue dans les murs des vieilles gglises
qui y sont .nombreuses. C'est aussi la partie -de la ville lI
plus facile & d6fendre et par la, point-choisi par les Japonais -pour organiser la derni6re r6sistance de la. cite qu'ils
yoyaient chappqr & leurs mains.
C'est dahs cette partie de Manille que notre confrre
M. J6rome Pampliega devait rendre le dernier soupir, sauvagement assassin6, avec six RPcollets Augustins, par la
soldatesque fippone. Voici comment, miraculeusement rescape du massacre, le R.P. Belarmino de Celis, O.8.B., raconte les derniers jours passes dans le quartier d' a Insramuros, a, sons I'occupation japonaise.
Les premieres rumeurs de 1'occupation du nord ,de.
Manille par les troupes am6ricaines parvmrent jusqu'& nous
le 4 f6vrier, c'est-A-dire le lendemain de la liberation de
l'UniversitW Saint-Thomas. ,Nous 6tions tellement habitues
& entendre des fausses nouvelles que noes n'y pretmes ancune attention. Si nous avions soupcohnn que ce fot vrai,
nous nous serions certainement r6fugi6s A.un endroit plus
sur, car, sous nos yeux, nous constations toute sorte de pr'paratifs pour la defense.
Le 5 f6vrier, ies Japonais obligerent Capucins et Franciscains B abandonner leurs r6sidences et les dirigbrent vers
le couveit Saint-Augustin, sous pr6texte de les mettre plus
A I'abri. A cette occasion d6j& les Japonais traitkrent sans
Agard les religieux, meme les vieillards et les malades, les
obligeant a stationeer toute la journ6e dans une cour sous
le soleil brilant. Jusqu'au 8 nous sommes rest6s:au couvent
Saint-Augustin. Les traitements regus des Japonais 6taient
franchement inhumains. Le 7, dans une salle gard6e par
des sentinelles armees, ils enferm6rent seize Augustins
quatorse Franciscains, six Recollets et six.. Capucins, avec
la plus absolue defense de sortir, meme pour les plus urgentes n.cessit6s. Le 8 au matin,,tous les hommes Ag6s de
plus de quatorze ans, furent rassembl6s dans les cours de
Saint-Augustin et conduit sous la mitraille, A travers toute
la ville, vers la forteresse Saini-Jacques. La simple vue de
Saint-acques 6tait bien signiflcative pour nous tous qui
avions subi, pendant plus de trois -ans, la terreir japonaise.
Malgr6 le bombardement, on nous obligea a rester dehors,
exposes A toute sorfe de dangers, sous les obus americains.
C'est ce qu'ils voulaient pour renforcer la propagande.
Apres nous avoir vol .tous les objets de valeur que
nous portions sur nous, on nous enferma, dans la forteresse, au nombre de deux mille epviron, dont cent ciniuante
Espagnols. Le soir meme, on separa les Espagnols des Philippins, excepte quelques-uns de ces derniers qui se trou-
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vaient au service des Japonais. A partir de ce moment, il
nous fut impossible de rien savoir de ceux qui, jusqu'alors,
furent nos compagnons de c&ptivit6. Plus tard nous avons
su, qu'apres avoir 0t6 arrosis d'essenc, .ils avaient 6tW bril16s, au nombre de quelque sept cents.
Les Japonais, pendant notre r6clusion, avaient incendiM
presque tout le quartier d' a Intramuros P. Nous pouvions le
constater en revenant de nouveau au couvent de Saint-Augustin le 9 au soir. Nous revenions cent cinqiante A peine,
sur les deux mille qui avions Wt6,enfermbs dans la forteresse.
Les jours s'6coulaient relativement tranquilles, depuis
notre retour au couvent de Saint-Augustin. Le 18 f6vrier, a
cinq heures du matin, tous les honimes d'au-dessus de. qua'torze ans, m6me les malades, nous recevions l'ordre de nous
assembler dans l'6glise. Tout aussit6t, chez les femmes et
les enfants, qui craignaient une longue separation d'avec
-les leurs, cette prescription provoqua lamentations et protestations, qui n'aboutirent qu'a des promesses sans /aleur
dans la bouche de gens sans honneur ni conscience. Rien
ne fut -thang6 au plan qu'ils s'6taient trace : nous fltmes
done enferm6s dans une cave, Lace au convent Santa-Clarao
Letoit en zinc ne nous pr6servait millement de la mitraille.
Un officier japonais, ipontant sur une caisse au milieu del
tous les prisonniers. nous demanda de rester bien tranquilles, 14 oii nous tioins, nous donnant sa parole d'honneur
qu'il ne aous arriverait rien de f&cheux. II exigea de nous
tous la promesse d'aucune tentative d'6vasion.
La nuit venue, nous essayions de la passer de notre
mieux ; dans ce but nous cherchions dans la cave vieuxsacs et lambeaux de tapis, oubli6s ou jetds dans quelques
coins. Mais il nous fut impossible de dormir, avec le pressentiment que nous dprouvions des 6venements graves qui
attendaient tons ceux tombes aux mains des Japonais. On
ne nous avait rien donne A manger ni & lioire, malgr6 nos
demandes. La soif surtout nous tourmentait horriblement
Le 19 mars, vers huit heures du matin, sous pretexte
toujours de noUs mettre & l'abri des bombardements, on
nous conduisait sous nombreuse escorte vers des abri .de
la D.C.A. Ainsi surveill6s, gardes comme des criminels, on
nous menait au Palais du Gouverneur espagnol... Vers la
tombee de la nuit, nous rentrions par force dans l'abri. Avec
quelle ferveur nous r&oitions le chapelet ce soir-li. Nous
venions de le finir A peine- que nous nous rendimes compte
que, a travers des soupiraux, des grenades nous 6taient lancees par les Japonais. L'obscurit6 absolue rendait plus horrible notrq situation. En quelques instants, ce fut une scene
indescriptible : cris de douleur, soupirS, g6missements, plaintes et demandes d'absolution. Nous tions presque tous griWvement blesses. Pouss6s par I'instinct de conservation quelques-uns tentbrent de fuir. Impossible. Les Japonais etaient
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dehors, arm6s de mitrailleuses,-de grenades et de balonnettes pouw achever, au milieu des rues les plus sauvages,
tous ceux qui 'sortaient de l'abri. Leur cruautA ne s'arrta
pas li ; craignant encore que quelqu'un ne leur
w chappe,
ils se mirent en devoir de boucher toutes leissues, noUs
privant ainsi de l'air n6cessaire pour respieer.
Comment ai-je Wt6 sauv6 ? GrAce & une intervention
speciale du Bon Dieu. J'6tais bless6 A la tWte, dans le dos,
les bras et la jambe droite. 11 y eut un moment oi je crus
m'6vanouir. Comme je sentais que je perdais tout mon sang,
je dechirai mon costume poux en faire un bandage et arrater ainsi l'h6morragie finale. Je croyais m'asphyxier at
milieu de la fum6e, la poussiere' et I'odeur de la poudre.
C'est alors que je m'approchai d'un soupirail pour le d&boucher, en enlevant la terre, malgr6 les protestations de
ceux qui m'entouraient, estimant dangereux ce que je voulais faire. Je parvins quand mime A pratiquer une ouverture
suffisamment grande pour pouvoir respirer un peu d'air
pur. Le matin, de bonne heure, la senfinelle s'en rendit
compte et commenCa A nous tirer des coups de fusil par la
meme ouverture, apres quoi il la boucha de nouveau.
A mesure que le temps s'couiait les cris des blesses
se faisaient moins uombreux, les plaintes s'6teignaient,
tandis que l'odeur des cadavres faisait son apparition, en
m4me temps que les mouches se multipliaient dans I'abri.
Nous itions d6ji dans un cimetiere et sans pouvqjr en sortir, par crainte des Japonais. Le 21, je passais la nuit, hors
de I'abri, avec un compatriote civil, le matin nous y rentrAmes de nouveau pour ne pas Atre surpris par les JapoDais. La nuit du 22 arriv&e, nouS partions tous les deux au
clair de lune, sans forces et gribvement bless&s Nous 6tions
obliges de nous trainer plutdt que marcher A travers ruines
et cadavres. Le 23 au matin, la-canonnade redoubla de plus
belle ; le fracas des mitrailleuses et des fusils se rapprochait de plus en plus, tandis que, dans notre abri, fenetres
et ýloisons s'6croulaient, soulevant une nude de poussiere.
Puis ce' fut le calme... Vers huit heures du matin le on
de voix humaines parvenaient A nos oreilles : . Sorez,,sorte... Come on..., come on... U
a '6tait eux, les Ambricains ! C'btait la delivrance !
Mais, avec cent autres victimes, notre onfrZre, M. JBr6me Pampliega, etait reste li-bas, avec ceux qui avaient l&a
ses compagnons de souffrance. M. J6r6me Pampliega etait
n6 A Rabe de las Calzadas (Burgos). II fit ses bumanit6s
A Tardajos, la philosophie a Villafranco del Bierso,,et la
theologie A Cuenca. Ordonn6 prdtre en 1930, ii rut envoye
aux Philippine§ of il travailla dans plusieurs maisons. En
1941, malade de la gorge, il rentra A Manille ; il y resia
jusqu'a ce que la mnort le surprit, le 19 fevrier 1946, dans de
si terribles circonstfnces.
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Au StiuNAIm

DI MANDAwYONG

Au S6minaire dioc6sain de Mandaloyong, on assassina
MM. Prisciano Gonzalez et Crispin Gomez, avec le Frere Rafael Martinez.
M. Prisciano Gonzalez naquit le 12 d'octobre 1885 A Isar
(Burgos). II entra. dans la Congregation le 19 septembre
1901, et en 1913 seulement, il fut envoy6 aux. Philippines,
oil il y enseigna surtout la philosophie et la th6ologie. II
aimait beaucoup ces matiBres qu'il travaillait avec ardeur.
11 etait encore professeur au Grand Sminaire dd Manille
qu'il aimait tant1 'lorsqu'il mourut, victime des soldats japonais.
M. Crispin Gomez, lui, 6taft n6 le 4 d6cembre 1895, &
Hontanas (Burgos). Recg au Seminaire interne le' 7 septembre 1911, ii fut ordonne prdtre en 1920, et parvint A Manille,
en janvier 1921. I1 se d6voua dans le Grand et le Petit 86minaire, en y donnant plusieurs cours. 1 aimait passion-ntment les langues et e'est sans doute & cbla qu'il doit les
trois ans qu'il passa A Pbrryyille (Etats-Unis), pour se perfectionner dans la langue anglaise. Sa bont& avait gagn6 la
conflance de ses seminaristes.
Bien simple et tout unie, la vie du frbre Rafael Martioez, n6 & Ferreto (province de Leon), le 24 octobre 18761En
1899, dans l'armee, il se trouvait affect6 au Service de Sante,
SI'h6pital de Santiago, en Galice. Une Fille de la Gharit6
d'alors l'aiguilla charitablement vers la (jongrgation de la
Mission : il avait les qualit6s qui font les vOnitables freres
de. la Mission. Place A Tardajos, A l'Ecole apostolique, it y
laissa d'excellents -souvenirs. Arriv6 aux Philippines le 21
novembre 1914, il fut place, d&s le 8 deembre suiv4nt, au
Grand Seminaire de Mandaloyong. II y resta jusqq'& sa
mort. C'tait un bon frere de la Mission ; trente annees de.
d6vouement 'ont prouv6 amplement et cette sainte vie l'a
prepard A sa mort en ce debut de 1945.
De- ces trois victimes, nous sAvons tres peu sur leur
mort ; ou mieux nous ne saxons rien puisque jusqu'A cette
heure on n'a pas su ob ils furent assaasingi ni oi peutent
reposer leurs corps. Les quelques notes suivantes de M, Antoine Mayoral peuvent seulement nous donner ijne petite
idee de ce que fut la trag6die du Seminaire de Mandaloyons, oi se trouvaient nos confreres.
a.Le 3 f6vrier 1945, raconte-t-il, les Japonais nous pay6rent cinq mille pesos de loyer. Ils allaient nous Atre bien pen
utiles ces pesos, puisque les AmBricains arrivaient cc jour14 & Manille. Le 4 f6vrier, vers quatre heures et deanie du
matinaun jeune homme vint nous metire au courant de la
part des Japonais qu'ils allaient abandonner la maison, et
que nous pouvions l'occuper jusqu'a leur retour. Nous retournAmes aussit6t au Seminaire. Les Japonpis etaient, en
effet, en train de 1'6vacuer, mais de bien pros les suivaient
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de nombreux bandits, qui, eux, 6taient .prets & piller tout
ce qu'abandonnaient les Japonais.
Au debut, ces, bandits respecterent le S6minaire. Nous
<nous mimes en devoir de bien fermer portes et fenetres
pour revenir a notre petite maison ou nous. legions depuis
que nous avions Mt6 contraints d'6vacuer le Seminaire. Le
soir encore de ce 5 f6vrier,tout etait'en place.. Mais, durant
la nuit, les bandits- fracasserent les portes et penltrbrent B
I'intirieur du, $Sminaire..Le 6 fvrier, plus d'un millier de
voleurs et bandits 6taient installs dans le S8minaire en
train de le piller A qui mieux-mieux. Rien ne fut respect6 ;
ils emportbrent m6me l'autel de la chapelle pour le faire
broler dans leurs cuisines ; les planchers de la maison subirent le m4me sort Une personne nous avertit de tous les
digAts que ces chenapans 6taient en train de faire ; il 6tait
vraiment dangereux d'aller se rendre compte de leurs m-,
faits, A preuve, M. Crispin, qui faillit 4tre tub par ces bandits dans le p9ulailler ; il 6chappa B la mort de juStesse en
Tuyant a travers des marecages, avec de la boue jusqu'a la
ceinture. La preuve 6tait 6vidente : il valait mieux nq pas
essayer d'approcher du S6minaire.
Le 8 f6vrier, je tente une sortie de ia pIaison, avec un
peu de riz pour une pauvre voisine, et je trouve sept Japonais en train de faire sauter un ponceau. Ils me laissent
passer. Vers sept heures du matin, une mitrailleuse en face
de la maison commence un duel de mort avec les Japonais
qui sont postes non loin de nous. Vers midi, les Japonais
evacuent Pendant que nous 6tions en train de diner, plusieurs Japonais arrivent avec une mitrailleuse et nous conseillent de partir car, disent-ils, ils vont installer ici leur
mitrailleuse. 1ls partent peu apr6s sans rien faire.
A huit heures du soir, une explosion retentit toit prbs
de chez nous. Estimant que la bombe n'avait pas 6te dirig6e contre notre maison, nous vouhlumes nous rendre compte
d'oiu venait le coup. A peine regardions-nous par la. fen6tre, une vraie pluie de grenades a main tombe tout autour
de nous. Nous d6cidons sans plus d'aller nous reposer, persuad6s que personne ne pouvait avoir de mauvaises intentions 4 notre endroit.
A onze heures du soir, de .grands incendies s'allument
par la xille. M. Gonzalez me riveilla pour allerles contempler. A-ce moment-la, des pas se firent entendre dans la rue.Deux hommes s'arrdtent devant la porte de notre maison.
L'un d'eux allume une lampe de poche et secoue la porte
'avec violence. II me fut impossible de me rendre compte
s'ils 6taient japonais ou bien a makapilis D (bandits) Ils se
postent ensuite sous ma fenetre et I'un d'eux. appelle :
" Hali ka I D (viens ici). Personne ne repondit ; moi, j'itais
pris de peur. M. Crispin ne voulait pas bouger, et,les autres
dormaient. Alors, un de ces bandits fracasse par terre un
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Hali ka ! j, M. Prisciano qui se
objet en verre, en criant
r6veille alors, de.rdpondre : « Oi y va 1Nous descendimes alors tous les trois A 1'tage inf6rieur ou dormaient le frere coadjuteur et le seminariste.
Ceux qui etaient A. l'exterieur rep6taient toujours u -Halika I Pris de peur, et encore plus en ce moment, je sortis
par la porte du jardin, j'arrivai au bord du fleuve et 1a, protMgd par I'herbe tres haute de la rive, je gagnai la rase caimpagne. Dans cette terrible nuit 6claire par les flammes des
incendies, j'entendis plusieurs coups de fusil. Etaiept-ils
diriges vers moi ou bien vers mes compagnons ? Je ne sais.
C'est ainsi que, a travers toute, sorte d'obstacles, ie pus
arriver chez un ami, qui me regut fort bien, m'offrit un bain
pour me calmer, me pr6para quelque chose pour me remettre de mes 6motions, et me conseilla de me reposer et d'attendre le matin pour revenir a la maison.
Vers une heure et demie du matin, je voyais 4que les
incendies se rapprochaient de notre maison, je ne pouvais
pas demeurer IA sans aller voir ce qui arrivait A ceux qui
ktaient restes. Je partis done de la maison oi j'6tais r6fugi6
ej arrivai ainsi A une autre maison tout proche de la n6i &
11 y avait la une trentaine. de personnes prises de terfeur
devant ces lugubres incehdiep. On fmy donne une espkce de
tablier rouge et je pars en rampant dans la direction de-notre maison. J'etais dejA pros d'elle lorsque je vis, a une
quarantaine de m6tres, le point rouge d'une cigarette qui,
de temps en temps, changeait de place. C'6tait peutl-tre les
confr6res dui m'attendaient, peut-4tre bien le frire. Je continuai -done A ramiper, lorsqu'une rafale de coups de feu.
se fit entendre A mes oreilles. J'6tais vise. 11 me fallait done
revenir a la maison oi se trouvaient les. trente personnes
qui, sous la fatigue, finirent par s'endormir. Pour moi cela
fut impossible. Un petit d'une disaine d'anndes me tint compagnie cette nuit-Il.
Pourquoi ne dors-tu pas, Domingo ? lui dis-je.
-Parce que si je m'endors, personne te tiendia compagnie, et tu ne sauras pas avec qui parler.
.-- Cela ne fait rien, je n'ai pas besoin de .compgnie,
car si je ne parle pas, je suis en train de prier.
- PBre, veux-tur alors une image pour prier ?
Non, je n'ai pas besoin d'images pour prier.
- Comment se fait-il done que nous r6citons toujours
le chapelet devant une image de la tr6s Sainte Vierge, que
maman garde ?
-- Merci, Domingo. Mais, tu vois, nous autres, prmtres,
nous n'avons pas besoin d'images pour prier. Va. dormir,
mon petit.
L'enfant alla dormir et je continual & prier jusqu'au
lendemain, a six heures, oil je reussis & revenir chez nous,
chercher les confreres. Is avaient disparu, assassin6s par
les Japonais L.
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HISTOIRE DE LA CONGREGATIQN DE LA MISSION
LIVRE IV, de 1874 &1918
M. Eugene Bor6. Superieur general (suile).
Chapitre LII. - Province de, Lombardie: Turin, G(nes,
Sarzane, Scarnafigi, B6donia, Plaisance, Savone, Finalmarina,
Casale, Frassinetto, Sienne, Cagliari, Sassari, Grugliasco, Chieri.
MM. Durando,Martinengo, Gazzano, de Petris, Reviglio, Siffredi,
Soottin, Giriodi, Scarabelli, Maglhani, Castagna. Nazareennes.
Cette province ne ful 6rigde qu'en 1704. Mais deja, depuis
longtemps, plusieurs maisons qui la. constitutrent existaient, en particulier la principale, Turin.
Dans les fondements de cette maison, Dieu mit les pierres
les plus pr6cieuses., Le fondateur, le marquis de Pianezza, mihistre du roi de Pinmont, fut un saint ; i finit sa vie le 13 juin
1677 dans I'humble office de portier de la maison des missionnaires (Cf. Coste, t. V, p. 250), Le premier supdrieur, M. Jean
Martin, fut un saint, un grand saint, dont,la vie est une des plus
belles de nos notices. Enfin le supdrieur gdenral qui Brigeea l.
maison fut saint Vincent lui-m4mek notre saint fondateur. Rien
d'etopnaqt apr&s de tels commencements que la maison de Turin ait •1d et soit encore uEe des maisons de la Compagnie ot
fleurisse le mieux I'esprit de notre vocation.
Ce fut en 1654 que les premieres avances furent, faites
pour 1'6tablissement de la Compagnie, en la ville de Turin-SaintVincent ordonna A M. Blatiron d'aller dtudier sur place le projet de fondation. II rejeta Ia clause du trait6 qui stipulait que
six missionnaires seraient employds A prdcher et confesser dans
la ville. Quaures pretres arriverent pour le nouvel Btablissement, le 10 novembre 1656. Ils logerent dans. une maisop de
louage ; mai ils commencerent bien vite A se construire une
maison avee chapelle interleure dans le jardin du comte. de
Broglie. Celle-ci fut achev4e en 1666,- sous le supiriorat de
M. Rend SimonI
1
Saint Vincent avait conseill de commencer les .missions
A la campagne, avec beaucoup de simplicit6 et d'humilit•. Dieu'
benit partout les travaux des missionnaires, et on les apjelait
commun6ment i santi les.saints.
Saint Vincent s'6tait montrW dgalement dispose i I'6tablissement d'un s6minaire A Turin ; mais fiddle A sa ligne de conduite, ii voulut attendre que la proposition lui en ful faite par
1'eveque. Probablement cette proposition n'eut pas, lieu puisque
les missionnaines ne furent pas charges du seminaire,. se contentant fle loger chez eux un certain nombre d'ecel6siastiques,.
sous forme de convict. La' peste s'dtant deClarde, les missionnaires se montrtrent disposes a se devouer au service des pestiferes et saint Vincent les eoua de leur g6n6roeite. Sain. Viacent fut d'avis qu'on drigeat.un asninaire interne & Turin ou,
A dfaut, a Gnnes.
MM. Jacques Pesselle et Yves Lorence succ6ddrent comme snp6rieurs &aM. Ren6 Simon. En 1673 on posa la premiere
pierre de 1'glise publique L'annee sui.vante, M. Jean MKartin
redevint supdrieur..

Les missionnhires furent toujours ties estim6s des Princes

de Savoie. L'un d'eux disait, de notre maison, que o'ktait la pu.s

Jgre forteresse de son Etat. Un de nos confr6res fut prdceptegr
des enfants Au prince et directeur de sa conscience.
L'glise publique des confreres fut consacree solennellemeqt en 1697, et la province de Lombardie fut detachee de celle
de Rome, en 1704. Le premier visiteur fut M. Joseph Seghino.
La succession des visiteurs et des superieurs de Turin nous
offre une serie d'excellents sujets qui 6nt -fait honneur &Dieu et
qui ont travaill6 effieacement au salut des Ames dans l'esprit
esaint Vincent.
Nos confreres resterent dans la maison qu'ils avaient construite jusqu'en 1776. A cette dpoque les jdsuites avant etd sup.prims par le pape Cldment XIV, nos confreres furent presses
fortement, par la Cour de Savoie, d'occuper leur maison et leur
Oglise ; ce qu'ils firent avec la permission du Saint-Siege.
Peu de temps apres, 6clatail la Revolution frangaise; les
effels s'en flrent sentir dans la province de Lombardie. De 1788
A 1800, dix-huit maisons furent fernmes, et en 1800 - tous Jes
missionnaires furent disperses.
Pendant celle epoque, Dieu donna aux confreres un gage
.de resurrection, par la venue du cceur. de saint Vincent. .. Sicardi qui avait 0te supdrieur & Turin fut nommd Assistant de
la Congrgation.- I1 voulut mettre en siret6 la relique insigne
du coeur de notre saint fondateur. I1 I'emporta done a Turin..Le
ceur..avait ete cachd dans les effets de quatre saenrs avec Les
habits du saint. Malgr6 les soins pris par M. Sicardi le cceaur,
souffrit beauooup en route et plusieurs parcelles s'en d6tacherent qui furent plus tard recueillies en quatre reliquaires. A
peine arrive & Turin, le ccur de saint Vincent opera un prodige
qui lui valut une fgande devotion de la part des habitants. La
oontree souffrait dune grande s6cheresse ; on resolut de porter le ccur en procession dans les rues de la ville ; a peine .
avait-on fait trenta pas qu'une pluie diluvienne tomba du ciel.
Le coeur resta a Turin jusqu'en 1796 epoque ot. la maison ayant
6td supprimde, M. Sicardi se retira dans sa famille avec le oeur
de saint Vincent. La presence de ce ceur- fut certainement une
source de graces pour la contr6e et pournos confreres. Qui.sait,
si notre saint fondateur n'a pas allumd ou developp. la flamme
de charitW qui s'est manifestle depuis, par le grand nombre de
maisons de scmurs et aussi par les admirables institutions des
saints Cottolengo et Jean Bosco qui ont fait, de la wille de Turin,
I'une des plus remarquables dd monde pour Iexercice de la
charite. Le cceur de saint Vincent revint en France quelques
anndes apr.s.
A la chute de Napoleon (1815) les missionnaires commenserent b se grouper. En 182,, its se reunirent dans une maison
de louage car ils ne parent rQntrer ni dans la maison des Jdsuites qui leur avait Wte donnde en 1776, ni dans leur antique maison qu'ils avaient abandonnde cette meme ann6e et qui etait
devenue l'archev6chd de Turin ; ils logbrent done dans une petite
maison, rue de ,lArchev49hd, qulls. quittkrent en I823 .pour
une autre, situde place Saint-Ciarles.
L'histoire de la province se confond maintenant avec le v4nerable M. Durando qui devint superieur de la maison en 1831
et visiteur enJ837. Nous allons done faire marcher de pair la
notice de cet incomparable missionnaire et I'histoire de la province de Lombardie. °
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Marc-Antoine Durando naquit, en 1801, & Mondovi. 11 y
avait une maison de missionnaires depuis 1786. Fdlix de Andreis y avait faiL son s6minaire interne, de 1797 k 1799. La R6volution ferma la maison et forVa les mfssionnaires A s'6loigner.
Marc-Antoine entendit parlor souvent des saints prdtres qui
avaient Mdifi6 la population par leurs vertus et leurs pr6dications. Sa sainte mere le forma avec une tendresse particulibre.
Des son jeune Age, il se fit remarquer par son caracltre doux,
docile, rassis ; il dtait pose et-rdflechi, d'un esprit p6n4trant, il
saisissait fortement les choses, les retenait avec tdnacitd et les
approfondissait avep ardeur. II eut de tres grands succ6s dans
ses etudes qu'il poursuivit & Mondovi, jusqu'A la philosophie inclusivement. A t'ardeur pour I'dtude, l joignait-l'innocence des
meurs, I'amour des pratiques pieuses, un je ne sais quoi de
grave et de reservd qui faisait dire A ses condisciples qu'il etait
un vieillaod, En 1818, il se rdsolut A entrer dans la Congregation.
des pretres'qui avaient autrefois edifid Mondovi. II se rendit b
Genes oh se trouvait alors le Sdminaire interne.
La maison de Genes etait la maison la plus ancienne de la
province. Elle remontait h 1645, trois ans apres celle de Rome,
neuf ans avant celle de Turin. La maison avait Wte foodde par
le cardinal Durazzo. Les missionnaires se conduisirent en heros,
et ils furent cnartyrs de la charitd pendant -la peste de 1657 :
M. Blatiron et six de ses confreres. En 1671, M. Martin dont nous
avons ddjk parl6, dtait supdrieur. C'4tait un excellent missionnaire ; ilavait un'talent merveilleux, il parlait trbs bien l'italien, il avait une vertu solide. .I fut tou* A tour'supdrieur &
Rome, A Turin, A Genes, et partout il rdussit. On itablit le s6minaire interne en 4673. Le maison fut ferm6e comme les autres i
la RBvolution. Le 23 septembre 1806, Napoloon signa de SaintCloud le decret suivant : Article 1I. - La maison sise A Gdnes,
dams le quartier Fassolo, possddde par les missioanaires lazaristes, ensemble seo jardin, son dgluse et sa bibliothque,,soat
misi ta disposition du Supdrieur de la Mission comw e sous le
titre de Saint-Lazare:
Article 2. - EUle -era -onsacre d recevoir les membres de
cette association, dtablis
Gdnes, on qhi v seron't envoys par
lear supdrieur pour VltilitM du serice des missions.

Article 3. -

La maison de Genes demeurera souw la direc-

tion et la *urveillance do supnrieur de la Missiorn tablie & Pa-

ns.

Mais la CongrBgation fut dissoute peun apfrs et il semble
que ce decret soit.rest6 b peu pres lettre morte,
'II ne restait de l'ancienne province de Lombardje que le
college laque de Savone et le college eccldsiastique-de Sarzane. Toutes leg autres maisons furent fermnes ou vendues :
plusieurs commne Paie, yoghera, Reggio, Cremone ne devaient
pas ressusciter.
A la fin de la Revolutibn, quand le roi de Lombardie, VictorEmmanuel r6lablit, en 1814, les ordres religieux, la maison de
GAnes s'ouvrit la premiere en 1815. Les missionnaires disperads
ae roupbrent autour du visiteur, M. Scarabelli, devenu plus
t r v eque de Sarzane; on songea a raviver la lampe demi6teinte ; on rouvrit le noviciat. Un des premiers s6minaristes
fut le jeune Marc-Antoine Durando. 11 fut requ au Seminaire,
le 18 novembre 1818,11
Iout la bonne fortune detre soitenu par
les exemples et la direction de M. Joseph Martinengo qui mou-

rut en 1838, a Mondovi, avec la r6putation dun saint. Marc-An-,
toine Durando fit de tels progres dans les vertus et I'esprit de
la Mission que I'ann6e suivante, le 10 novembre 1819, il fut envoy6 a Sarzane pour commencer ses 6tudes thdologiques.
La- maison de Sarzane remontait A 1734-1735. A I'Assemblee
sexennale de 1730, ii avait dtd question de cette fondation qui
fut rdalis4e sous Mgr della Torre. Un convict pour clercs pauvres fpt Brigd, en 1746, par les libdralites de la famille Imperiali Lercari. Paftni les clauses du contrat, il 6tait sp6cifid que
la maison devait 4tre exempte de la juridiction de tout superieur eccldsiastiqueatranger a la Congregation de la Mission,
mdme de la supreme autoritd qui ne pourra jamais s'ingdrer
dans ses biens car, disait le contrat, ce sont des biens laiques
et non eceldsiastiques. En 1798, la Rdpublique ligurienne supprima la maison ; elle fut rouverte en 1801. En 1810, alors que
toutes les autres maisons etaient fermies, elle continua.
Cyst 1l que Marc-Antoine Durando dtudia la thdologie,
ayant comme professeur et supdrieur le docte et pieux, M. JeanBaptiste de Antoni, qui fut nommd visiteur deux ans plus tard.
Frere Durando se fit remarquer par son recueillement, son ardeur & I'dtude, son humilit6, sa regularit6, .sa pietd. 11 n'osait
pas demander les saints vceux car, disait-il A son superieur : que
ferait la Oongr6gation d'un infirme comme moi ? Je lui serais
& charge. * Le superieur le rassura. a Puisque vous avez bonne
volontd, cela suffit ; si vous ne pouvez pas prdcher, vous dires
le chapelet. s Frbre Durando prononga les vceux le 19 novembre 1820, a la messe de M. de Antoni,
Marc-Antoine Durando, loin de se relAcher apres les saints
vceux, divint encore plus humble, plus mortifie, plus regulier,
plus fidele aux exercices de pidt4, plus assidu et infatigable &
I'etude. II 4tait en meme temps affable et serviable ; il rendit
de longs et penibles services a un professeui use par les ans
et les nfirmit4s, il le fit toujours avec modestie et patience.
Sa -sant n'6tait pas brillante, et des la troisieme annee'de
theologie. il tomba dans un tel ppuisement qu'on jugea a propos
de I'envoyer dans son pays natal ou l'on pensait que le changeo
ment d'air lui rendrai la sant6.
SI1 eut la consolation de retrouver ses parents ; mais peu
de temps apr6s son arrivee, sa m&re mourut ; il 'assista a see
derniers moments et il conserva toute sa vie un souvenir 6mu
et un culte pour sa sainte mere. Cinquante ans aprbs, le matin
avant l'oraison de la communautd, il recitait encere les priAres
que sa mere lui avait apprises. a Je n'ai jamais pu, disait-il,
ni oublier mn omettre ces prieres, et biepn que festime celles de
la Communautd, fai toujours conoerve une dvotion particuliWre pour celles de ma mare. a
Marc-Antoine fut ordonn6 prdtre en 1824. Quelques mois
aprks, on jugea que sa sant~e tait suffisamment rdtablie et it
fut plac6 A'Casale. La maison datait de 1706. Elle avait Rt6 supprimde comme les autres, a la Rdvolution. Mais, en 1822, ls
missionnaires furent instaU6s par Mgr Alciati, au couvent de
Saint-Dominique. En 1824, quand M. Durando y fut place, la
maison avait pour superieur un confrere tres Age et dont ai memoire s'affaiblissait. ]1 mourut en 1825, et M. Durando dut remplin provisoirement l'office de supdrieur jusqu'& la nominationde M. Matteo Carnevalis, en 1826. Ce dernier, qui tenait auparavant la procure de la maison s'en dchargea sur M. Durando.
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I; y eul des questions kconomiques importantes A traiter qui
exigerent de M. Durando un grand travail ; ii le fit avec ddvoue.
ment, sans rien ndgliger de son office: de missionnaire missionnant. II participa &un grand nombre de missions, d'abord comme
catiehifle et confesseur des honimes II repa•tait avec soin sa
thdologie morale, et prdparait soigneusement sea catochismes
Plus tard, it prit part aux missions comme prddicateur des
grands sermons ; il dtudia avec soin les sermonnaires eu vogue,
particulibrement les orateurs frangais. II dtait infatigable, ii
passait de tongues heures an tribunal de la p6nitence.
Quand M. Durando passa des cat•chismes aux sermons, it
parut un autre homme par i'dnergie dont il dtait anime, la puissance de son action et le ton de sa voix qui sortait, forte et vibrante, d'une frdte poitrine. Au debut, .ce fut d'abord une impression de terreur.; ii s'aperiut quo ce genre n'#tait'pas le plus
avantageux aux pauvres gens des champs ; it y renonCa et il
unit l'onction la plus tendre et Ia plus pendtrante A la vedh6mence de son action ; il 6branlait toujours, mais en thime
temps il fascinait et calmait les Ames.
C'est A cette epoque qu'il se crut appeld aux missions etrangeres et qu'il en fit la demande an Supdrieur ganeraL Celui-ci.
vu sa petite sante, lui rLpondit de rester tranquille. M. Durando
n'avait pas en effet une forte complexion et ii dut une fois interrompre une mission et retourner A la r6sidence, tout malade.
En 1829, M. Durando fut nomme ddputd pour alter A l'Assembl6e provinciale de GEnes. It eut a traiter comme proeureur
1'importante question de la separation du patrimoine de Turin.
de Mondovi et de Casale, jusquel - indivis. A 14 fin de cette
meme annie, il ful transfdr6
Turin et nomm6 assistant du
vendrable sup6rieur, M. Joseph Giordana. Celui-ci pourut peu
de temps apres, et M. Durando fut nomm6 sup6rieur, de Turin en
1831.; it avait trente ans.
. M. Durando, quoique superieur, continua 4 precher des
missions ; ii rentrait le samedi soir pour etre A Turin la journee du dimanche. II exerGait une influence considdrable. On
pleurait. on criait.: pardon 1 pardon I Oh restait p4trifie, saisi
d'epouvante. Souvent ses forces le trahissaient ; il dtait oblige
de descendre de chaire ; on le portait au lit. Son maintien grave,
son aspect-vfnerable, le feu de son action, les inflexions de sa
voix exereaient une, profonde impression. On l'appelait Padre
Santo, le L6onard de Port-Mauricedu Pi6mont.
A Turin, M. Durande pruchait dans I'6glise de la 1Cission,
soit aux fiddles, soit aux associations, soit aux clercs et aux
prdtres. II eut quelques difficuites avec ces derniers. On raceuss de rigorisme, de jansenisme ; plusieurs eoeldsiastiques
raillaient meme en chaire les opinions de M. Durando. L'historien de ce dernier derit : 4 Je ne saurais dire vraiment si
M. Durando donnait prise &ces censuresfhmres et jusqu'A quel
point. a Son professeur de morale A Sarane lui avait conseilli
de s"en tenir aux opinions qui tiennent de plus pros B la sdvdritd chrdtienne. M. Durando a-t-il pris trop
al etire le conseil de son professeur ? Toujours est-i qu'H fut ddnowe6 & l'archeveque. II y eut un pen de froid pendant quelque temps
mais bientOt la saintetd de M. Durando, la soliditd de ses confdrences, et peut-Atre un peu d'adoucissement de sa part dans
1'exposd de la doctrine, calm6rent les murmures, les critiques ;
il recouvra bien vite tI conflance et I'estime de tous. Et pendant
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trente ans ii exerqa une influence bienfaisante et profonde sur
le clerg4 de Turin.
M. Durando introduisit & Turin. I'(Eure de la Propagation
de la Foi qui venait de commencer k Lyon, et ii suscita parmi
les ames un grand amour pour les missions dtrangeres.
Deux des frbres de M. Durando furent impliques dans une
conspiration contre Charles-Albert ; its furent exiles, mais le
prestige de. M. Durando n'en fut pas diminud aupres du Roi ;
car il 4tait alors evident, et if ,le sera toujours, que M. Durando se tenait en dehors de toute politique. Aussi jouit-il toujours de la faveur du prince. II s'en servit pour inlroduire les
Filles de la Charit4 dans sa province.
En 1790, plusieurs jeunes filles s'dtaient groupees a Montanaro pour s'occuper des pauvres malades et des pauvres filles.
Elles furent agrdgees A la Communaut6 des Soeurs. Elles s'dtablirent dans plusieurs maisons ; M. Durando s'occupait d'elles,
mais il n'y avail pas d'upiformit6 ; on songea A les remettre
aux 6evques on & les incorporer & la Communautb. Les unes se
mirent sous la direction de I'edvque d'Ivrea ; ce furent celles
de la premiere maison de Montanaro ; toutes les autres ddsirbrent devenir de vraies Filles de la Qharit4. Le roi Charles-Albert
approuva le projet, et trois sceurs frangaises vinrent pour les
initier & I'esprit et aux usages. On avait voulu prendre la cornette avant I'arrive des sceurs frangaises, mais toutes furent
incapables de constituer cette coiffe sur leur t6te. 11 fallut attendre I'arrivee des scurs francaises ; ce fut pn 1833.
Les Soeurs commemcront alors leurs cauvres sous la direction de M. Durando. Le rei Charles-Albert leur donna en 1835
le couvent Sail Savario des PRres Servites; on y installa la maison centrale avec le 86minaire.
Les soeurs prirent d'abord la direction de l'hBpital civil en
1835' celui du grand h6pital Saint-Jean en 1836. Le roi ddsira
que les Scours fussent chargees de l'h6pital militaire. On fit venir des smours frangaises et I'euvre commenaa. Au debut, ii y
eut grand Atonnemept, scandale m6me, murmures, critiques
dans la ville. Un des premiers ecel4siastiques de Turin d6clara
que si M. Durando se confessait a lui, il lui refuserait I'absolution pour avoir introduit une oeuvre aussi scandaleuse. Mais
bientft, devant les'heureux effets produits par la presence des
saurs, lea preventions tomberent, l'tonnemant so changea en
admiration, et tout le monde loua M. Durando et les scours.
La ville de Genes reclama les Seurs et celles-ei furent chargees du grand h6pital Pammatone et de S'hbpital militaire oi
la pr"sence des scurs fit rdgner rordre, •'conomie, la moralit6.
Le roi Charles-Albert encourageait et payait de ses subsides
tous ces dtabiissements.
En 1836, les soeurs commenierent la Misericorde (dite des
Cascine), ou toutes sortes d'ceuvres furent dtablies, et oil les
filles du roi venaient elles-memes pratiquer la charitd sous la
direction des soeurs. On filicitait M. Durando ; on r'appelait le
Vincent de Paul de Turin. a Mis6rable.que je suis, disaitil, je
n'ai pas Lombre de la sainteti *R de la charitd de saint Vincent
dont je porte indignement la livrde, je ne *uis bon qu'd gdter
l'euvre. C'est Dieu qui a tout fait. a
M. Durando contribua 6galement au succ.s de l'euvre de#
Madeleines, pour les filles tombdbs. La fondatsice dslirait beaucoup Mi.Durando comme directeur ; celui-ei refusa ; puis sur
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les instances de l'archeveque, il recourut au Supdrieur gdn6ral
qui autorisa. Des lors, M. Durando s'occupa tres activement de
cette ouvre a la satisfaction de tous ; apres quelque temps, il,
voulut se retirer de la direction ; personne n'y consentit et
M. Durando en resta charge, jusqu'h la fin de sa vie.
En 1835, 3. Durando fut envoyd comme d4putde
I'Assem.
blee gnd4rale qui 61ut M. Nozo comme Supdrieur g4ndral.
L'annde suivante, 1836, M. Durando organisa dans la maison les exercices spirituels. II y avait six retraites d'eccldsiastiques par an et deux retraites de laiques. Ces dernieres comprenaient une soixantaine de villageois, d'ouvriers. M. Durando
prechait souvent ces retraites, b la satisfaction de tons. II crea
une troisieme retraite pour s6culiers ; cette retraite s'appelait
deU'Annunziata ; elle eut lieu & Turin jusqu'I la prise de la
maison. M. Durando s'y intdressa toujours activement.
En 1837, le vdndrable M. Michel-Ange Castagna qui dtait
visiteur depuis 1825, demanda A 4tre decha.rg de son office quo
"'ge et les ilfirmnits lui rendaient pesant. M. Nozo, supdrieur
g6ndral, accorda cette demande et il nomma B sa place M. Durando qu'il avait eu l'occasion de voir a 1'Assemblee gendrale
de 1835. Du reste toute la province estimait M. Durando, qui
6tait docte, pieux, zle, prudent, charitable, laborieux. M. Durando avait 'cestime et la confiance du roi.- II dtait tres apprecid'
par I'archev4que. Le clerg6 6tait revenu de ses prljugds. Cette
nomination fut accueillie avec joie. C'dtait 'homime qu'il fallait
pour corriger les petits abus que la Revolution avait causds.
M. Durando gouverna sa province par ses visites et par sa correspondance. Dans ses visites, il n'~thit pas I'homme qui bouleverse tout ; il etait pacifique et prudent ; il s'efforgait surtout
de calmer, d'unir ; ii recommandait le support. II gouverna dgalement par sa correspondance. Celle-ci se publie actuellement
dans les Annali dela Missione et nous permet de toucher'di
doigt les vertus gouvernementales de M. Durando.
Les maisons existantes dans sa province 6taient alors : Turin, G&nes, Mondoi, Casale, Sarzane, Savone et Plaisance.
Les seminaristes etaient, partie A G&nes, partie i Mondovi;
M. Durando concentra le semmnaire h GCnes, sous la direction
de'M. Joseph Allia. ,
Les philosophes furent laissds & Mondovi. Quand aux thdologiens, qui dtaient un peu partout, mimesdans les colleges ot
ils .taient employds A lenseignement on ~ la surveillance, ce
qni genait leurs 6tudes, M: D6iando les mit a Turin, sons ses
yeux. L'avenir s'annongait bien. II y avait beaucoup de vocations. M. Durando les aceptait. On lui recommandait de se
restreindre, mais M. Durando no pensait pas seulement aux besois de sa province ; it travaillait pour les missions dtrangbres.
JJe n'al pas dt6 jugd digne d'y aller, disait-il, je veux au
moins leur envoyer du reniort. u De fait, en 1 840, il envoya dans
I'Amerique du Nord, quatre pretres, dent deux devinrent visiteurs : MM. Penco et Rolando. II en envoya aussi en Chine, en
Perse, en Syrie, en Ethiopie.
L'annde meme o0u il fut nommd visiteur ramenait le premier centenaire de la canonisation de saint Vincent de Paul
1 y eut un triduum & Turin avec office pontifical, pandgyriqne.
L'hitorien de M. Durando note qu'k ces offices, il n'y eut pas
d'instruments de musique. L'6glise de la Mission fut tapiss6e
aven go6t. On r6imprima la vie de saint Vincent par V. Acami.
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On distribua des estampes du saint fondateur. M. Nozo assists
A ses fetes, ean profita pour faire une visite au roi.
Vers cette 6poque, il mourul dans la province un certain
Snombre de confreres, qui out laiss6 une reputation de saintetA.
Le plus remarquable fut M. Joseph Martinengo, superieur de
Mondovi. II 6tait nd en 1748 & Fossano. II fit ses etudes a Plaisance. II avait une telle ardeur pour 1t travail qu'il se dispensait souvent de la promenade pour approfondir la sainte Ecrilure et les Peres. Ses recherches donnerent & ses 6crits et a ses
paroles une solidit6 et une onction remarquables. N'dtant encore qu'dtudiant, ii avait compose un ouvrage sur la Reekerche
de la Sagesse divine. AprBs son ordination, M. Martinengo fut
cinq ans professeur de sciences, et six ans professeur de th-ologie dogmatique. Ces onze annres furent des annres de retraite
et de solitude, de regularit6 et de pidtl. Vint la Rdvolution, qui
dispersa les missionnaires. II se retira dans son pays, y desservit l1'glise, confessant, prachant, faisant aussi des classes au
s6minaire diocdsain. Les sdminaristes avaient remarqu6 avec
* dification qu'il etait toujours levd de tr6s bonne heure. Quand
la R6volution eut cesse, il rentra dans la Congyrgation. 11 fut
d'abord directeur au Seminaire interne de Gtnes, puts supdrieur
de Mondovi. II n'y avail dans la maison que les murs : it la
meubla ; il recoistitua la bibliothque ave. science et bon
gout ; il procura des ornements a I'egise. Tous ses revenus furent employ6s A oes travaux. II rdtablit aussi I'ordre, runion, la
rdgularitl,
la paix qui avaient dte troubles par les 6vinements.
II avait un grand amour, pour les pauvres, aussi chaque fois
qu'il sortait en ville il 6tait entour, de gens qui lui t6moignaient Jeur reconnaissance. Tous les jours, ii faisait une distribution avec grande affabilit4. II fournissait des honoraires de
messe aux prtres indigents. II veillait avec grand soin sur les
missionnaires, se preoccupant de la regularitd, faisant les corrections avee sagesse et douceur. II s'int6ressait aux travaux de
ses confreres, h leur sant6. U aimait beaucoup les jeunes, ne
s'offensant pas de leur ldgfret6, sachant faire la part de I'Age.
II evitait les avis importuns, les corrections sd4vres, la sollicitude trop minutieuse. II conserva beaucoup de vocations. qui
auraient pu se perdre. 11 aimait . recevoir les seminaristes
dans sa chambre, et ii leur parlait comme un bon pOre. 11 tait
joyeux dans ses conversations, facetieux meme, mais sans blesser personne. II itait patient dans ses maladies : on remarqua
qu'it ne chassait jamais les mouches qui venaient se poser sur
son visage. II fut toujours pauvre dans ses habits. II avail difficulte pour se rendre aux exercices ; ii se tratnait dans les corridors. II acceptait gatment les inflrmites de la vieillesse ; ce
sont les fruits de la saison, disait-il : labor et dolor. II lisait
toujours assidument la sainte Ecriture : Cette lecture me ravit,
avo it-il ; il aimait k dire le chapelet devant le Saint-Sacremenr.
Avant sa vieillesse, it prechait souvent des retraites aux
ecclisiastiques, aux religieuses ; il etait d'une assiduitd remarquable au confessionnal. II avait un grand discernement des
esprits. Quand il ltait a la residence, ii ne sortait que pour aller
voir les malades. 11 fut toujours trbs humble, cachant sa scienre,
ne parlant jamais de ses ouvrages. Quand on les lui rappelait;
il disait : ce sont des amusements de jeunesse.
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II se prepara & la mort avec ferveur et conflance. II mou.
rut estimd et aim6 de tous, de l'oveque qui l'avait nommi examinateur synodal, des autoritds civiles, de ses confreres, des
pauvres. M. Durando l'avait en grande v4ndration. .
En 1838, mourut un autre pr6tre, M. Barthl4k y Gau•ew,
dont M. Martinengo avait dit : a C'est un excellent missionnaire douW d'une parfaite pidet, grand observateur de la rkgle. a II dtait ne en 1763, prbs de Genes. Son education fut solide et brillante. II fut recu dans la Congrdgation en 1782 par
son oncle, sup6rieur de Genes et visiteur de Lombardie, M. Corradi. Pendant son seminaire; il fut si fervent, si pieux, si r6gulier, que le directeur. disait qu'il itait impossible de trouver
un s6minariste plus exemplaire. H
Itudia & Plaisadce : on I'apa
pelait, comme saint Thomas, 1'ange de l'ole.- Des douteurs de
tAte lui firent pratiquer la patience pendant ses etudes.'Ordonn6
pr6tre, il fult toujours d'une grande 6dif•ation, surtout par I'observance des cdr6monies. 1 fut plac6 a G6nes oh il edifia par
sa vie sainte, laborieuse, retiree, prudente, rguliere. II fut
bient6t nomm6 directeur du 86minaire interne.
Mais la R6volution ayant dispers4 les eonfreres, il retourna,
cher lui oi1 il exerra le saint ministere dans la paroisse. Lorsque la maison de Genes fut rouverle, il revint prendre sa place
avec ses confrbres. II fut nomm6 supdrieur; de GAnes, en 1824.
Ses repdtitions d'oraison etaient pleines de feu et d'onction. II
fut toujours simple dans ses manieres, dans sa d6marche, dans
ses paroles, dans ses vetements, dans son mobilier. II etait tres
humble dans ses paroles et ses actions. Sa patience fut admirable, heroique., Pendant quarante ans. il souffrit d'une plaie a
la jambe qui ne lui permettait pas de dormir dans un lit ;'amais it ne se plaignait de cette souffrance, iila cachait ; quand
on lui demandait comment it allait, ii rdpondait toujours :
a Conmme i platt a Dieu; le pen que je souffre n'est rien, compard A ce que j'ai mr&it6. a II avail un caractere vif, ardent,
ui temperament sanguin, ii aurait 4th portd A s'impatienter a
la moindre douleur, a la moindre contradiction, mais ii se doSminait tellement que personne ne devinait les efforts qu'il faisait ; si parfgis, rarement, une impatience lui avait dchappe,
it en demandait pardon. II tait tris aimable, d'une grande condescendance, d'une parfaite modestie des yeux. II avait des
incommodites subites qui 1'obligeaient & se lever tout A coup,
a marcher un peu ; it disait alors : a ce nest rien, Vava hien.
I avait un grand zele poun les miisions, pour. lea retraites ; il
accueillait lee retraitants avec grande bontd ; en 1833, pendant
-*e cholera, il s'exposa & a mort en allant soigner les pestifiers.
II mourut tranquillement ie 24 avril 1838. Son visiteur disait
de lu : a J'ai connu pee de missionnaires plus fervents, plus
pieux, plus reguliers.
Nous sommes en 1838. L'annde suivante M. Durando contri-.
bua a la fondation de la MaternitM A Turin. Les oeuvres des sours
sb ddveloppaient sous sa direction sage et devoude. Peu A peu
les apprehensions eccldsiastiques s'apaisaient en presence du
bien aecompli. Les principes par lesquels, sous pr6texte de chastetL, on defendait aux scurs de s'occuper des hommes, des enfants,E ades mares, etc..., tombaient lentement.
1840, la province de Lombardie s'6tabit en Sardaigue.
D'apres la voloadt de Gr6goire XVI, une maison avait 6te ouverte .Otislano, en 1835, par M. Baccari, visiteur de Rome.
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M. Ferrari en avait 6tA le premier sup6rieur. En 1840, les missionnaires de Rome demandbrent que cette maison passAt a la
province de Lombardie, soit parce qu'ils manquaient de sujets,
soit parce que la Sardaigne faisait partie du royaume du Pi6mont, et qu'il yavait difficultd pour les Rofnams d'y etre acceptis. M. Castagna avail refusd constamment a cause de la

malaria qui rtgnait en cette le.

u

La province, disait-il, n'a pas

besoin d'un cimetiere. » M. Durando resista ; mais on recourut

a M. le Supdrieur geipral. Celui-ci pria M. Durando, lequel ob6it
immediatement. Cette maison causa de grands sacrifices

a la

province ; la plupart des confreres 4taient bient4t minds par
les fiAvres et oblig6s de revenir sur le continent. M. Durando
tint bon et garda la maison dOristano toute la vie. I la visita
en 1857. Elle ne fut supprim'e qu'aprbs sa mort, en 1882.
En 1842, les majsons de Seeurs 4taient d
auMja
nombre de
vingt, fond6es depuis 1833.
En 1843, quelques confreres d'Italie- avaient demandd qu'on
modifiat les Constitutions. Le-Pape convoqua un Congres auquel
assTtaient M. Durando, les deux autres visiteurs d'Italie,
M. Etienne et M. Aladel. Mgr Rosati fut le president de ce Congres. Le 23 mars, les cardnaux d6oidorent qu'il n'y avait rien
a changer dans nos Constitutions et que 'on pouvait convoquer
une Assemblee g6ndrale pour l6ire on nouveau Superieur general, en remplacement de M. Nozo qui' ivait donnd sa ddmission. M. Durando se rdjouit grandermnt. de cette decision et il
6crivit a M. Sturchi, assistant italien : n Te Deum laudamus.
.
L'Assembl4e g6enrale eut lieu en aoWt 1843,, et M. Etienne fun
nomm6 Superieur g6neral. M. Durando avait assistd a cette
Assembl4e. M. Etienne et ,M. Durando 6taient faits pour S'entendre ; ils avaient tous deux les qualitds du gouvernement, ils
se comprirent, s'estimerent, s'aimbrent, et tous deux flrent un
bien immense, I'un dans la Congr6gation tout entiere, I'autre
dans la province de Turin.
Cette mrme -annae 1843, la fondation de Scarnafigi fut
conque. Une dame, Ther6se Ballori, voulait :consarer sa fortune pour le bien moral de soa pays, Scarnafigi. Elle cherchait
une communautd qui voulut se charger de la fondation. Elle
vit prier A I'dglise des missionnaires de Turin. Elle fut fiap
peede la gravitf, de la dignite, de la modestie des pr4tres et
clercs.- Voilk, dit-elle, les religieux qui porteront les benedictions du Ciel sur mon pays de Scarnafigi. a Elle s'ouvrit h
M. Iurando qui loua la dame, Ia remereia mais refusa. La dame
revint A la charge, M. Durando allegua qu'il ne pouvait rien
sans le Superieur gendraL Therese Ballor insists si bien que,
avee la permission du Sup6rieur general, on accepta la fondation, on acheta un terrain, on s'occupa des pauvres. M. Jean-'

Baptiste Cassone fut le premier sup6rieur. Bientot on s'occups
4galement des clercs diocLsains, on ouvrit un college, puis un
petit s6minaire. Le 19 mars, eut lieu la pose de la premiere
pierre de ia chapelle. La fondatrice mourut en 1853.
En 1844, le Pere Etienne visita la province de Lombardie :
Turin, Gdnes. Dans sa circulaire de 1845, il d4clara : c La province de Lombardie eat une province que je considEre comme

faisant grand honeurv A la Compagne. Le# jours que j'y ai.
passes ont 6td des jours de jouissance. Les missonnaires swat
estimds du roi, du clergd, du peuple. II regne dans cette provice une rdgularit exemplaire, une sairte union,, I'4loigne-
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ment da monde, la simplicit, le zale, le bon esprit. oTout cela
6tait dL en grande partie au visiteur, M. Durando. Celui-ci, en
effet, par ses paroles et par ses exemples, exergail une influence tr6s bienfaisante. II y avait trente-neuf 6tudiants dont
vingt-neuf theologiens. M. Durando s'int6ressa beaucoup aux
6tudes; i! introduisit I'hermineutique, I'histoire, la prddicationl;
ii se heargea lui-mAme de ce dernier cours et it le fit avec
intelligence, charme et dovouement. II avait aussi un grand zele
pour le chant et les cerdmonies. 1I imposait une penitence &
tous ceux qui se trompaient. II rdgia que ceux qui feraient une
faute seraient privds de vin. Ayant lui-mme oubli6 une fois
d'6ter sa barrette quand il le fallait, au repas suivant il remit
son pinion de vin au servant.
II dirigeait sa province, par ses visites et ses lettres. Le'
nombre de ces dernikres est consid6rable. Ellcs sont remarquables par le calme,-la prudence, le respect. Elles sent ordinairement br6ves et concises. Elles respirent la charit6, une civilit.
exquise.
Sa santd n'dtait pas brillante, il avait de frequentes incDmmodites. des spasmes si forts qu'il tombait & terre et se tordait
comme un serpent.
Mais voici 1848. La revolution souffle dans toute I'Europe.
Pie IX, Charles-Albert sent obliges de faire des rdformes. Toutes les tetes sont en L'air. Les 6tudiants de Turin, eux-memes,
acclament par leurs chants I'aurore des temps nouveaux.
* Vous feriez mieux, leur dit M. Durando, de chanter la Madone. * Les missionnaires sont menaces. D'autres commmunautAs sont dissoutes. M. Durando craint de n'dtre pas a la hauteur
des veinements ; ii se persuade qu'il doit donner sa ddmission ; ii en parle

& son

Cooseil, qui approuve sa d6marche

> it

dcrit done au Supdrieur g6ndral, le 22 mai 1848, pour demander
& etre decharge de son office ; mais le Superieur g6enral refusa.
En 1848, le 25 juillet, on- ouvrit le seminaire de Bedonia,
avec sept pr6tres et deux frbres. II n'y avait pas de local suffisant ; on faisait la classe dans las bois. La population avait un
excellent esprit, une grande estime pour les missionnaires. Mais
Bedonia dtait dans le duchl de Parme, et les Parmesans etaient
opposes aux Pidmontais.. On songea done A expulser les missionnaires ; on attaqua d'abord leur doctrine : celle-ci fut trouve irreprochable. M. Etienne obtint que Bedonia' dpendit directement du Superieur gfneral , cela n'empecha pas les tracasseries contre lea confreres de Bedonia et de Plaisance. Ils furent
obliges de quitter ces deux maisons. Bedonia fut fermaet Plaisance passa & la province de Rome. M. Durando avait fait la
visite de ces maisons et il avait trouvd qu'il y avait bon esprit,
harmonie, observance des rfgles. Mais le grand grief des misstonnaires etait d'etre Pidvontai, ; on perquisitionna chez eux:
on ne trouva ni armes, ni erits suspects. Malgr6 cela, ils furent
expulds. Ms.Durando alia au devant des chasses : il les embrassa, leur recommanda la patience, le silence, la prudence ; t1 les
plaga dans les autres maisons de la province.
En 1849, devait avoir lieu une Assemblee sexennale. A cause
de Is gravit des 6vdnements, M. Etienne la transforma en gendrale. L'ass;mblee provinciale de Lombardie se tint a Genes:
La, un doput parla longuement contre M. Durando ; il blAma
ouvertement certains actes administratifs du Visiteur ; celui-ci
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4couta avec patience ; puis ii r6pondit qu'il avail essayd de se
retirer de cette charge, qu'il serait content si I'assemblde provinciale'demandait sa d6position. Quand M. Durando fut k Paris, M. Etienne le consola et lui d6clara qu'il le maintenait a la
tele de la province oh il faisait tres bien.
M. Durando revint done & Turin. Mais les temps 6taient lamentables, pleins 4'anxidt6 pour !es communautds religieuses.
Le gouvernement expropriait leurs b&timents. Le noviciat de
Turin fut ferme. On put cependant continuer les missions ;
mais les missionnaires dtaient surveillds, espionnds. M. Durando recommandait de ne pas parler de politique ; il se plaga
sous la protection de saint Joseph dont ii mit la statue au pied
de I'escalier de la maison ; il prescrivit des -prieres extraordinaires -t il se confla en Dieu.
A Savoie, au college, ii y eut du trouble, des dosordres,
mais le calme fut bientOt rAtabli. Parut alors la loi des Brevets,
qui obligeait tous les professeurs a possdder un diplOme, h
passer un examen pour pouvoir enseigner. Les missionnaires se
soumirent a cette loi et continukrent leurs classes. Les scaurs
refusrrent et quitt6rent leurs dcoles. * It a de quti les occuper, disait M. Durando ; on va pouvoir intensifier le service des
pauvres qui fait tant de bien et qui procure aux scurs la sym.
pathie de tous. *
En 1851, le Gouvernement prit une bonne partie de la maison de Casale. II ne la prit pas tout entibre, grace B I'ambassadeur de France.
Cette mmem anne, la municipalitC de Fiialmarinaoffrit &
M. Durando le coll6ge abandonne par les Barnabites. M. Jean
Rinaldi en fut le premier superieur. M. Durando accepta ce coll1ge paree qu'il supposait que la loi de suppression des communautds n'atteindrait pas les colleges. II plaa dans cette nouvelle maison les confreres venus des maisons de Bedonia, fermre, et de Plaisance, rattachde .la province de Rome.
En 1852, les confrbres de Casale achetkrent une maison a
Frassinetto.
La guerre de Crime- permit aux missionnaires et aux
scurs de prouver leur d6vouement hbroique au service des panvres soldats blesses on malades. Six missionnaires et soixantedix soeurs, sous la conduite de Saur Cordero, endurrent de
grandes fatigues et souffrances. Dix seurs moururent du typhus.
La conduite des missionnaires et des soenrs preserva la
double famille des mesures portees contre les Congregations.
M. Durando ordonna des prieres 'faction de graces. On rouvrit
le sdminaire Interne de Turin ; quelques vocations de pretres,
de chanoines, de curds se prdsent6rent. On put ainsi continuer
lIeuvre des missions. La maison de Scarnafigi se transforma en
cole, puis en petit sdminaire.
C'est alors que s'oavrit le cel6bre college Brignole Sale, a
Genes. M. Brignole Sale avait 6td ambassadeur &.Paris ; il avait
connu les lazaristes ; ii r4solut de fonder h GCnes un sdminaire pour les Missions Etrang6res. II s'entendit avec le Pbre
Etienne, avec la Propagande, avec M. Durando. Une grande maison pour vingt-quatre clercs fut mise A la disposition des conWtre choisis dans les divers diofrbres. Ces jeunes gens devaient
ceses d'Italie et de France. L4euvre fut inaugurde, le.it ftvrier
1855. La cdrdmonie s'ouvrit par le chant du Veni Creator. Iiy
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eut trois discours. Mgr Charvaz, archeveque de GAnes, parts
Ie premier. Ib loua la ville de Genes, illustre et religieuse cit*,
si riche en dtablissements de tous genres ; il rendit honneur
l'illustre citoyen et A sa noble compagne qui ont enrichi leur
patrie d'un ltablissement plutdt unique que rare. II regretta de
n'avoir pas 1'dloquence de Mgr Dupanloup, a ce collegue v6nEdr et cheri qui honore aujourd'hui cette rdunion de sa pr6sence a. L'archeveque de Genes montra ensuite les relations qui
existent entre la civilisation et la religion ; il rappela lesfruits
obtenus par les missions ches les ifdblees : les germes de la
civilisation sont r6pandus avec les lumirres de la foi ; on fail
de l'intid6ie un croyant, du sauvage un homme et un chritien.
Pour obtenir ce resultat, it faut faire des missionnaires, des civilisateurs. des ap6tres. L'archeveque loua ces missionnaires
b6lis, ces envoyds de Dieu qui quittent pere, mnre, patrie, qui
renoncent A leurs amis. A leurs biens, qui renoncent k euxm~mees pour aller aux extr6mit4s du monde enseigner A des peuples ineonnus, a des sauvages, le nom de. Dieu,- saainte loi
son culte, leurs devoirs envers lers semblables et en faire ainsi
des hommes, des chretiens. Pour cela, il faut un s6minaite, it
faut acqudrir la connaissance des langues, la science de la sainte
doctrine & la sueur de son front. II faut de longues etudes, des
maitres habiles. II taut un lieu oh les jeunes aspirants & Papostolat puissent se recueillir, une ecole ot ias puissent s'instruire,
des mattres dont its puissent recevoir les leeons, tous les
moyens necessaires pour acquerir sl science et la vertu. L'archeveque de Genes ajouta-: a Puisque c'est dans I'unique intdrft de la Propagation de la foi que ce nouveau sdminaire a tMd
fondd, puisque c'est au successeur de Pierre que le don en a.
68 fait, tout ce qui concerne l'ordre des etudes et la discipline
intdrieure a eRtconcerte avec ia Sacrde Congr6gation de la Propagande et a requ son approbation ; les sujets. qui en sortiront
seront mis k la disposition de cette meme Congregation. Rome
est la grande, l'unique source de la mission catholique. Missiqn
et pouvoirs, tout doit partir d'elle, tout doit y converger et tout
doit y rentrer, c'est la source de I'unitd, le centre de Iicatholicit.

L'archevque' loua ensuite les fondateurs d'avoir confli
I'meuvre A la venbrablq Congregation des Pretres de la Mission
de Saint-Vincent de Paul, hdritiere de I'esprit et des vertus de
ce grand saint. C'est le meme zble, la meme sagesse, la mnme
abnegation, la mmie simplicitY. Faire le plus de bien avec le
moins de bruit possible, Atre propres & tout et ne se croire bons
i rien, sauver Ules Ames en s'immolant' soi-mdme, en se saeriflant chaque jour, telle paralt Wtre la devise de ces saints, pr6tres. Toujours fiddles A leur .vocation d'evangdliser les pauvres,
ils ne temoignent d'empressement que pour les, euvres les plus
obscures, les missions les plus ddlaissees ; ils redoutent jusqu'aux fonetions religieuses memes, lorsque ce sont des fonctLts
d'clat. L'archevAque parla aussi des Filles de la Charite, ces
intrdpides apdtres qui ravissent d'Atonnement et d'admiration
les peuples du Levant, les disciples de Mabomet. Enfin I'archeveque appela les ben6dietions de Dieu sur les Pirtres de la Mission qui vont prendre la direction du adminaire, sur les 416ves
afia qu'il ne sorte d'ici que des missionnaires aussi vertueux
qu'eclairds, aussi humbles que zdl&s.
Le Pbre Etienne parla ensuite et prit pour texte de son
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discours : Caritas nunquaim ezcidit. Apris des considerations
gdndrales, il appliqua son texte A la ville de G6nes : a Quelles
magniflques pages a 6crites dans i'fietoire cette edclbre ville
de G6nes I Que de hauts fails lui out acquis une gloire immortelle I Quo de monuments attestent sa grandeur 1 I1 y a deux
siteles que vivait un gdnie sublime an ocur large, aux sentiments 6levds, saint Vincent de Paul La noblesse genoise veut
attirer a elle un rayon de sa br0lante charitl. Son grand' ceur
trouve un echo dans celui d'un illustre et v6ndrable Pontife
gui occupait alors le siege de Genes, lp cel6bre cardinal Durazzo.
6O hBre et v6enrable maison de la Mission de Genea, qui occupait une si belle place dans le c<eur de saint Vincent ! Quelles

deuces et profondes emotions ton nom seul fait 6prouver A mon
oeur ! Que de beaux souvenirs tu rappelles a ma. memoire I 11
me semble respirer encore le parfum des vertus que firent dclater dans ton enceinte et dans toute la cit6 les premiers missionnaires qui vinrent de France pour planter sur cette noble
terre le drapeau de la charit4. Le martyre de leur dt~ouement
au salut et au soulagement des pestiftrds fut le premier gage
de leur amour et- le sceau-d'une alliance 6ternelle entre la
ville de G6nes et -ta famille de saint Vincent de Paul. Que de
gOn6rations d'apdtres depuis deux siecles les ont suivis, les ont
imit6s daus cette belle carriere I Quelle longue suite de bonnes
euvres de leur part et que de bienfaits de la part de la ville
de Genes I Puisse cette sainte maison, dtrang re & toutes les
agitations du monde, 6tre toujours un cenacle, un sanctuaire
ou reside l'esprit de saint Vincent l •e Pbre Etienne cita ensuite une lettre de saint Vincent de 1659, dans laquelle il parle
dun des anc6tres du fondateur de la maison Brignole Sale :
aVous me donnez sujet d'admirer le seigneur Emmanuel Brignole sur la grande affection -qu'il a pour notre ch6tive Congr6gation. * Le .PreEtienne termina par un dloge les missionnaires qui parcourent les contrdes enveloppdes dans les tenebres
pour combattre les erreurs, ddtruire I'empire de l'idolAtrie et
procurer a -tous les peuples la sainte libert' des enfants de
Dieu. Honneur A Ia noble famille qui. donne aujourd'hui a la
religion ce nouveau eltsi magnifique gage de'os foi ! Honneur
. la noble famille qui ajoute ce beau leuron A la couqonne de
son antique gloire I I
Le marquis de Brignole Sale termina la sarie des discours.
par un dioge a I'archevAque de Genes, au supdrieur gienral de
la Mission, A Mgr Dupanloup, a I'hoaneur des leltres, l'une des
gloires de 1'ptiscopat frangais o. 11 protesta qu'on avait, dans
ies discours precedents, poussd trop loin. la bienveillance a son
4gard. II n'y a pas de proportion, d6clara-t-il, entre les sublimes
institutions dont s'honore la vie de Genes et notre dtablissement. Nous avons voulu aider au developpement de la foi en
fondant un college de missionnaires ; nous avons confid cette
cuvre a la Copgrdgation de la Mission. Nous avons ddcidd que
les jeunes gens, sortis dd college Brignole Sale Negrone seraienentntre les mains du Souverain Pontife, seul interprte in-faillible des besoins spirituels des ptuples.
M. Durando ressentit une grande joie de cette fondation, lui
qui avait voulu autrefois aller en Mission.
L'oeuvre -Brignole-Sale fut en proie & des difficultjs nombreuses et graves. La banque oh dtaient le§ fonds, 6prouva des
revers financiers. On.reconstitua la rente par la g6ndrosit ,de la
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.duchesse Galliera. Les sup6rieurs qui furent nomm4s mourorent rapidement - trois en cinq ans. - Ces 6preuves dtaient la
mnarque de Dieu. Trente ans apres sa fondation, le college avait
fou'rmi cent dix pretres aux missions, dont un patriarche, un d&legu6 apostolique, Mgr Bonetti, des Wveques en Chine et ea
Amdrique.
Avant de continuer la vie et les euvres de M. Durando,
*disons quelques mots de plusieurs confreres morts en odeur de
saintetW a ceite dpoque.
M. de Pietri (ou de Petris Charles-Xavier), dtait nd en Corse,
A Piedicroce, diocese d'Aleria. Ses parents qui voulaient lui
procurer un poste dlevd, 1'envoyerent dtudier A CAnes. II russit si bien qu il remplagait les professeurs lorsque ceux-ci manquaient et ii faisait I'admiration de tous. II eut l'occasion de
connattre les confreres et ii rdsolut d'entrer dans la Congregation. Au sdminaire interne, malgre son caractere vif, son temperament violent, sa sensibilit6 extreme, son esprit actif, ii ful
obiissant comme un enfant et le modele de toutes les vertus,
remplissant avec humili6t les offices les plus bas quoiqu'il fft
eddjk pretre. Quand son phre apprit qu'il s'6tait fait lazariste,
ii arriva furieux b Genes, si furieux qu'il en devint tres malade. Son fils alia le voir Son pere le maudit et langa contre
lui toutes sorte d'imprecations. On craignit un moment qu'il ne
mourut dans un accs de. rage. Son fils pria pour lui ; e pare
gu6rit et se trouva tout change. .11 consentit & la vocation do
son fils et le bWnit de tout cceur. Le jeune de Pietri continua I
.tre un miroir de vertus. II dtait rempli de talents : il se disait
ignorant ou. il s'accusait d'abuser des talents recus. Sa via
(4 d4cembre 1748-14 aoOt 1836), avait toujours dtd innocente ;
11 disait, comme saint Vincent, qu'elle n'avait dtd qu'une chalne
-de pbchds. II ne parlait jamais de la noblesse de sa famille.
Quand on le louait, il s'appelait un ver de terre, un chien mort.
II attribuait & ses pdehds les malheurs publics, les fautes des
autres. Apris son- sdminaire, it prhcha des missions en Corse,
& Bastia : on l'appelait l'ange, le saint II fut professeur de
dlogme
Savone : t1prdchait tous les dimanches avec tant de
profondeur, de simplicit et d'onction qu'il eut bientot une
grande affluence de p6nitents. On dtait emu jusqu'aux larmes
en eutendant ses discours.
II fut envoyd & Plaisance comme professeur de morale et
assistant de la maison. II fut un modele de rigularit4. Quand
Te frere qui devait lire & la seconde table venait . sanquer,
1M. de Pietri !e .remplacait avec joie. II fut aussi directeur des
rnovices qui se trouvaient au coll4ge ; il se faisait tout & tous,
s'adaptant aux divers caracthres, aux faiblesses de plusieurs. II
encourageait les tiodes, ii consolait les afflig6s. Il prit un jOur
sur lui la tentation d'un sdminariste qui etait d6sesper~ ; le
jeune homme fut aussitbt d6livri. II avait un grand respect pour
son superieur ; ii se decouvrait chaque fois qu'il passail devant sa chambre. Malheureusement la Revolution l'obligea a se
retirer momentandment, ce fut sa plus grande peine.
Mais,. en 1815, il put retourner t. Plaisance comme superieur. Pendant dix ans, ii demanda B etre ddcharg6 de cot office.
II donna l'exemple des plus hautes vertus. II portait les habits
les plus uses et les plus vieux. II rpenageait avee scrupule les
biens de la Compagnie qu'il appelait le bien des pauvres. II
s'astreignait aux jeenes de l'Eglise meme dans une vieillesse
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tr&s avancee. 11 portait une chaine de fer et se donnait la discipline toutes les nuits. II alla une fois & Rome ; il n'alla visiter
aucun des monunents de la' ville 6ternelle. A Plaisance oh il
vdcut trente-huit ans, i! ne se promena qu'une fois dans le
jardin. II dtait demandd par les dv6ques pour prcher des retraites eccldsiastiques, donner des conf6rences aux s6minaristes;
ii lui arriva de precher trois fois dans une annde les exercices
des ordinands dans le meme s6minaire. II avait un tendreamour pour- le prochain, il etait plein de compassion, il avait
des maninres douces qui gagnaient tous les c<eurs. II avait une
grande r6putation de savant, ce qui ne l'empfchait pas de prdparer toujours ses classes avec soin. II veillait sur la purete de
la foi des seminaristes.
Tout cela ne-l'empochait pas d'etre fidele i tous ses exercices. II etait intimement uni AtDieu ; il se levait une heure
avant la communaut6 et ii passait tout ce temps en oraison &
la tribune de la chapelle. II dtait si plong6 en Dieu que souvent, pendant son oraison, il paraissait n'etre plus de cette terre.
On se recommandait avec confiance a ses pri6res et on dtait
exiuc. Un jour les habitants d'un village vinrent le supplier
de prier pour leur maire qu'ils aimaient beaucoup et qui dtait
gravement malade ; M, de Pietri alla aussitbt & la chapelle ;
quelque temps apres, il revint et dit aux habitants : a Retournez avec confiance et remerciez Dieu ; votre maire est gudri. »
II avait un grand amour des pauvres, il dtait tres liberal
pour eut et il leur parlait avec un grand respect. Uo jour le
procureur de la maison tratna devant les tribunaux un domestique qui avait vole ; M. de Pietri en fut trbs affectd, il ea
deviht malade.
M. de Pietri remplit toutes ses obligations maigr6 une
sante d6flciente : il avait des vomissements de sang, ii souffraif beaucoup des intestins.; il avait des h6morroides et des'
plaies aux jambes, sans compter une flivre continuelle. II 6tait
toujours content et chaque fois qu'on lui demandait comment ii
allait, it rdpondait : a Comme Dieu veut. A la fin de sa vie,
il ne pouvait reposer que sur une chaise. Une seule chose le
tourmentait, c'est quand i. apprenait que Dieu .tait blasph6md,
offense.
Sa mort fut celle d'un predestine6 Tous ddsirbrent des reliques de ce saint honmne, chacun faisait son 61oge ; on publiait
ses bienfaits, les faveurs. obtenues par ses pri6res. Les plus
grands personnages civils et eccisiastiques le pleurirent, et son
visiteur disait que e'etait un vrai saint, une Ame hdroique.
M. Thomas Reviglio fut aussi tne ame d'dlite. II fut admis'
le 4 janvier 1795 au saminaire de Mondovi, fit sa philosophie &Turin, sa thdologie B Plaisance et y enseigna jusqu'en 1810,
dpoque oh Plaisance fut dissout. I rentra chez iui, A Sanfrd, et.
revint en 1615 quand le college rouvrit. II s'adonna aux missions. En 1821, on le nomma directeur du siminaire interne &
Mondovi. II meurt le 27 octobre 1839. II fut fervent, simple,
droit, ferme dans les principes, logique dans s es risonnement,.
souple dans les applications. Sa parole Btait franche, sans artifice ; il disait la vdritd, sans affectation ni respect humain.
D'une apparence austere, il avait un cceur de mere ; ii veillait
avec soin sur la sante physique et morale des asminaristes. If
aimait la solitude, ii agissait avec mdthode, il dtait respect6:
et aimd de tous.
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. Un autre missionnaire, M. Jean-Antoiue Siffredi, mourut &
Mondovi; le 31 mai i«38, en odeur de saintetl,. bien qu'au dire
de son biographe, ii nentendit absoitunent *rien & nos fonctions ; cependant, .par sa saintetd, see prieres, ses penitences,
par son detachement du monde, il fit un grand bien aux ines;
A Plaisance; M. A4am Seottini, ddcddd ie 31 inai 1839, fut
longtemps assistant. Il etait entr6 dans la Congregation & quatorze aus ; il dtait pr6coce, venant de Rovereto, pays de Hosmini (179.7-1855), alec lequel it edtit lid d'une forte amilid.
11 fut profosseur remarquable. II 6tait trse savant en toutes
les branches qu'il enseignait, particuierement en grec et en
hdbreu ; ii avait appris ceUte erniere langue avee un rabbin
voisin. II confessait beaucoup d'eccldsiastiques. II exergait une
influence remarquabie par la force de son raisonnement, -par son
kruditidn, par la suavitd de see manieres et de ses paroles, par
les plus sublimes vertus qui ie rendaient cher et respeciable a
tous. I1 dtait d'une modestie rare, d'une grande bonte pour les
pauvres, d'une parfaite dgalitd d'ame, toujours joyeux, ii avait
gagne le ceur de tous les seminaristes.
Une des gloires de Plaisance fut M. Philippe Girjodi, remarquable par sa science profonde, sa prudence exquise (26
aedt 1781-28 novembre 1842). 11 dtait entr4 daus la Congr6gation I Mondovi, agd de seize ans. 11 fit ses 6tudes a Plaisance
pendant neuf ans ; ii ne parlait pas beaucoup, il rdtldchissail
mnfiement. II y avail alors des opinions hasarddes ; on suivait
le systkme de Condillac ; Giriodi se montra tres r6serv 'et fut
oujours disciple de saint Thomas d'Aquin. Ses professeurs ne
se formaliserent pas de cette attitude. Apr&s ses dtudes, il fut
nonmmi
professetr de dogme. Mais la Rdvolution l'obligea de
quitter Plaisance ; ii se retira ehez -lui et devint pre•epteur.
dans une grande famiile; il s'efforca d'imiter saint Vincent
chez les Gondi, et comme lui il aimait a precher dans les campagnes. Quand la Congr6gation put rouvric Plaisance, ii quitta
son pays I'insu de la famille ouh l etait precepteur, car celieci I'avait en grande estime et aurait fait tous ses efforts pour
le retenir. De retour a Plaisance, it futcharg6 d'eiiseigner I'apologdtique. II composa un trait4 sur la Religion qui est un chef.d'euvre par la m6thode, !a logique, la doctrine sage, 1'erudition.
Au bout de six ans, il devint professeur de morale. Il y avait
alors granda diversite d'opipions sur les systkmes de morale.
M. Giriodi avait pour prncipe d'exposer les divers systemes
avec sincmritd et de laisser les 616ves choisir ceui qu'lls pr6feraient. II disait souvent que pour ce qui n'est pas defini par
1'Eglise, le professeur ne doit pas imposer ses iddes. II fut
nommd&superieur du college. Cette nomination fut accueillie,
an dedans et au dehors, avec grande satisfaction. It s'dtait
acquis en effet une grande reputation par ses talents 6minents,
par sa science vaste et profonde, par sa prudence, sa douceur,
son honnetet. Ii n,'tait ni imprieux, ni- trop sdvere, ini tatillon, rii minutieux. Son gouvernement itait paternel ; il se pl•isait a se trouver an milieu des jeunes. II etait ferine pour la
rgle,- doux pour 'application. II ne faisait de correction quo
pour les fautes consid6rables ; ii les faisait avee douceur au
moment favorable. Dans sea conferences et rdpititions, il reetait plutbt dans les g6ndralites -que dans les details ; il parlait
aves force et onction.. 11 dtait consulte par les pretres, les dveques, les autorit6s civiles. II pr4cha beaucoup de retraites. pas-
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torales. Ces conferences 6taient des chefs-d'aeuvre par I'ordre, la
force, la dignitW, I'onction. Le clerg6 6tait alors divis6 au sujet
des iddes philosophiques.. M. Giriodi sut manoeuvrer avec sa-.
gesse en ces circonstances difficiles : ii recommandait la patience, la moderation, la conciliation & tous ; aux siens, il
prescrivait la neutralitd. Il'aimait les pauvres, surtout les pauwvivres houteux. II dtait humble et ii fit tous ses efforts pour
ter les -honneurs soit dans la Compagnie, soit en dehors, en
particulier pour I'6piscopat qui la menaga plusieurs fois et
qu'il put dviter.
M. Pie Scarabelli, qui mourut un an apr.s, le 25 mai 1843,
n'eut pas la mrme chance, car il mourut dveque de Sarzane.
II avait 0t6 regu dans la Congregation t Turin ; il fut successivement professeur A Plaisance, assistant & Turin, supdrieur
& Ferrare ; la Rdvolution dispersa les confreres en 1796. M.Scarabelli eut beaucoup de difficultds ; ii ne fut guere aide par
les confreres venus a Ferrare ; alors, ii se r6fugia a Genes ;
ii fut alors nommd visiteur de la province de Lombardie ; mais
c'tait un tituus sine re, car. presque toutes les maisons Blaient
fermees. M. Scaiabelli, t la mort de M. Cayla, soutint contre
M. Fenaja que 4. Brunet etait vraiment le chef de la Congregation. En 1819, te roi de Sardaigne le nomma dveque de Sarsane ; ii eut A ceur de recruter des prteres ; en 1819, il n'y
avait que cinq grands sdminaristes ; en 1836, il y en avait
soixante-dix-huit. 11 visita r6guliorement son diocese. 11 travailla avec zBle a Is sanctification de ses ouailles ; ii eut k ce
sujet un proces curieux avec ses chanoines qui ne voulaient
pas expliquer I'Bvangile a la messe de la cathedrale, dont le
chapitre' 6tait curd. Malheureusement il eut une attaque d'apoplexie qui l'obligea & donner sa d6mission en 1836. II se retira
chez les confreres de Sarzane oi ii vecut dans I'humilitd et le
silence;
Quatre ans aprs,. le 7 decembre 1847, la maison de Savone perdait un saint confrere, M. Jean-Baptiste Magiani. Ce.
confrere, nd en 176%, a Dolcedo, fit ses etudes secondaires a
Savone, son s6minaire & Genes. II fut professeur .d'bumanites
et se fit une granide rdputation, soit comme professeur, soit
comme personne de communautd. II composa beaucoup de poesies, tres apprdciees par les connaisseurs. Elles embra~sent
toute sorte de sujets depuis la Sainte Vierge jusqu'- Bonaparte.
11 fit un traitd de versification et beaucoup d'autres travaux.
11 etait dgalement tres connu comme peintre ; il a laisse des
tableaux tres appreeids, en particulier les-portraits de saint
Francois d'Assise et de saint Augustin. It faisait partie de
I'Acad•mie de Pavie. La podsie et ia peinture ne I'ont pas em<un tres haut
pechd de possdder 'esprit de saint Vincent,
degr. Ses deux visiteurs, MM. Castagna et Durando; I'avaient
en grande estime. Quoique tres intelligent, il fut toujoars modeste, candide, deux, charitable, pieux, r4gulier. II avait une
grande bienveillance et misdricorde pour les paUvres ; ii donnait beaucoup aux mikseux, aux families indigentes, a la Propagation de la Foi ; ses dons Btaient toujours secrets. II avail.
un grand zBle pour ses p6nitents. II fit preuve d'uoe grande.
prudence dans la direction des Filles de la Purification dont it
dtait charge. II avail une simplicitd d'enfant pour se soumettre
a ses superieurs. Sa wodestie, son humilit4 li avaient acquis
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la vendration de tous. I n'avait qu'un desir, vivre et mourir
inconnu.
Quoiqu'il fut d'un tempdrament sensible et irritable, qui
s'augmentait par suite d'insomnies, de douleurs d'estomac, it
se dominait toujours, il avait toujours un visage joyeux, un
acc6s facile, une grande mansuetude ; on I'appelait le bon Nathanael, en qui il n'y avait ni ruse, ni fiel. S'll craignail d'avoiffait de la peine A quelque confrere, il I'embrassait immediatement. Tant qu'il put marcher, il fut d'une regularitd exemplaire, present a tous les exercices et presque toujours le premier. II ne manquait jamais I'oraison, bien qu'il pasAt souvent la nuit sans sommeil II eut toute sa vie une grande ddvotion pour I'oraison et quand ii prechait des' retraites, ii se
levait deux heures avant pour ne pas manquer son oraison, par
suite des confessions de la retraite. Les cinq derniAres ann6es
de sa vie se passkrent dans son lit i il supporta avec patience
la solitude, ii se montrait extremement reconnaissant des visites qu'on lui faisait ; ji priait sans cesse et c'est ainsi qu'if
mourut paisiblement A S4vone, en 1847.
L'annde suivante, le 6 avril 1848, mourait A Savone, I'ancien visiteur, M. Michel-Ange Castagna, II entra dans la Congr4gation a Genes, a l'Age de seize ans. Quatre ans apres, il
dtait placd6 Savone oh il resta soixante-huit ans. II avait une
gravit= imposante, un esprit admirablement cultiv6, une rare
maturit6 pour les conseils, un jugement pendtrant et sir, une
prudence consommee. Quand il parlait, on aurait dit un oracle.
II avait le respect et Paffection de tous, une sedrnitd constante
de visage, une grande amabilit6 de -procedds, de la promptitude
et de la finesse pour les paroles agr6ables ; ii avait I'esprit de
saint Vincent a un haut degr6, une grande affection paternelle pour le college ; i1 etait cheri des jeunes gens. II fut quarante ans professeur de rh4torique. Lorsque les confreres furent chassds par la persecution, il resta I Savone. En 1814, on
le demanda comme superieur : le college etait desert, it le repeupla ; les bAliments dtaient vieux, obscurs, ii les rebltit et
les agrandit ; la caisse dtait vide, it la remplit Grace & sa
vertu, A sa m6thode sage et religieuse, A la regularitd et a la
concorde de tous les professeurs, le college .acquit un grand
renom. M. Castagna fut supdrieur trente-deux ans, tout en restant professeur. Au premier son de la cloche, ii prenait ses
livres et se rendait en classe ; it etait gai, affable avec les
jeunes et les accueillait avec bienveillance ; itjouaib avec eur
en rdereation. II fut nomm4 visiteur, en 1825 ; it le resta iouze
ans. Quand ii remit la province entre les mains de M: Durando,
la province se relevait de ses ruines. M. Castagna etait bien
estimn des dv4ques et du roi de .Sardaigne qui voulut en faire
un eveque. M. Castagna refusa. II n'accepta comme honneuP
que la direction du Dep6t de mendicit, parce que c'tait une
charge tout & fait dans l'esprit de saint Vincent.
Reprenons maintenant Mhistoire des maisons de la province.
M. Durando foada, en 1856, mme maison de misdricorde tenue
par les scaurs pour les paroisses Saint-Maxime et Notre-Daimedes-Anges. En 1857, la comtesse della Volvera consacra toute
sa fortune a fonder une ceuvre dans son chAteau de Verle. Les
Filles de-la Charitd y furent installtes par M. Durando. La maison Btait . la fois h6pital, asile pour incurables, ouvroir, internat.. M.Durando fut le directeur de ceti internat ; il s'y rendait
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phlsieurs fois I'anne ; il s'occupait des scurs et des enfants ;
on croyait voir saint Vincent en personne ; it confessait, il
traitait tout le monde avec respect. Sa correspondance avec le
personnel est remarquable d'humilitd, de charitd, de prudence.
M. Durando eut beaucoup de soucis A la mort de la fondatrice,
soit pour faire ex4cuter le testament, soit pour recevoir les
cr6ances, soit pour apninistrer la maison.
En 1856, le nombre des vocations augmentant chez les
sceurs, il fallut fonder & Sienne un noviiat ou s6minaire. La
swur Cordero fut la cheville ouvriere de cette fondation: On
donna aux scours un ancien couvent de re!igieuses oblates (San
Girolamo)*. Les autoritds civiles le permirent, a la condition
que la maison dependrait directement de Paris. L'ouverture solennelle de cette maison eut lieu, le 1i septembre 1856. On ~tablit aussi A Sienne une maison de missionnaires.
En Sardaigne, les smurs se chargereat, en 1856, des h6pitaux civils A Cagliari et a Sassari. M. Durando alla visiter les
sours de Sardaigne, en 1857, avec M. Dominique Martineugo.
Pendant la furieuse tempete qui secoua le bateau, M. Durando
dormit comme Notre-Seigneur sur le lac de Gdndsareth. M. Durando profita de cette visite pour pr6cher une retraite eccl&siastique.
Cette mime annde, M. Durando kncouragea la fondation
d'un eouvent de Capucines. Au debut, elles n'avaient ni habit
religieux, ni cloture. M. Durando refusa d'en 6tre le directeur.
II accepta seulement d'etre leur confesseur extraordinaire et de
leur donner une conference de temps en temps. Les sours vivaient dans le plus grand denuement. mais Dieu venait a leur
aide par des moyens extraordinaires. Un sac de chataignes, qui
4tait presque 'tunique ressource des religieusesTne s'epuisait
lamais. M. Durando les engageait k se -onfier .entibrement en

ta Providence.

"

En 1857, la loi militaire fut appliqu6e & tous, m4me aux
eleros de ia Congrdgation. II fallait faire le service on se substituer an remplacant, motennant une somme d6terminke r-Ce
qui occasionna & M. Durando d'6normes sacrifices. Plus tard, il
Tallut faire le service,'sans pouveir se faire remplacer.
'En 1859, pendant la guerre contre l'Autriche, on occupa 1&
maison-de Casale. Des scours et des missionnaires servirent les
soldats, corporellem en t t sirituellement. M. Durando excitait
et encouragealt.
Cette nimre annee, les archev•ees de Fermo (cardinal de
Angelis) et de Pise (cardinal Cors), I'Wv&que d'Avellino (Mgr
Gabo), furent exilds de leur diocese. M. Durando les accueillit
leur
dans ga maison .et !es entoura d'dgards et de respect ; iledda les meilteureq chambres ; il se gena, et les missionnaires
durent aussi se gOner. A la fin de la guerre, Casale fut restitpe
& la Congregation.
Mission menaGait ruine,
En 1860, ,comme TPglise d -la
M. Durando fit de .grandes .d0penses pour. rdparei ,ette eglise.
II vendit une ferme, pros de Chieri, afin d'voir P'argent necessaire a cette restauration. M. Duraudo, qui avait una grande
-4votion.pBur la Passion• de Notre-Seineur, pour le Scapulaire
le Ia Passion, avait institu, shez les jeunes.fille, une issociation de la Passion ; plus tard, pour iliter ce que le P. Etienne
-avail fait dans la chapelle de Saint.Lazare, a Paris, ii fit conse-truire dans 4;dglise de Turin, am oeateire.de la Passion, arde de
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marbres p:ecieux, de bronzes arListiques. L'autel dtalt 'urmont6
d'un crucifix repr6seutant au nqturc' la vicLime du Calvaire :
un beau Chemin de Croix fut drig6, et Lous les vendredis on ea
faisait 1'exercice, avec un grand concours de fldeles
En 1860, Victor-Emmanuel ddtrona le roi de Naples, et le
11 fdvrier 1861, ii promulgua un decret. qui supprimait toules
les communaut6s religieuses, sauf cellea qui etaient utiles i
1'Etat. Coiune nos confreres de Naples avaient toujours iet
bien avec I'ancien gouvernemeut de Naples, on craignait leur
dissolution. Le P. Etienne agit auprbs de Napoldon III, et il pria
M. Durando d'agir aujprs de Cavour. Celui-ci, qui avait M. Durando en grande eslime, le rassuri et promit de maintenir lea
confreres de Naples. Mais Cavour mourut le 6 juin 1801. II fut
remplac6 par Ricasoli ; on recommenga les d6marches aupres
du nouveau ministre. II y eut quelques difficult6s ; en 1862
on pouvait croire quo ces difficu.lts6taient rdsolues ; mais le
minis~tre Ricasoli tomba et fut remplacd par Rattazzi On ne se
decouragea pas. Le P. Etienne envoya M. Durando. Celui-ci, qui
avait deux freres gdndraux dans l'armde pidmontaise, vit le
g6n6ral la Marmora; ii. rddigea une apologie des missionnaires et des sewurs et le prdsenta A Rattazzi. Celui-ci en fut
satisfatt, et ii allait mettre la maison de Naples sur le mwme
pied que celle de Turin, lorsque lui aussi tomba. On rdussit
cependant B sauver la maison de Vergini parce que, d'aprs la
fondation, elle devait revenir A l'archeveque si les missionnaires
en 6taient chasses. Les missionnaires restbrent alors, comme
mandataires de I'archoedque.
La maison de Casale ayant dt6 rendue aux missionnaires,
ils quitterent Frassinetto ; les Filles de la Charit6 'acheterent
et M. Durando y installa une maison de saurs, sous la protection
de saint Joseph. On recevait les jeunes ftlles de condition aisee,
pour les former a la charit6 des servantes des pauvres; et on
recevait les enfants pauvres, les orphelines pour les prdparer
a la vie ; on visitait aussi les pauvres & domicile. M. Durando
venait dans la maison plusieurs fois l'ann6e ; ii rddigea les reglements de la maison ; ces reglements sont un chef-d'<euvre
de prudence et de sagesse. II fit aussi un Traitd d'dducatioa qui
est un code trbs pratique, pour les sceurs des orphelinats. De
longs extraits de ce traite se trouvent dans Tes Annales. M. Durando s'intdressa toujours a cette euvre. II venait presider les
prix ; ii prechait' la retraite de premiere communion; il dcrivait aux sceurs et aux enfants des lettres charmantes ; 11 composa un petit livre pour les vacances ; il composa meme des
pieces destinees a etre jouees par les enfants ; ii ddveloppa
beaucoup Iassociation des Enfants de Marie. Disons I ce propoe que M. Durando s'occupait de cette maison comme s'il
n'avalt pas autre chose a faire et cependant que de soucis I II
faisait chaque chose sans se troubler, sans s'inquidter, sans
s'agiter, toujours constant, toujours calme. On lui avait donn6
une forte somme pour s'acheter une voiture ; il demanda &
Pemployer pour Frassinetto.
Nous sommes en 1865 ; M. Durando avait dej& 6tabli dei
maisons de misdricorde qui faisaient un grand bien ; deux o
trois semurs visitaient les pau~vres, les malades avec des dames,
des demoiselles, des messieurs ; ces derniers fournissaient .les
ressources ; on recueillait les enfants, les flles indigentes ; on
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distribuait des soupes. Les missionnaires, M. Durando surtout,
encourageaient les sceurs de. leurs conseils.
En 1865, la maison Saint-Charles fut sdparde de Saint-Philippe et 6tablie rue de la Providence, en face de la Mission.
Tous les soirs, M. Durando, de sa chambre, envoyait la bnIddiction a la maison. M. Durando dirigoa cette ceuvre avec une prudence rare, une bontd exquise, une charitd ddlicate.
Dans une des Misaricordes, la defection d'une sceur ruina
I'neuvre ; ce fut une immense douleur pour M. DXrando.
Dieu lui envoya en retour une grande consolation par la
fondation de la communautd des Swurs Sazarennes. II y avait
des jeupes filles qui, voulant se donner a Dieu, n'avaient pas
les conditions et les ressources requises pour rentrer dans une
communautd. M. Durando, frappd de cette ddtresse, songea a
fonder une communaut6 spdciale. II s'en ouvrit an cardinal de
Angelis, son h6te, qui 'encouragea. M. Durando recueillit done
trois jeunes filles qu'il logeapres de la Mission. Ilieur fallait
ine. sup rieure, une directrice. Or, & cette dpoque, une pieuse
dame, Louise Borgiotti, agde de soixante ans, frequentait
1'eglise de la Mission, y communiait tons les jours ; elle s'adonnait aux travaix domestiques et aux ceuvres de charitd. M. Durando vit en elle la pierre fondamentale de son aeuvre. II triompha de son humilitd, et la ddcida a se charger de la nouvelle
communautd, qu'on appellerait Files de Jsus de Nazareth, Nazardennes. Outre leur perfection, but commun A toute reliieuse, elles devaient honorer Spicialement la Passion de NotreSeigneur. Le 21 novembre 1865, M. Durando convoqua les trois
aspirantes ;. il les rdunit dans le parloir de la Mission ; il leur
remit le reglement provisoire, leur donna M. Francois Riscossa
comme directeur. II leur recommanda l'oubli du monde, la
rTi6re, l'obdissance. Ii chargea une Fille de la Charite de feur
donner tous les jours ce qui dtait ndcessaire pour leurs corps;
quant A leur Ame, il leur distribuait regulibrement le pain de la
parole de Dieu dans le parloir de la maison. Nous verrons lee
ddveloppements de cette feuvre les annees suivantes.
Le 7 juillet i866, fut promulgude une loi supprimant tontes les communautds d'hommes, actives ou non. Le Pare Etienne
protesta et nomma M. Durando, commissaire. M. Durando fit
preuve d'une grande dnergie malgrd son age et ses infrmitds. II
adressa un memoire au ministere ; il envoya M. Jean Torr A
Florence, siege du gouvernement. Le Conseil d'Etat donna un
avis defavorable. a On vent faire table rase -, ierivait It Torre.
Partout les agents du Domaine se pr6seotirent pour prendre
possession des biens de toutes les maisons, sauf A Scarnafigi. On
remit done aux agents, papiers, argent, meubles. On nordonna
pas 1'expulsion immediate. On permit de rester provisoirement.
A Turin, on se prdsenta le 8 decembre. L'inventaire dura cinq
a six jours. La tristesse de M. Durando fut grandei ; la place
de ce qui avait dtd pris, aprbs force suppliques et reclamations, if obtint ui modique traitement, exceptd pour ceux quiavaient fait les vceux depuis 1864.
En 1867, le 1" avril, les missionnaires recurent l'ordre de
quitter la maison de Turin. On ne leur laissa que I'glise et
quelques chambres, pour les prdtres charges de desservir
1'6glise. Les Ltudiants et les sdminaristes se retirkrent a Grugliasco, maison offerte par la visitatrice de Turin, Soeur Mazin.
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demandbrent la clef du tabernacle : M. Durando refusa de !a
leur donner. Le lendemain, le cur6 de la paroisse vint retirer le
Saiit-Sacrement ; M. Durando, le visage pile, Eccompagna la
procession. Aprds la edrmonie, M. Durando fit des ddmarches
chez le prefet, chez I'archeveque, chez le maire. II obtint que
ce dernier tdldgraphierait an chef du Gouvernement, a Florence. Un ordre fut envoye au Doinaine de se retirer et de restituer l'eglise. 1 y eut un concours extraordinaire de peuple
pour accompagner le Saint-Sacrement qui rentrait , I'6glise
des confreres. La maison ne fut rendue qu'en partie ; le reste
servit de refuge pour les jeunes libdr6s de prison. Les missionnaires s'installerent dans un batiment qui fait face A la maison
qu'on leur avait prise.
.En- 1868, la maison de Casale fut prise aussi et transformee
en hbpital militaire. On laissa quelques pieces aux missionnaires pour desservir -l'glise. Pendaat toutes ces persecutipns,

M. Durando ne m6nagea pas ses pribres, sollicitudes, conseils.
Presque tous les confreres resterent fideles
lleur vocation. Le
Pere Etienne disait que la persecution les avaient rendus plus
vigoureux et plus feconds.
En 1869, les dtudiants quittlrent Grugliasco pour Chieri.
Voici l'histoire de cette fondation. En 1867, Dom Botto de Rovere dtait venu offrir A M. Durando d'acheter a Chieri un 'couvent de Mineurs observantins, dont la plupart des moines 6taient
partis et oil ii ne restait que quatre vieillards impotents, incapables de dessprvir I'eglise. Dom Botto fit remarquer qu'ii y
avait soixante bbambres, bon air, lumiEre, perspectiye, jardiu,
cour. M. Durando refusa, ne voulant pas chasser les.vieillards.
On fit de nouvelles instances ; on d6clara que la maison allait'
etre achetee par des juifs, que les religieux seraient ddlog's,
que.Cavour, frnre du ministre, cdderait la maison gratis. Quand
les vieillards eurent qtittd la maison, on offrit i& 'ancien Gardien de revenic ; celui-ei ayant remercid, M. Durando demanda
toutes les aulorisations eccl6siastiques requises et ii entra en
possession du convent. MaJheureusement,'i cause du long temps
pendant lequel le monastere avait 6t% sans habitants, les murs
dtaient malpropres, le pave effondr6, la toiture devait Wtre re.aite, les fenetres dtaient sans carreaux, les chambres inhabitables. Dor fBttO aida de son argentvpour'toutes les rdparations.
C'itte rmtae annee, Scarnafigi fat eniev6 aux misslonnaires . is'purent cependant y rester en rachetant leurs propres
meubles et en payant une location.
En 1869, les six premieres Nazardennes prirent le saint habit. Elles commencerent aussi, le Jeudi-Saint de cette ann6e,
l•assistance nocturne des malades ; soit riches, moyennant une
retribution, soit pauvres, gratuitement. II leur est interdit d'accepter aucune nourriture ou rafraichissement pendant Ia veilIde. Elles dolvent rendre les 'serices les plus bas. Elies sigg*rent des sentiments de rdsignation et de conflance.
L'annee suivante, 1870, elles nfrent leurs vaBux, le 21 novembre.
SCette meme arnne, lees tudiants et leI sIminaristes purent

rentrer A Turin.

.A Chieri, M. Durando offrit & l'archevAque de reprendre les
retraites aux ordinands, aux pratres. M. Durando aHa lui-meme
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pr6cher ces retraites. II y en avait six par an. II y eut. up grand
concours de fiddles. On restaura l'dglise ; elle fut consacr6e par'
'archeveque. Les d6penses de cette restauration furent pay6e4
par Dom Botto. M. Durando voulut encore aller precher use
retraite ; mais sa memoire haissait ; cependant, 11 fit encore
us grand effet par son onction.
Se sentant ainsi diminud, M. D.urando offrit sa dmrission
en 1871 ; priant M. le Supdrieur gendral de lui designer un remplaVant, attendu qua son age et 6tat valdtudinaire lui rendait
trop p6nible 1'exercice de ses fonctions de visiteur. Le grand
Conseil avaii jete les yeux sur-M. Torre, mais dans la province
il y eut des protestations an sujet de la ddmission de M. Durando, qui dtait aime et v6n6r6 de tons. M. Durando, par deference pour ses confrbres et pour les scours, 6crivit done an Superieur gendral qu'il s'dtait trop hAtd en prenant cette decision,
et it laissait entendre que sa demande devait atre consider6e
comme irrdel6chie et non avenue, I cause des fausses interpr&tations qu'on avail donndes a cette dBmarche qui dtait toute
personnelle et toute volontaire de sa part. Le grand Conseil,
tout en rerettant d'avoir 4 revenir sur une decision qui avait
6t4 jugee opportune et avantageuse, acceda an desir de cet honor6 confrere, et le maintint en charge.
En 1873. les Nazar6ennes 'ajouterent a leurs vyeux celmu
de la Passion : honorer la Passion ; mdditer la Passion ; faire
le chemin de la croix. M. Durando redigea les regles des Nazardennes qui devenaient des Filles de la Passion. Leur noviciat
est de cinq ans. Au bout d'un an, elles prennent le saint habit ;
quatre ana apr~s, le 21 novembre, elles font les vwux. Trois
ans aprss, elles font celui de la Passion. Elles se ddpouillent de
tout, en faisant les vceux. Tous les ans, elles remettent & Ia sapdrieure les objets A leur usage. Tous les trois mois, elles changent de cellule. Elles font veiu d'obdissance au superieur de la
Mission de Turin. On no veille la nuit que les femmes et la
enfants. On ne lit pas de joumraux aux malades.. Le lever est
A quatre heures. Chaque jour, on r6cite le chapelet de la Pas6
sion ; chaque vendredi on fail Ie Chemin de li Croix. Chaque
jour on m6dite les mystees douloureux du chapelet.
Le 23 fevrier 1873, la fondatrice, Louise Borgiotti, mourut,
A 1'Age de soixante-dix ans.
"
On nomma comme superieure une des trois premieres Nazarmennei. Cette merde ann6e, une bienfaitrice ayant laiss6 sa
fortune pour les pauvres flles abandonndes, on commenGa ce
qu'on appela lRefuge, dans une maison situ6e rue de la Providence, en face de . i maison des missionnaires.
En 1874, M. Durando eut une grande peine quand il apprit
la mort du Pare Etienne. M. Durando ne croyast pas survivre
an Superieur g ndral fil tait affaibli, cass6 ; ii avail le meme
Age. Les deux s'estimaient et s'aimaieut.'Le Pere Etienne regardait M. Durando comme le" principal soutien de la famille
M. Durando avait pour le P re
de
Vincent en Italie, et Isaint
Etienne un grand respect, une profonde vendration, une soumission sans bornes, du fond du cceur.
M. Durando ne put aller k l'Assemblee gdndrale qui dlut
M. Bor6.
M. Durando voulut alors renouveler sa demande de ddmission, pour pratiquer lobeissance dans un repos qui lui Mtait
n6cessaire, car ilntait las, physiquement et moralement. Se4
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forces diminuaient, ses infirmilts augmentaient. Mais, d'autrepart, sa prudeice consomm6e, sa longue experience, ses vertus
e rendaient piesque indispensable. A I'automne de 1874, le
PBre Bore lui donna un coadjuteur en la personne de M. Torre,
supdrieur de Sarzane. En 1875, M. Durando songea a se d6mettre ; il en 6crivit & M. Stella, assistant italien, le priant d'offrir
sa ddmission au Sup6rieur gd6nral. M. Stella n'en fit rien.
M. Durando se soumit. c Je ne veux pas m'ent.ter, dit-il, mais
je desire ardemment no pas mourir visiteur.- On ne I'entendait pas ainsi dans la province.
Les dernieres annees de M Durando furent fecondes en
bonnes ceuvres.
M. Durando avait Ut6 frapp6 de voir les 3eunes filles de service sortant de I'hOpital, pas encore capables de trouver une
ilace et n'ayant aucun local pour se refaire physiquement et
moralement. Une swEur lui en avait parl6 en 1872 ; selon ses
habitudes il avail rflechi et prid. a Je vais & Lorette, dit-it.
pour la retraite des Filles de la Charit,; je prierai.. A son
retour, il dit : a C'est la volontA de Dieu. I1 se mit i I'euvre.
Comme pour tout ce qui vient de Dieu, il y eut de grosses difficultes ; il en triompha par la- patience, la conflance en Dieu,
la persdverance. On 6tablit 'oeuvre B la maison du Bogo Pie, le
5 aoat 1874, d'accord avec la visitatrice, Soeur Lequette. M. Du-rando binit la chapelle, dit la messe. La fondairice 6tait Il,
avee sa mere. M. Durando fouruit l'ameublement, traca le reglement, 6tablit une societd de dames patronesses. La seur fondatrice fut Bloignte de Turin. En 1875, .'ceuvre fut transferee
.A la Maison des Anges. On recueillit ainsi une centaine de jeunes filles convalescentes que M. Durando visitait souvent.
En 1875, M. Durando fut sur le point de racheter la maison que les missionnaires occupaient B Turin. Le projet eohoua.
En revanche, M. Durando acheta une belle et spacieuse maison
de campagne ontre Chieri et Turin. Cette villa etait tres commode, comme lieu de villigiature pour !es prdtres et les 6tudiants. 11 acquit aussi pour les confreres de Mondovi une proprietd, prbs de la ville.
Cette mmme annde 1875, M. Bord visits La province avec
M. Chevalier. II partit le 9 fyrrier et visita les principales maisons des missionnaires et des sceurs, pour prendre connaissance
de leur situation, pour les encourager au milieu des difficults
qu'elles rencontrent, et pour leur donner les conseils dont elles
peuvent avoir besoin. A Modahe, M. Lotteri, procureur de la
province. du Pi4mont, attendait les voyageurs pour. leur dpargner les ennuyeuses formaliths de la visite des douaniers.
Le matin, k six heures quarante, M. Bord arrivait I la station de Turiri, oi le vendrable M. Durando, malgrI
son grand
Age et sa faible santd, avail voulu venir en personne recevoir
le successeur de saint Vincent.
SLe Tree Honor6 PAre fut accueilli a la maison de la Mission avec une respectueuse et filiale expansion ; tous les con.
frbres, ceux qui Se connaissaient d.idj comme ceux qui ne
,'avaient Jamais vu, se pressaient autour de lui pour le voir,
I'entendre, lui parler. Comme la langue italienne est familirre
a M. Bore, tous se sentent A I'aise avec lui et la conversation
prend un caractbre de sympathie cordiale. Les principaux missionnaires de la maison sont MM. Torre, Riscossa, Re, Actis,
Salvi, Buroni, Rinaldi Cdsar, A!lara, Ciattini Isidore et Jean,
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Bianchi. II y avait cinq etudiants en thdologie et quatre coadjuteurs.
Ce jour-l, i part une visile b Mgr I'Archeveque, le PBre
Bor6 se consacra exclusivement a reoevoir les missionnaires, k
parler avec eux, soit de leurs affaires personnelles, soit de celles
de la maison ou de la province.
La maison de Turin est un ancien couvent de la Visitation. Leur ancienne maison, plus vaste et plus belle, est devenue le palais archidpiscopal Les confr6res soot tres &L'dtroit
dans leur maison, car la plus grande partie a 0t4 confisquee.
Les s minaristes et les philosophes sont & Chieri
Les autres maisons de la province sont & peu pros dans le
mnme etat. Elles ont pu Utre conserv6es mais une partie a 4t*
confisquee. NHanmoins tes confreres continuent leurs fonctions.
Le lendemain dimanche, le Tres Honord Pere se donna aux
sours. II dit la messe i la maison Centrale- Saint-Sauveur, et
ensuite il visita les divers offices ; dans chacun ii fut accueilli
avec une joie toute filiale et une simplicitL pleine de confiance.
Son attention se porta surtout sur le sfminaire qui'se compose
d'une quarantaine de scurs, animdes d'un excellent esprit, qui
ne le codent en rien poor la rdgularitd et la ferveur i celles
de la maison-mere. Toutes eee bonnes f!les aiment cordialement
la Communaut6, et esperent bien, avant de prnonooer leurs
veux, aller passer quelques mois k la rue du Bac. Apres le
s4minaire, c'est Pinflrmerie qui retint le plus longtemps M. le
Supdrieur g6neral. II a voulu voir les malades et les infirmes,
les unes apr6s les autres " a chacune ii a adress6 des paroles
d'encouragement. Dens la soir6e, les scurs de la ville et -celles
des environs sont venues en grand nombre pour voir le Tres
Honord PBre et s'entretenir avec lui.
M. Chevalier constate-dans sa relation que la maison centrale Saint-Sauveur est tenue avec beancoup d'ordre et une 6difiante simplicitY. Toutes ies pratiques de la maison-mere y sont
en vigueur et les scours y paraissent heursuses, sous l'autoritd de la MIre Lequette et sous la direction des missionnaires.
La province des suems du Pidmont comprend environ un6
centaine de maisons florissantes, s'occupant des pauvres- malades ou enfants et jouissant de la sympathie universelle. A cette
dpoque, comme plus tard et comme maintenant, on se plaignait
du manque de sujets. Je crois qu'on s'en plaindra jusqu au jugement dernier. II est beau de constater qu'en I'espace de quarante ans A peine, les Filles de la Charite sontsolidement etablies dans leur cent-maisons et sont tris aimbes et respectbes,
malgrd les persecutions, malgr6 la fermeture dee autres communautes. On attribue cette grace a la vigilance de M. Durando,
au soin qu'elles ont de se tenir en dehors de la politique et
au zble qu'elles out pour les pauvres, soit dans les visites A domicile. soit dans les h6pitaux, soit dans les orphelinats. IA sera
toujours la ben4diction de Dieu.
Le lendemain, 15 ftvrier, M. Bord visita Is maison de
Chieri ; il ful frappI des avantages du,lieu, tres calme, agreablement situd sur une colline. Le supdrieur dtait M. Jean Rinaldi. Les autres confrBres dtaient MM. Cortassa, Fogliali, VTtale, . d'un tertain Age a. II y avait aussi deux jeunes confreres
qui devaient plus tard jouer un grand rOle dans la province et
la compagnie : MM. Joseph Dame, qui avail alors trente-trois
assistant ;
ans, et -qui fut plus lard visiteur et mime nommi
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M. Jean Tasso, alors ag de vingl-sept ans, le futur assistant et
dvbque. Les trois etudiants philosophes, les quatre s6minaristes
6taient h bonne dcole. 11 y avait aussi quatre frBres ooadjuteurs.
Le Pere Bore exhorta les sAminaristes & prendre l'esprit de
saint Vincent, et les philosophes A faire des btudes solides, prenant garde de se laisser entralner par certaines Bcoles philosophiques qui avaient alors grande vogue. M. Je Superieur g6n6ral montra comment on se laisse facilement entrainer par
des esprits brillants. Probablement le souvenir de Lamennais
hantait la pensde du Pere Bor6 ; it parlait d'expdrience ; it
aurait pu dire aussi comment I'obdissance aux directives du
Pape I'avait detournd de se laisser entralner par ce philosophe
qu seduisit tant de jeunes.
Au-retour de Chieri, le Pere Gendral fit une visite & Dom
Botto, le grand bienfaiteur des missioanaiyes, et le remercia
de toutes ses bontls.
Le lendemain, le Pbre Bor6 visite les dtablissements de
soeurs de la ville de Turin : ils sent au nombre de neut.
De Turin, M. Bord et M. Chevalier se rendirent a Genes ;
ils trouverent la temperature plus douce qu'i Turin. La r6ception ful extr~mement gordiale.
.
Giaes comptait une quzainzae de confreres. M. Francois
Dassano sup6rigur, qui avait particip4 & l'Assemble g6a•rals,
4tait heureux de connaltre le TrAs Honord PBre. Ses conforres
4taient MM. Pirotti, Castagno, Ceresa, Armirotti, Penco, Rossi,
Cosa, Casaretto, Borelli, Amandola, Prato, Della Valle, Chinasi,
Bartolini. 11 y avait cinq frdres coadjuteurs.
Les missionnaires, dit M. Chevalier, occupent & G4nes use
belle maison bitie sur le pencheat d'unu de ces ealines qui
forment le magnifique amphithatre de !a ville, aved des jardins superpodss en 6tage, k pen de distance de la mea ; o'est
la meme maison ou iUs furent 6tablis par le cardinal Durazzo,
cet ami si devouM de saint Vincent et de sa campagaie ; mas
elle a Ote presque entiArement transfornide dan Isl suite
L'eglise, qui est publique, eat remarquable par son architecture et richement decoree. C'est un misaionnaire qui en a trace
*le plan.
Les confrbres sent charges de missions, des exercicea du
clergd et du collge Brignale-Sale. Les viut s6minariates de ce
college furent aussi heureux que les missmennaires de.la visite
de M. Bord ; its 1'ont graoieusement complimente en diverses
langues et le Superieur gdn6ral leur r6pondit en chacune de
ces langues h la grande admiration des jeanes. La maisoa de
Genes a 6te priservee de Ia loi de suppression. M. Chevalier
6crit que saint Vincent a promis que ses enfants ne quitteraient jamais la ville. Les missionnaires sent tres estuims dana
le pays ; Mgr I'Archeveque que le Pere Bor6 alla saluer, leur
est bien affectionn6. La contrde de Genes, dit M. Chevalier, est
dans toute I'Italie eelle qui fournit le plus de vocations B nos
deux families.
Les seeurs out, A Genes, cinq 6tablissements que le PBre
Bore visits aveo beaucoup d'intert. Le Superieur gendral alia
meme dire la messe B Sampierdarena,village qui peut htre considere comme un faubourg de Genes et on les smeurs habitent
un ancien palais ocnd de peintures remarquables, autrefois habitatio. des riches, maintenant residence de jeunes filles pau-
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vres que les seu;s prdoarent & devenir de bonnes mbres de
faoille cbrdtiennes e laborieues.
Les voyageurs ne peuvent qu'admirer en passant rapidement les beautds de Genes, ses palais de marbre, see glorieux
souvenirs.
Le 18 au matin, on partait pour Sarzane. M. Martinengo,
supdrleur du college, dtait venu a la rencontre des voyageurs.
Le temps s'dtait ddrangd ; une pluie froide, qui est de la neige
sur les montagnes, no cessa- de tomber toute la journde. Le
chemin de fer de Gdnes a Sarzane est tres pittoresque ; il longe
4a mer- et suit le pied des montagnes ; la perspective change &
chaque instant et offre A 1'oeil les aspects lee plus varies. Les
confrbres attendaient le Supdrieur g6ndral a la gare : MM. Foce.
Nata, Gaddo, Zanani, Pirotti, Sanguinetti, Morelli, d'Isengard,
le futur procureur gdndral prAs le Saint-Sige. Tous sont
joyeux de I'arrivee du Trbs Honore PAre et l'entourent avec
empressement Le colege est situ6 au fond d'une plaine de
mediocre dtendue, I mi-cate d'une colline fertile d'ouh 'on domine la ville. En y entrant, les voyageurs trouverent reunis
dam le grand corridor les enfants qui. saluent le Pere par un
ekant et un compliment. M. le Supbrieur general les remercie
on jialien, ce qui fait plaisir I tout le monde.
La maison de Sarzane n'appartient plus A' la Congrdgation
mais' la munieipalit& ; .les missionnaires y ont t6 conserves
A'cause d'une fondation qui impose an collAge la charge d'l6eve. quelques jeunes cleres. Ces s6minaristes sent une vingtaine,
taut en thdologie qu'en phitosophie. Mgr l'Evque, dans la visite
que luh fit le Pere Bor6, remercia avec effusion M; le Sup6.
rieur general da biea qpu lea missionnaires font dans le dioII y avait eu, deux ans auparavant, n Conseil des Supe
rieurs de la province, au sujet des collAges: Eallait-il les supppimer owu les garder ? Pam lea raisons qut niitaient en
faveur de la suppression, ii y avait le manque de sujets qui
empbehait de se censacer aux colleges et aux autres fonctioac
de la Compagnie ; parmi les raisons qui denandaient la coq*servation des coll6ges, il y avait le bien qua faisaient ces cotlAges, les vocations nombreusee qui en sortaient soit pour l'6tat
ecclesiastique, soit pour la Congregation. Sarzane ea particulier
avait rendu de grands services & 'Eglise. L'avis du conseil fut
de maintenir ces collAges qui existaient depuis si longtemps.
M. Bord visita rhopiLal teeu par les sceurs qui font aussi
a. classe aux petites fllles pauvres. La reception fut on ne peut
plus cordiale ; c'etaient des enfants qui 6taient heureuses de
possdder leur pre au milieu d'elles. Les seurs de Massa et la
supdrieure de Pontremoli vinrent a Sarzane saluer le Pere Bore.
Le temps etait froid et sombre ; il neigeait A gros flocons ;
un vent violent soufflait. Pour dgayer un pen la jourdie, les
erfants.firent de la musique sous la direction de M. de Dnminicis qui a pour cet art une aptitude remarquable. Le Pere Bore
fut tres sensible A cette attention. Peut-Are M. Chevalier le
futil moins, car il ajoute cette petite phrase : a Nous n'avions
pas besoin d ce passe-temps; la socidte de nos confr•res dtait
plus que suffisaMte pour oceuper nos loisirs. n

De Sarzane, les illustres voyageurs sent all6s dans la province de Rome, oh nous lee avons vus dans le dernier article,
puis dans la province de Naples, oe nous lee suivrons, dans
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. I'article prochain ; its revinrent ensuite dans la province da
Pidmont et s'arrithrent i Alexandrie, une heuxe seulement,
juste le temps d'aller saluer les seurs de 'ouvroir, puis & Savone, of ils resterent un peu plus longtemps.
Le college noble de Savone ot le Pere Bor6 fut reou par
M. Podesta, supdrieur, par MM. Torre et Bacchioni, de Turin,
par M. Ciravegna, superieur de Finalmarina, fut confi6 ou plut6L impose aux confreres, apres la suppression des jdsuites qui
le dirigeaient. M. Chevalier s'inltressa particulibrement au cabinet d'histoire naturelle, form6 jadis par notre confrere M.David qui passa quelques annees au college, avant d'etre envoyr
en Chine. Une tradition veut que les clercs qui ont obtenu le
prix d'honneur en rhetorique fassent faire leur portrait, qui
reste expos6 dans une galerie. L4 Pape Pie VII fut-retenu trois
ans captif i Savone, par ordre de Napoleon 1T- Le palais dpiscopal lui servit de prison. Par respect pour la m6moire de ce
saint Pontife, on a conservd religieusement sa chambre, telle
qu'elle dtait pendant son s6jour. L'6evque de Savone montra
au Pere Bord les appartements pontificaux et rapporta quelques
traits relatifs A sa captivith. Savone est c6dlbre par son sanetuaire de Marie, connu sons le nom de Notre-Dame de la Misdricorde.-Une belle statue de la Sainte Vierge dans 'attitude de
la Medaille Miraculeuse repose sur le rocher oh Marie apparut
& un pauvre paysan. Sous le rocher jaillit un ruisseau dent les
eaux oporent des prodiges. La statue fut couronnve par Pie VII
i son retour de la captivith de Fontainebleau. Une magnifique
basilique recouvre le lieu de I'apparition. Le Pere Bor6 y cOl&bra la messe i laquelle assistaient la Mere Lequette, visitatrice,
et un grand nombre de Filles de la Charit6.
En terminant sa relation du voyage du PAre Bord, M. Chevalier constate que partout a nous avons etA regus dans I'espiit
de notre bienheureux Pere, c'est-a-dire avec une cordiale sinplicite. Tout s'est pass6 sans bruit, sans 6clat ; il me semble
que 1' dification a 0t6 partout, sans rien oter aur joies de la
famille. x M. Chevalier ajoute que a le bon' esprit, la rdgularit6,
le zAle et les oeuvres des missionnaires et des Filles de la Cha-.
rit6 I'ont singulibrement difi6.
Peu apres le ddpart de Savone, un confrere de cette maison rendit sa belle Ame k Dieu, M. Dominique Martinengo.
Nous sommes en 1876. Si le corps de M. Durando est use
son Ame ne I'est pas ; ii est touours plein de zble. II ne voudrait pas mourir sans avoir r6alise up reve de sa vie : dtablir
des missionnaires en SArdaigne. 11 y avait ddji douze maisons
de ~eurs, mais aucune de confrbres. L'archevlque de Cagliari
suppliait M. Durando, mais 'argent rmiquait pour fonder un
dtablissement. Or, en cette anne 1876, Doi Botto, fondateur
de Chieri, malade, age de quatre-vingt-cinq ans, fit appeler
M. Durando et lui remit soixante mille francs pour faire I'eruvre qu'il vundrait. M. Durando songea aussitOt A la Sardaigne.
Mais un qudmandeur s'Btait recommandd . Doa dBotto, et prdtendit avoir droit a cette somme. Dom Botto consultA ddclara
qu'il ne s'dtait engagde rien, vis-h-vis de cet homme. Par scrupule de conscience, apres la mort de Dom Botto, M. Durando
remit vingt mille francs i ce qudmandeur, soi disant de la part
de Doi Botto. L'autre ne fut pas content et accusa M. Dfirando
de lui avoir pris tout l'argent que Dorm Botto lui destinait.
M. Durando, comme saint Vincent, ne protests pas contre cette
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calomnie. M. Durando s'appliqua imm6diatement 'a raliser la
foodation.
Cette mime annee 1876, M. Durando cldbra solennellement
a Turin le troisi6me centenaire de la naissance de saint Vincent de Paul.
En 1877,. M. Durando envoya a Cagliari M. Armirotti, de
Genes, qui acheta une propridt4 pour les missionnaires, grAce
*a la Sceur Calcagno.
En mai de cett( annie, M. Durando s'occupa de la Misdricorde, des paroisses Saint-Maxime et Notre-Dame-des-Anges. II
y. eut une grande rdunion oii M. Durando annonqa qu'on lui
avait donnd une somme tres grande pour cette ceuvre, a condition qu'il en fil directeur. L'assemblde donna carte blanche a
M. Durando. On construisit aussit6t une grande maison, qui fut
vite ddifide, malgrd la faillite de I'entrepreneur.
Le 21 novembre 1877, M. Durando remit aux Nazar6enner
les regles de leur Institut qui avaient dte mises en ordre par
M. Torre. Chaque- sceur rebut de M. Durando un exemplaire
de ces regles, en une-c6r4monie qui rappela par son onction la
remise des r6gles faite par saint Vincent en 1658. L'Institut des
Nazareennes semble avoir te I'ceuvre de predilection de M. Durando.
Cette m4me annde, la S. C. des Evdques et Rdguliers demanda les Constitutions des Filles de la Charite pour voir quels
dtaient les 'pouvoirs du Supdrieur general par rapport aux
Scours ; ces pouvoirs 4tant discutAs par .quelques personnes.
M. Durando s'entremit pour affermir I'4utoritd du Superieur
general sur toutes les provinces de la Compagnie.
En 1878, M. Durando ddlinait de plus en plus : ses infirmites I'obligeaient & rester souvent au lit. Cependant il se levait
pour presider le Conseil des Sceurs qui se tenait an parloir des
missionnaircs ; il recevait les pretres dans sa chambre.
Fin janvier, la faiblesse s'accentuant on lui administra le
Viatique le 22, et I'Extreme-Onction le 24. Tout le monde priait
pour lui : missionnaires, Filles de la Charite, Nazardeunes, Madeleines, Sacramentines, Pauvres de Cottolengo. Le 25, il alla
mieux.
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. M. Bor6 ayant appris cet dtat ecrivit k M. Durando pour
le dispenser de la charge et de la direction deg sceurs. M. Torre
,renvoya la lettre A Paris, sans la montrer & M. Durando.
Bienl6t les choses tournirent M. Durando alla mieux et
M. Bore mourut presque subitement, en mai 1878. D'autres
deuits viurent assombrir les dernieres annees de M. Durando.
A GAnes mourut M. Francois Dassano, un vrai saint Francois
de Sales, par la douceur, et qui avait toujours 4tM le confident
intime de M. Durando.la mission de SardaiM. Durando s'interessait toujours
gne. La maison de Cagliari fut construite, acbevde en novembre 1878. M. Pie -della Valle en fut le premier sup-rieur. I] y
avait trois prtres et un frere. Les confrbres s'occupent des
sceurs ; ils arecftent au sdminaristes et aux pretres, comme le
dit M. Torre dans son rapport : '-C'est vraiment une mission
Btrang6re. II n'y a pas eu de retraite eccldsiastique depuis
trente-quatre ans. Ignorance et corruption dans le clerge qui
est peu nombreux et intdressd. Nos scours font beaucoup de
bien dans la jeunesse du sexe ; mais 'pour lee mater, c'est un
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autre affaire Nos scours sont admiroes ; on n'en veut point
d'autris.
Sassari, qui avait ideoffert en 1876, fut accepts en 1879.
Le premier superieur fut M. Costagliola. Les seurs avaient cinq
mations dans ja ville, deux A Ozieri, une a Alghero. Les confreres s'occupent. diu seminaire ; ils ont beaucoup a soulfrir ; le
s6minaire est un melange de grands et de petits, de clercs et
de seculiers qui vont aux classes de la viile et qui en rapportent des maximes .et des habitudes regrettables L'administration ne s'occupe que du nomore. 11 n'y a pas de discipline. Quatre eieves dtant sortis la nuit n'ont etOrenvoy6s qu a la fin de
t'anne, malgre les remontrances des confreres. L'archeveque
n'a jamais compris ce que c'est qu'un sWminaire ; itcraint le
recteur. Les confreres menacerent de se retirer ; on fit alors"
queiques r6formes ; ii faut du temps pour deraciner les vieillee
habitudes. Les confrires precherent aans la viile oi la predication manque presque entisrement Les confreres sent tres
boas, trbs d6vouds, tres unis., Tel est le rapport de M. Torre.
II y a lieu de glerifter M. Durando et les confreres de la
province de ce qu'ils ont fait pour la Sardaigne. Its oat renouveJl le pays, peuple et clerg, ; le bie-.commence n'a fait que
se dovelopper. et le PNre Verdier pouvait dire daos son voyag
que la Sardaigne etaitl'le vincentienne, isola Vincentiana.
SEa 1880, M. Durando put encore sortir pour aller revoir
deax maisons qui htui
'taient chbres : Frassinetto, en juin, o4
it resta cinq jours pour la premibre communion et les Enfants
de Marie ; Vire, en juillet, oui ii entendit les scours et recuJ lt'
Eofants de Marne. Mais la langueur s'aceentuait. En ootobre, iI
descendit une derniire fois au parloir pour presider le Conseil
des seurs. Le 7 d6cembre, on lui administra le Viatique, le lendemam 'Extreme-Onction. Les confreres ]e veillaient L'un
4'entre eux iui deoana souvent 1'absolution, il lui di : a Cela
suffit 3, sans deule pour imiter saint Vincent qui trouvait qu'on
luii faisait dire trop souvent : Deus i adjutorium. De mwme, &
ua confrAre qui lui rappelait le bien qu'il avait fai, ii cria :
SCe n'est pas vai 1 I n mourut le 10 decembre 1880 ; it avait
soixante-dix neuf ans six mois et dix-sept jours dage, et
soixante-deux ans de vocation. Les fun4railles eurent lien, te
12 d6cembre ; elles furent simples. Le 15, ii y eut un service
funebre pr4sidd par Mgr I'Archeveque, qui prononV I'oraisoa
funebre en preaant pour texte : Krat vit ile simplex et rect•
aC timen Deum.
I
.
Pour fmir cet'article qui a surtout roulJ sur M. Durando,
donaons brinvement son portrait physique et moral. II 6tait
de haute taille ; it marchait Ja tAte basse, les -paules vout6es,
sa ddmarche etait grave. I1 ldait timide, doqx et calme. Une
suave tristesse r6gnait sur son visage.
II avait une grande pidte, une union tres 6troite avec Dieu.
11 dtait tres recueilli ; ii 4vait un sentiment profond de Dieu ;
on I'appelait le Saint. II 6tait toujours le premier- a l'oraison,
ala chapelle, ii ne prenait jamais de repos. II fit une andne un•
saison -Vichy, avec le Pbre Etienne :' on dit & ce dernier :
a Votre confrree est un saint I , I veillait avec soin sur le
chant, les cerdmonies, l'ornementation de la chapelle. II avait
grande d6votion pour la Passion de Notre-Seigneur J6sus-Christ
dont il distribuait le scapulaire & tout venant, pour la sainte
Eucharistie, pour Marie Immacul6e ; ii developpa beaucoup
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I'association des Enfants de Marie. II faisait reciter des priAres
sp6ciileso & saint Joseph pour obtenir des vocations. Tout le
monde disait qu'il reproduisait saint Vincent par son abandon
A la Providence, sa lenteur r6flichie, sa vie de chartreux & la
maison, d'apotre au dehors, par I'habitude de dire : In nomine
Domini.
II a eu toujours une grande charit6 pour le prochain, mais
s'il prodiguait les bienfaits corporels, c'dtait toujours pour le
bien des ames. 11 restait de longues heures au confessionnal, en
sorte qu'on disait aux sours : a Vous voulez done le tuer I , II
recevait beaucoup de visites et avait une grande correspondance. II aima toujours sa famille naturelle, s'occupa mmem de
S1'administration de ses biens pour soulager son vieux pero
qui ne pouvait plus e1 faire. 11 aimait beaucoup les jeunes :
pour eux il dtait tendre et zdad. II se plaisait au milieu des
enfants du peuple : il contribua aux fra}s der I'dducation de
beaucoup d'entre eux. II a sauv6 beaucoup de jeunes filles en
peril de-perdre leur tonneur. Quand on l'insultait, il excusait
en disant : a Cet homme ne rdflechit pas. a II ne parlait jamais
mal des autres.
Son humilit6 dtalt profohde. II travaillait en silence, ne disait rien de lui, ni de ce qui le regardait. II ne parlait jamais
Sde lui. A 1'Assemblee provinciale de 1849, on lui reprochait certains d6sordres de la Province : ilse contenta de repondre : a La
cause de tout cela c'est ma misere. a Un jour, un etudiant Ie
prenant pour un autre sauta sur lui 4ans le corridor et le fit
tomber : a Vous m'avez cru plus fort que je ne suis, dit-il ; ce
. n'est rien ; seulement, une autre fois ii faudra rdflichir. a Un
jour, quelqu'un le voyant prier longtemps dans un .coin de la
sacristle et ne le reconnaissant pas, s'ecria : a Que fait-il la, ce
'devot ? a M. Durando ne se formalisa pas de cette parole :
a Allons, dit-il, soyez un pen plus rdserv dans vos paroles I *
Un frere manquant & la vaisselle, M. Durando alla. le remplacer. Un jour, a la chapelle, il perdit connaissance par manque
d'air. Une jeune file qui etait derriere sa stalle le ranima, en
faisant de lair avec son dventail. II alla la remercier .hezelle.
II avait une grande ob1issance pour le Supdrieur gendral et
pour les d6vques.
11 observa fidelement les r6gls; tant que ses forces le lui
pernnfent. 1 gardait surtout le silence et veillait & le faire
* garder. S'il fallait dire quelque mot en dehors des rfcreations,
t1 le falsait i voix basse. Sa modestie des yeux dtait pariaite.
II n'allait presque jamais a la campagie'pour'se reposer.,II'se
reposait ep visitant les maisons des missionnaires et des soeurs.
i11 dtait prudent dans ses paroles. On peut dire qu'i! a sauv6
la province des pdrils, des persecutions, par sa prudence. II n'a
pas sans doute empdch~ tout'mal,'mais 'ia-empechd"te mal'de
la ruine totale. II avait detx freres qui faisaient de la politique
et qui furent successivement exiles puis combls d'honneurs.
M. Durando ne parla jamais avec eux ni de la politique, ni dtt
gouvernement, ni des partis. 11 disait a ses confreres -: Prechez l'Evangile et no vous melez jamais des choses de la politique. ) Un jour on personnage lui dit : a C'est otofinant lesjournaux ne parlent jamais contre Jes pretres de la Mission ;
Vous devez 6tre de grands diplomates tI ' Sadiptomatie;const- .
tait W
n'en pas'faire. Dans tous les 6venements malheureux do
son temps, il gardait sa s6iredit- et-sa conftance- n Is Provi-
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dence. Pour les affaires de la province, it dtait discret avee tons;
il recommandait cette discretion aux sup6rieurs et & tous ceux
qui dtaient meles dans I'administration ; ii rdfl6chissait beau.
coup sur les affaires et ii priait. II donnait les avis avec gravitY, bont4, estime des gens. On le consultait beauciup : dee
personnages civils, des curds, des chanoinea, des 6veques : it
r6fldchissait et priait, il ne se hAtait pas ; ii n'dtait pas prdcipit6 ; ses projets dtaient m1ris de longues anndes dans sa peasee avant d'etre executds. Par contre, au' confessionnal, ii exp6diait rapidement ses p6nitentes. II avait un talent pour consoler les malades et pour les pr6parer a la mort.
La renomm6e de saintetd de M. Durando n'a fait que s'accroltre avec les anndes. Aussi, le 23 mai 1941, a dte sign6 IW
commission d'introduction de la cause dont nous donuons quelques extrails.
Ce qui frappe dans la vie de saint Vincent de Paul, ce sont
les euvres magnifiques et presque innombrables par lesquelles
ce saint s'est effored de secourir toutes les necessitds spirituelles et temporelles. C'est pourqupi, & bon droit, LAon XIII l'
proclamd patron de toutes les socidets de charit6 qui existent
dans le monde .entier. Mais quand on scrute 'dme de ce saint, oa
voit que la racine de sa vertu a dt6 une trhs profonde humilitd
qui l'a rendu un instrument tres apte de la munificence divine.
11 disait que forgueil est le poison de la charitd, que I'humilit
en est le soutien; qu'elle introduit dans Ldme toutes les vertuw.
Saint Vincent a donnd cette consi ne comme itendard de a
Congrdgatia sous lequel ses fils doivent combattre les combats
u Seigneur ; en yralitd, jusqu'ici Dieu aidant, ceu--ci combat.tent gd6areusement de cette manihre. Dieu a r6compense largement ses fiddles serviteurs. II suscite souvent quetques membres
de la famille vincentienne qui, marchant sur les traces de leur
pre, soit par l'effusion du sang, soit parta prddication. 6vangueu les autres saints ministares ou par kt . uvres de charites, illustrent grandement l'Eglise du Christ.
Parmi euw, il faut compter Marc-Antoiae Durando. N6 A
Mondovi, ville du Pimont, le 22 mai 1801, de parents piew et
honndtes, Joseph Durando et Angdle Vinai, it grandit sous lew
discipline. Ayant compris la vanitd du monde, et se sentant appel Adla vie religieuse, & dix-huit ans, it entra dans la Congregation de la Mission de saint Vincent de Paul, dans le seminaire
.e Gdnes.
En 1820, it fit les vaeux A Sarzane, avec grande joie ; en

4824, il fut ordoneu pretre.

Enflaramm
du zile des dnes, it s'adonna aux saintes missions, recueillant des.fruits abondants, ses supdrieurs L'approuant' grandement. Ceux-ci apprsciant sa doctrine, sa grande
pidt4, son observance rdgulire,. sa prudence vigilante, le nommerent superieur de Turin 4 trente ans a peine, ensuite visieur
La province du Piemont ; en 1862, commissaire extraordinaire
le
pour toute 'Italie.
Sous son regime, plusieurs maisons furent retablies et nouvellement eigees ; ie nombre des sujets fut augmenti, la garde
des regles observee tres' soigneusement et doucement. II *nya
aucune euvre de Turin, pour le salut des paivres et la disciplif
du clergi dont i nw'ait pas WtL.Sdchant combien la SocitW
des Filles de a- Charitd faisait dtu bien au peuple chrdtien, il
crea en Italie beaucoup de maisons de Filles de la CharitL, cette
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inslitutionqui a si bien anritd de I'Eglise, en sorte que maintenant plusieurs milliers de Filles travaillen avec ardeur en
Italie au bien du peuple.
II dtablit dgalement I'wuvre de la Propagation de la Foi, rdcemment fondae par Pauline-Marie Jaricot.
11 institua en .1865 'lnstitut des Swurs de Jdsvs de Nazareth, auquel il pr6posa Louise Borgiotti et auquel it donna des
regles tres sages. Ces swurs se chargerent, en 1869, du soin des
malades dans leurs demeures.
II s'estimait, comme saint Vincent, serviteur inutile, grand
plcheur. II avait grande confiance en la misericorde de Dieu,
par le secours de la iainte Vterge.
II mourut le -10 docembre 188Q.
Par t'autoritd de rOrdinaire fit ouvert le Proces sur la
renommne de saintete, les derits, et le non-culte.
Des leltres postulatoires demanderent sa bdatification. La
S£. des Rites examina les derits et declara que rie ne s'oppose
A ce qu'on avance.
Le it mars 1941, eette m nme Congrggation d66tara qu'on
pouvait songer B 1'introductiOn de la Cause.
Le Pape la signa le 23 mai 1941. Quand M. Durando sera
bdatifi6, ce sera, pour la province de Turin, une recompense de
son bon esprit, de sa r6gularitd et de son ddvouement pour les
"euvres de la Compagnie.
EDOUARD ROBERT.

IRAN
M. PAUL BEDJAN, LAZARISTE (1)
15-27 novembre 1838 (Khosrovah) - 9 juin 1920 (Cologne)

En 1844, vers la mi-novembre, un missionnaire lazariste,
M. Joseph Darnis, r6cemment nomm6 Pr6fet apostolique de
la Perse (2), s'6ýblissait i Khosrovah, gros village de la
() Dans OrienaUa christiana periodica, voL XI (1945); p. 45-102. le
Pere J.-M. Vest6, O.P.. a publi : Paul Bedjm, lt lazarmte persw (27 novembre 1838-9 juir 1920). Noles bo-bMblitographiques.
DaUln ces pages fouilldes el su~gestives, le R.P. signale comnie notices on
biographbques anterleures de son heros. celles editees : a) par le professeur
A. ROcker, dans Oriens hriWianus (leue Serie X-XI) parue en 1993;
b) par J. Ldeerwi dans Kuatr, XIII (19tq), p. 208-08 : note biographique
publle & l'occaslon du cinquantenaire de l'ordlnatlon sacerdotale de Paul
Be4dan, recue le 25 mal 186t ; e) par B...: brtve notice ndcrolbglque dans I
AUnl•iche Voltszettung du 5 Juilet 1920, d) et par F. Combaluzler dans le
Dictionnaire d'iistoire el d

geograpMe ecclesfastique, article Bedoan, t. VII

(1934), colonnes 410-413. (N.B. Cette note, comme les sulvantes, sont des
An.ales, F. Combaluaer.)
(2) Darnis Joseph, nd le 2 mars 1814 A Fau (Salate-Illlde), dlocese'de
Saint-Flour, recu & Parts le I" octobre 1836 ; 41 y prononca ses vceux le
15 oetobre 1838: placr en Perse des avrtl 1841, i mourul & Khosrovah I
4 avrul 158.
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plaine de Salmas, dans la province de l'Azerbedjan. L'anane
suivante, un autre, M. Augustin Cluzel (3), l'y rejoignait.
Tous deux heritaient de la grande pens6e de leur fondateur,. le jeune Eugene Bore, alors professeur au Col1ge de France et charge par le Gouvernement franeais d'une
mission scientiflque en Perse et Asie Mineure. 1 avait ouvert
la voie, trac6 un programme d'action et, comblM de m6rites
et d'honneurs, s'en 6tait retourne en France, laissant a ceux
qu'il avait appeles le soin de cultiver le champ offert par
la Providence a leur tenace labeur.
Tous deux, arrives en Peise en 1840, revenaient de-loin.
Le premier de la chaude Mbsopotamie, od l'avait relegu6
une violente persecution dechainde par le fanatisme des
Mithodistes protestants d'Ourmiah, soutenus par le Ministre
de Russie i Teh6ran. Le second, de la capitale meme, o4
lI prudente bienveillance du premier Ministre de Sa Majest6
le Shah de Perse I'avait secretement protege dans un de
ses villages, contre cette meme persecution.
Aureol6s de ce prestige de sympathie si humaine qui
enveloppe tout persecute ici-bas, forts surtout de la grice
-surnaturelle qui dirigeait leurs pas, ils prenaient pied dans
ce coin perdu du vaste Empire iranien, conduits par la Providence, pour y garder, dans l'integrit6 de la foi, une popu-lation catholique qu'un ancien -patriarche-chald6en--en 4volte contre Rome, essayait d'entrainer dans le schisme.
Ainsi, dans ses vues insondables au sens humain, Dieu,
leur faisant abandonner leurs premiers postes d'apostolat,
les guidait en ces lieux. Ils y jetteraient les bases solides
d(une 6glise chre a son cour, renov6e dans la foi et dans
la piete a tel point qu'elle meritera d'etre appel6e, en ce
langage si imag6 de l'Oriefit, la petite a Rome de la Perse *.
Maitres l'u• et l'autre des langues indigenes, le ceur
durci aux severes 6preuves des quatre dernieres ann6es, I'esprit assez adapte aux mceurs et aux usages pour en pnaetrer
les nuances et meme en saisir parfois Iastuce legendaire, ils
se mirent, mOris par Pexperience, r6solument - Preuvre.
Le noyau catholique dont ils assumaient d6sormais le
soin, se trouvait comme dilu6 dans une masse nestorienne,
a la foi decripite, restes d'atavisme dBgn6r6, sons la conduite de pasteurs ignares et cupides. En face de ce clerg6
schismatique d6liquescent, ii fallait i tout prix et au plus
t6t, en dresser un autre, vivifil dans la foi et.dans l'amour
du- Christ, anim6 d'une nouvelle flamme apostolique. Deux
ans apres leur arrivbe, les missionnaires inauguraient le
(•I Cluzel AugusUn-Plerre, an le 6 mars iBsi5
Montelar (Aveyron), le
8 J•n 1840 fut admts dans Is Congregation 6tant d$aere, fat ordonnd prare
le 14- avrll 1s,
lit les vveux en Perse le S5 dicembre I84m. Le 8 septembre 1874, II rut s&cre & PAris, archevque d'HeraclWe (Ce.
Annates, 1938. p. 155)
el meurt B Ourmiah le ts soat 1882.

'-

401 -

premier s6minaire chald6en catholique sur la terre de Perse.
Ils avaient pris leur temps, 6tudi6 les families, choisi
leurs sujets, selectionne leurs pierres fondamentales.-Npn
seulement sur place, mais tout autour; la-bas, dars l'immense plaine d'Ourmiah oil la haine implacable de leurs
ennemis 6pialt toujours leurs demarches, puis dans les petits centres de catholicitb des- montagnes. Le 9 novembre
1846, huit de ces pierres fondamentales 6taient en place.
Quelques autres s'y .ajouteraient par la suite. 11 y a de cela
exactewent cent ans. L'un de ces premiers dlus, Paulous Bedjan, devait acquerir une cel6brite tout A la gloire- de sa
nation. Aussi,
l'occasion de ce centenaire, conveaait-il deo
commemorer son souvenir. C'est A lui tout sp6cialement que
ces lignes seront consacr6es.

II vit le jour dans une famille fonciBrement catholique
de Khosrovah, justoment considerbe dans le village. Esprit
petillant s'il en fut, d'une grande vivacite de caractere, geutil
espi6gle parce que fils cheri de la maisen, bref, un Petit
diable persan, il avait attir6 le regard de M. Darnis. Car,
avec cette exuberance de vie qui caracterisait son enfance,
il avait hUrite de. sa famille une foi farouche et une piet6
aussi ardente que les
illies primesautieres de sa nature.
N6 le 15-27 novembre 1838, il avait un peu plus de huit ans,
quand M. Darnis l'appela au s6minaire. Heureuse.et flre,
sa mare, en ioyale chr6tienne, consciente de la hauteur de
la destinee & laquelle on conviait son enfant, declara en
toute simplicite an Superieur de la Mission: a Paulous est
si a iaghsar i, espiegle et obstin6, que vous n'en pourres
rien faire. Prenes plut6t Baccous, son frere, qui est plus
docile. * M. Darnis, qui savait lui aussi A quoi s'en tenir,
maintint son choix. On n'eut pas A le regretter.
Dementant la s4v6rit6 du jugement maternel, le jeune
Paulous se soumit a sa nouvelle vie, non pas dans cette
pa3sivit6 orientale qui s'adapte avec tant d'aisance A toute
situation, mais avec entrain et docilit6. II fut docile a cette
discipline qui r6glait d6sormais ses jours, regulibre, constante, si diffdrente enfin des condescendances maternelles &
ses fantaisies d'enfanti choy6. M. Darnis etait bon-et il savait le montrer; mais il etait inflexible et rigoureuxet il
savait aussi'le faire. voir. Lentement, paternellement maiA
sans faiblesse il assquplit l'enfant a la regle. 11 fut docile
encore aux iecons, et elles etaient plus compliquees. que ne
pourrait se le figurer-un esprit occidental. I fallut s'initier
aux langues etrangeres qui, en l'absence de livres de langue indigene, fraieraient le chemip aux sciences ecclesiastiques. Le frangais, le latin, avec l'etude du chald6en conflee & un pr6tre du pays, et cee du persan sous la conduite
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.dun molah musulman : voila un beau programme et bien
Scharge. Mais Penfant ohaldeen parle couramment deux langues : le chald6en vulgaire et le turc qui est le langage usuel
de 'Azerbedjan. Le peuple chald6en porte en ses veines la .
tendance de ses ancstres nomades e il est toujours grand
voyageur ?devant 1'Eternel. Un village chald6en rappelle
quelque peu le souvenir de la tour de Babel: on y entend
communement bon nombre de langages. Les femmes et les
enfants restent sue place : ils cultivent les champs et les
jardins de la famille. Les hommes s'en vont au loin gagner.
de quoi arrondir le patrimoine de la maisonnue, en Russie,
en Ambrique, un peu partout, au gr4 de leurs courses vagabondes. N'en ai-je pas rencontr6 un, dans mes inspections
des kcoles lillageoises, qui fut saisi en plein- siege de PortArthur, par les troupes japonaises ? Un autre apporta un
jour . mon estimation, quelques sachets de poudre d'or,
commercjale qu'un aigrefin de Java lui avait perfidement
behang6s contre de belles et bonnes pieces d'or, fort dangereuses, disait-il, A transporter dans les bagages. La couleur
6tait identique, mais la valeur variait fort sensiblement, et.
men homme ne s'en apergut qW'k son retour chez lui. Mais,
au cours de son long voyage, i!avait appris passablement
la langue anglaise. Gette acquisition inteltectuelle ne compensait cependant pas la perte de ses pieces,d'or bien tr6buchantes. Le complexe des) 6tudes linguistiques, au s6minaire de Khosrovah, ne derouta done pas les jeunes el6ves.
Le savoir-faire, le d6vouement de cet acpnirable M. uz'el
les formerent-graduellement A cette gymnnastique intellectuelle. Entre temps, dans.ses loisirs, cependant bien courts,
il traduisait lui-meme en chaldeen vulgaire le livre de thbologie qui devait leur servir plus tard, A eux et aux prdtres
nouvellement convertis du nestorianlsme.
L'esprit chr6tien, la formation a la pi6tb, aux vertus sacerdotales dtaient encore plus 1'objet de la sollfcitfde de ces
infatigables .ducateurs. Chaque matin,-apres la priere qu'il
presidait, M. DIrnis leur faisait une oraisod parl6c. Pen it
pen, un beau courant de ferveur, de bonne volont6, dIlan
pieux anima ce jeune essaim qui, A l'Nglise, au chant de
loffice sacr* en langue liturgique, le syriaque litteral, dont
ils apprenaient les rudiments en classe, suscitait l'admiration et l'diflcation de la paroisse. De 1846 4 1859, treize ans de cette formation, lorigue et
conscieneieuse 6preuve, qui impressionna vivement e1clerg6
nestorien si prompt A affronter le sacerdoce avec une pr6paration de quelques mois a peine, produisirent leur fruit, tent
esp6r6. De ees dix-huit s6minaristes, onze devinrent prdtres.
Quatre d'entre eux entrbreat dans la Congregation des Laza-
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ristes, trois comme pr4tres : MM. Dbi-Goulim (4), Desir6 Salomon (5) et Paul Bedjan ; le quatrieme, le Pon frere ISsa,
comme frbre coadjuteur (6).
Le jeune Paulous, A pareille ecole, grandit en sagesse et
en sciences devant Dieu et devant les hommes. En face des
nobles exemples de *,es6ducateurs, son esprit s'6pura et,
rendncant A,tous et a tout, il forma le projet de se donner
luiaussi tout entier A Dieu et aux Ames de ses compatriotes.Celui qu'une mere de la terre, dans le scrupule d'un coeur
hautement chr6tien,. pensait ne pas pouvoir devenir pretre,
Dieu, par sa grAce, en fit unt missionnaire. Paul Bedjan
demanda A entrer dans la Congr6gglion. A la fin de l'annee
scolaire de 1856,' M. Darnis le conduisit a Paris, et il 6ttit
recu, le 27 octobre de cette m~me ann6e, au Seminaire
interne de la Maison Mere. I1y rctrouvait son condisciple,
M. Jean Dbi Goulim, qui l'y avail precede en 1853 ; I'anane
suivante, le jeune Dilo.u, M. Desire Salomon, de Tkhouma
dans le Kurdistan turc, devait l'y rejoindre. La Mission de
Perse, reconnaissante; offrait ses pr6mices A la Congr-gation des Lazaristes.
Le 28 octobre 1858, Paul Bedjan pronongait ses vwoux
en presence de M. Wagnier, Assistant de la Maison Mbre,
et il entreprenait ses 6tudes theologiques. Ilregut la tonsure
et les Ordres Mineurs le 18 juin 1859, ful admis au SousDiaconat le 2 juin 1860, au Diaconat le 22 d'cembre suivant,
et, le 25 mai 1861, il dtait ordonn6 pretre. Le cardinal Morlot,
Areheveque de Paris, lui conf6ra successivement-toutes ces
diverses ordinations, en 1'eglise paroissiale de Saint-Sulpice
Au mois de septembre, il revenait & Khosrovah -ave un
jeune confrere frangais, M. Loufs Plagnard (7), destine A la
Mission de Teheran. Ce fut, on le pense bien, tput un 6venement. dans ce grand village. a L'enfant gAte de Khosrovah, 6crivait M. Clusel, fit tourner touteses ls tetes et tous
les cours-A sa venue. II nous eclipse tous, et neus ne jetons
n
c6t de lui. a'
plus qu'une pale lueur
(4) Jean Dbl Goulm. n6 le 10 avra 183t & Khosrovab, entrd
Paris, lei4 Jlan 1853, y ft les vceux le
Congergatlon de la Mission
1855 et y rut ordonnd pr6tre le 9 mual 1858 ; dCcedO& Ourmiah le
1866. CT, Annaee, t 7, . 440-442, 459-460; t. 31, p. 640-643; 1. 34,

dans la
15 Juln
20 avril
p. 149-

550.

(i) D4sire Salomon, n6 le 15 mat 1838 & Goumdlela (dioc. MossolI) ; re
lazarste i Paris le 16 novembre 1857: y fit les vuix le 17 noirembre. 1859 :
et y fut ordonne prOtre .le 14 juln 186 ; decede & Ounniah le IS seplembre 1914.
(6) Issa Molse, n6 le 10 aoft 1828 i Khosrovah. recu comme frare coadJuteur i Paris le 1•' aoOt 1856: emit ses veux en Perse le 24 novembe 1858,'
en presence de M. Poug ; ddced i Ourmlah le 2 mars 4902.
canton de 8everacIRoque,
La
(T) Plagnard Louis, nd le i4 aoOt 1836
le-Chateau (Aveyron) ; recu a Paris le 26 Jutn 1856, fit les vaux le 27 Juln
1858; et y recut'1 pretrise le 25 mat 1861. Place ausslt0t en Perse, I y
dtcdda le 4 Juin 18i1, & Ourmlah.
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C'est qu'il avait apport6 avec lui un harmonium et Paris
avait fait de lui non seulen~ent un penetrant theologien,
mais un assez bon musicien. Par extraordinaire, car les
offices, d'habitude, se celibraient selon la liturgie ohaldeenne, on r6solut de gratifier la population d'ute grand
messe latine avec chants de circonstance. A plein gosier,
pour ne pas rester en dessous du tntamarre des grand
messes chaldeennes, oiN cymbales et melopies orientales
lancees sur un ton suraigu tiennent lieu de grandes orgues,
nos cinq Lazaristes ex4cutbrent la partie musicale, au grand
peril de leurs cordes vocales, tandis que l'harmonium, au
dire de M. Cluzel, a fonctionnait a toute vapeur ). Les fiddles
qyi remplissaient l'6glise et n'avaient jamais entendu de si
belles choses de leur vie, en 6taient 6bahis. Les femmes de
Khosrovah, groupees autour'de la mere de Paul Bedjan,
Plorganiste du grand jour, iui disaient, peut-4tre non sans un
sentiment de jalousie et une pointe de malice : a Oh ! que
vous 6tes heureuse d'avoir donn6 le jour A un enfant si
intelligent, qui chante a la fois de lar bouche, des pieds et
des mains : pourvu qu'il ne devienne pas fou b force d'avoir
tant d'intelligence.
Et la pauvre mere de pleurer de joie
et de crainte.
Avec tant d'enthousiasme d'une part et tant dd qualitbs
de l'autre, M. Paul Bedjan ne pouvait que rester et resta b
Khosrovah.
Au fond, M. Cluzel voulait garder Paul Bedjan auprie
de lui pour le former au ministere des muvres. M.-Darnis
6tait mort trois ans auparavant, et M. Clusel gouvernait alors
la Mission de Perse. M. Paul Bedjan. retrouva en lui son
pre- spiritfel et un maitre incomparable. II sut, malgr6
la vivacit6 de son caractere toujours tenace, apporter a ses
levons la meme docilite simple, filiale, qui regla son enfance,
et son adolescence. II en profita si bien que, l'annue suivgnte, A l'automne de 18M, alors que la Perse venait d'etre
6rige en Province de la Congr6gation, M. Cluzel I'envoya
A Ourmiah, remplacer M. Varese (8), nomm6 Sup6rieur de
la Maison de Tdh6ran, nouvellement fond6e.
L -s6paration fut p6nible, du moins de la part de la
population. M. Bedjan quitta Khosrovah au milieu des lar-ý
mes de tous. Lui seul conserva le sourire A ces adieux et
son coeur ne se serra seulement qu'a son entr6e A Ourpriah.
Ces emotions de la nature n'abattirent pas cependant son
6nergie: a Je crois, bcrivait-il & son arrivee, que ce sera
;--S(8) Varse Jean-Baptiste, n le 10 maw s18
2s
Porto-Maurlto., ent!ra
Savonee e y novembre 1840. y At .Ies vCux le
t
noveaibre 1842-;
&
8myre ent847; en s180, arr'alt en Perse. Le 8 septembre 1872, plac
1 meurl
--

lnoPlauemeI i Parts, au cours d'•n voyage

lai Malson-aglre
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le lieu de mon repos et qon s6pulcre. ) La cordialite de ses
confreres, l'accueil fiatteur de la populatioji d'Ourmiah,
pourtant pr6venue contre les gens de Khosrovah qu'elle regarde un peu comme des provinciaux, redoublerent son courage et la force de sa rdsolution de guerroyer ferme contre
le nestorianisme et contre les Methodistes protestants. Ces
derniers s'6rigeaient volontiers en maitres absolus de la situation. Leur activit6 (inlassable: il faut le reconnaitre),
grAce a leur or genereusement distribu6, rencoutrait un appui toujours conciliant auprbs deseautoriits locales et s'assurait une penetration facile dans la masse nestorienne, dont
la venalit6e e. genaralisait de plus en plus. La verit6 pure,
desinteressee, pr6sentde par la Mission catholique, aussi
za16e, certes, mais toujours indigente dans ses ressources,
s'ouvrait malais6ment accs en de telles Ames. Mais la grice
est toujours puissante et les ouvriers catholiques 6taient
bons.
La Mission Catholique avail encdre comme SupBrieur
M. Rouge, que dix-ncuf annies d'apostolat en cette r6gion
rendaient presque. 1lgendair. Elle possddait aussi M. Jean
Dbi Goulim, I'aine des condisciples de M. Bedjan au s6minaire de Khosrovah et que l'on nommait d6ejA
le grand
convertisseur a. Elle recevait M. Paul Bedjan, aurdoi6 de.
ses recents succes. Tous trois, rompus A la langue et aux
usages du pays, quelles esp!rances n'etaient done pas. permises ? Quelies conquetes sur le nestorianisme et, par con-.
trecoup, quelles defaites pour le Protestantisme ? La Providence epura ces enthousiasmes, A l'ordinaire creuset des
epreuves.
Deux mois plus lard, en pleine force, i 40 ans, dans la
maturite de ses facult6s et dans le f6cond rendement de
son action apostolique, le 4 novembre 1882, A 8 heures du
matin, M. Rouge (9) tombait, foudoye par la mort, mais
dans les calmes et fervents sentiments d'un saint. I fut
pleurt de -tous : on l'inhuma dans l'eglise d'Ourmiah, au
pied de 1'autel de la Sainte Vierge qu'il aimait tant \
MM. Dbi .Goulim et Bedjan restaient, tout jeunes, en
face de leur charge delicate et 4crasante. A l'exemple de
son aine, M. Paul Bedjan 'se mit vaillamment A 1'cuvre.
Deux missions bien men6es dans les deux villages de Singhar, aux portes de la ville,. consacrerent ses d6buts. Le.
peupte, etonn6 el enthousiaste, s'6cria : a Mon Dieu ! comnment se fait-il que, de la racine ambre de notre nation, soit
sorti un si beau et si doux rejeton ?
,
(9) Rouge Nlcolas-Fdlx, nA le- 24 juin 1816 a Germainvlllers (Haute1rne). rut admis dans Is Mission, le 4 novembre 1839, fit les veeux & Pari
le 5 novembre i8li, en presence de M. Lego, rut ordonne pretre en 1'egllueSalnt-Sulplce par Mgr Alfre le 10 Juln 1843; envoyE'en Perse, II meurt i
Ourmlah le 4 novembre 1862.

-

406 --

Mais, au printemps de 1863, il survint une -aventure
qui forme une jeunesse missionnaire.
A quelque temps de 14, la chr6tienne Nerguis avait
trouv6 un enfant, abandonne a la porte d'une mosqute.
C'btait, a. n'en pas douter, un enfant musulman. Sur to
conseil et Iaide de M&Rouge, elle l'~eva secretement. L'af- '
faire ne manqua pas cependant de s'6bruiter. Un musulman,
revenant de Tiflis, s'en d6clara le pere et r6clama 1'enfant
8ur le refus de Nerguis, il poria plainte aupres du gouverneur du quartier, Fatollah Khan. Beylerbe,. M. Dbi Goulim
s'en alla rendre compte de la chose -au gouverneur, I'assurant que la Mission n'avait agi que par charit6, qu'elle 6fait
prete a faire livrer Penfant, mais que le pere presumb tievait
produire ses preuves, sinon rien ne -disait que I'on n'6tait
pas en pr6sence d'un enfant'chrdtien. Le gouverneur s'emporta, fit battre M. Dbi Goulim et le retint quelque temps
chez lui. Ses propres parents lui reprqch6rent sa violence
et lui ouvrirent les yeux sur ses ffeheuses cons6quences.
Cap enfin M. Dbi Goulim, quoique chald6en et sujet persan,
appartenait B. la Mission frangaise, et celle-ei ne manquerait pas d'agir. De fait, M. -Cluael, averti, adressa un rapport
& T6hdran et de suite accourut & Ourmiah. Le gouverneur lui
fit audsitot une visile de r6paration, donna un habit d'honneur A M. Dbi Goulim, se r€concilia avec la Mission et lui
pr6mit desormais son appui. Bien lui en prit, car dbjk,
a Teh6ran, sur les instances du Miliistre de France, le Comte
de Gobineau, La Cour avait pris des mesures s6vbres a son
6gard. Elles devenaient i3utiles devant la r6conciliation, et
tout le monde en fut bien aise.
Mais M. Cluzel appela de TehBran M. Varese, pour le
mettre a la 1Wte de la Maison d'Ourmiah.
M. Varise ne connaissait que 1l persan, il ne parlait
pas le chaldeen, ou si peu qu'il ne pouvait exercer le ministWre qui relomba-en entier sur les 6paules de MM. Dbi Ooulim et Bedjan. Mais il serait un 6lement pondorateur dans
leur jeune et fougueuse ardeur apostolique, et par son autorit6 reconnue b&Teh6ran, une sauvegarde contre les agissements des Autorit6s locales, trop promptes ' ne pas discerner les Missionnaires des pr6tres nesidriens du pays.
M Paul Bedjan reprit ses travaux dans les villages de
la plaine d'Ourmiah. Dieu lui accorda tant de benedictions
que M. Cluzel voulut en faire ben6ficier les gens de la plaine
de Salmas. .LBedjan vint done, en 1864, donner deux missions consecutives, 'une A Khosrovah mime, l'autre a Patavour, aux environs imm6diats de Khosrovah. 11 y d6mentit
le proverbe: a Nul n'est proph6te en son pays
car ces
c,
deux missions, bien suivies et tras fructueuses, obtinrent
plein succes. -
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Pendant ce temps, M. Dbi Goulim soutenait le bon combat dans la plaine d'Ourmiah contre le nestorianisme. Aussi,
au retour de M. Bedjan, earent-ils Pun et Pautre la consolation de voir venir & eux plusieurs villages de la montague
de Terguavar r6clamer leur ministere ; ils y rcoltrent
bon nombre de conversiogs. Mais une autre 6preuve endeuilla
les joies de ces conqu4tes. M. Dbi Goulim ne s'btait jamais
completement remis des emotions ressenties i la suite de
son affaire avec le gouverneur Fatollah Khan. Le 20 avril
1866, apres sept'longs mois de maladie, il succombait, s'&teignant comme une lampe qui manque d'huile. H disparaissait . la fleur de 'Pge,, 35 ans, dans les belies esp&ances
que son action missionnaire avait fait concevoir pour le pilu
brillant apostolat Pendant huit annies, il avait parcouru
sans eesse la plaine, d'Ourmiah, prechant mission sur mission, et y r6ussissant i merveille, parce qu'il avait su trouver la bonne maniere de traiter avec les gens. II laissait
M. Bedjan seul en face d'un travail qui aurait exig6 le concours de plusieurs ouvriers apostoliques. M. luzel vint de
Khosrovah a son secours et resta pendant plus d'un an a
Ourmiah. 11 aurait d6sir y fixer sa residence definitive, tout
en gaidant M. Bedjan •avec lIi. Son projet ne fut pas agr6,
et force lui fut de retourner B son poste de Khosrovah.
M. Bedjan ne perdit pas courage. Coup sur coup, on
Alwatch, A Karadjalou. Pour
le vit a l'oeuvre A Ardichaii,
la premiere fois, le catbolicisme p6nAtrait & Nazi. Une missipn a Gulpachim rament quarante families nestoriennes A
la vraie foi. La maitrise du jeune missionnaire s'affirmait,
son autorit6 grandissait : elle rayonnait au loin dans la
plaine de Salmas ofi ses succes flattaient 1'amour propre de
ses compatriotes et lui cr6aient un prestige incontest. C'est
pourquoi M. Cluzel, aux prises avec de fortes tWtes qui troublaient tout le village, P'appela B Khosrovah pour y mettre
un peu d'ordre. La patience de M. Terral (10) .Directeur du
S6minaire, le · avoir-fajre et la tenacite de M. Bedjan vinrent enfln . bout de cet antre, peuple a A la tete dure w. Les
animosit4s s'apaiserent, le oalme se retablit, et M. Bedjan
put retourner A son eBuvre d'Ourmiah.
Ses missions recommencerent 4 Nazi, A Babari, A ZUimellan, etc... Une retraite.donn6e aux jeunes filles de la vilie
lui offrit l'occasion de fonder une Association des Enfants
de Marie qui 'lui .resta toujours trWs chire et A laquelle il
pensera plus tard,en dditant pour elle un Manuel en langue
chald6enne.
(10) Terral LIon-Joseph, ne le S mars 1826 i Lacaune (Tarn'. rat admis
dans la Congregation de Is Mission le 13 novembre 1846; emit les vceux h
Pars le 15 novembre 1848, en presence de M. Pierre'Martin; fut ordonnO
pretre Paris (chez lea Pleputlens), le 1 *eptembre. 850, par Mgr. Bonamie,
et moarut I KbYsrovah le 10 (idcemXe1877.
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Les-conversions se multipliaient, les 6coles prospbraieot,
le nestorianisme, en recul de tous c6t6s, commengait a secouer le joug des M6thodistes protestants pour se tourner,
convoitant plus de profit, vers les Anglicans. Les Methodistes, eceurfs, pensaient au d6part. L'heure du triomphe
final allait-elle sonner ? La guerre franco-allemande de 1870
brisa tous ces espoirs.
La Mission catholique d'Ourmiah, isol6e, priv6e de
moyejas reduite presque & la mendicit6, dut fermer ses 6coles, ses internats, congidier ses seminaristes, suspendre ses
secours aux pretres. Pour comble de malheul , une famine
effroyable d6sola toute la contr.e. Les M6thodistes renoncerent a leur d6part et avec leurs ressources in6puisables,
ressaisirenL Ia masse nestorienne affambe et r6tablirent leur
situation quelque peu branlante.
iMais le temps de 1'6preuve passa. Bien plus, le labeur
des missionnaires, leurs souffrances et leurs humiliations
'des deux dernieres anndes regurent leur juste recompense.
En 1874, la Mission de Perse 6tait r ig6e en D~lBgation Apostolique. M. Cluzel, promu archeveque d'Heracl6e, en 6tait
nomm6.premier titulaire. II s'installait definitivement & Ourmiah ; mais ayant a cour, trWs justement, son skminaire
de Khosrovah qu'il fallait renouveler, iU ne crut pas mieux'
faire qu'en y envoyant M. Paul Bedjan.
En 1874, M. Bedjan revenait done ia Khosrovah, riche des
dures experiences de douse ann6es d'ardent et f6cond apostolat dans ra plaine d'Ourmiah que M. Clusel nommait, avec
tant de ralitb : £ le vrai champ des conqu4tes apostoliques ».
C'Gtait comme un revirement complet dans sa vie de
missionnaire. Son activit6 se concentrerait d6sormais avant
tout dans ce milieu presque ferm4 du' Sdminaire oil doji,
des sa venue en Perse, charg6 des c6r6monies liturgiques, il
avait su les organiser avec tant d'ordre, de gravit6 et de
modestie que -les gens s'4criaient : a Nous sommes mille
fois plus heureux que nos pres .qui n'ont jamais vu ce que
nous voyons. Sous 1a conduite de M. Terral, iite consacra
& cette suvre, premier et solide fondement de la Mission
en Perse.
Mais une idWe le hantait depuis quelque temps. Mis en
face, comme ses confrbres d'ailleurs, de la p6nurie de livre§
liturgiques pour les pretres, de livres classiques pour lea
dcoles: ii formait en son esprit le projet de rembdier a cette
mistre. Diji, en 1861, i son arriv6e
,Khosrovah, il avait
apportL, avec son fameux harmonium, une petite presse
lithographique
cet instrument rtdimentaire s'av6ra d'un
reidement pitoyable ou du moins insufflsanL M. D6sir6
Salomon, qui partageait ses idWes et qui devint par la suite
le fondateur de 1'Impriberie Catholique d'Ourmiah, etait
parti en France avec, Mgr Clusel, se perfectionner en son
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imtier. II fut asses heureux pour en revenir possesseur d'une
belle presse et de nombreux et beaux caractres, ayant meme
pos6 les bases d'un accord avec 1'Imprimerie Vaticane. Mais
l'achat et le transport des livres pesaient trop lourdement A'
l'iadigence de la Mission. D'un autre c6te, on ne pouvait
avoir recours a l'imprimerie des Pares Dominicains de Mossoul: ils editaient en arabe et les Chaldeens de Perse n'y
entendaient rien. Vivre toujours, comme par le passe, au
compte de I'imprimerie des MWthodistes protestants d'Ourmiah, qui, donnant leurs livres classiques gratuitement a
leurs adeptes, les passaient i haut prix aux eatholiques :
e'6tait un assujettissement force dont il convenait de se liberer au plus t6t.
M. Bedjan projetait done de s'etablir en France et de se
vouer d6finitivement a cette (euvre. En 1879, I'arriv6e de
M. Bray (ii), comme Superieur de Khosrovah, lui parut une
occasion favorable. II formula sa' demande qui fut agriee
A Paris et, A la fin de cette annbe, il se rendaft A la Maison
Mere. Mgr Clusel ne fit 'rien pour le retenir et se contenta,
m'a-t-on dit, de regretter-ce depart qui le privait d'un ouvrier
6vang61ique incomparable.
n n'y avait pas A'le regretter : lavenir montra qu'il entrait pleinement dans les vues providentielles.
Certes, l'idee ne manquait pas d'audace. Cependant, inconnu, sans ressources, M. Bedjan n'hesita pas une minute.
de l'Orient, A la passivit6 legendaire, qui
II etait trop fills
deconcerte tant les Occidentaux, mais finit, parce qu'au fond
tenace, par triompher des difflcult6s. U avait aussi l1'ne
trop missionnaire pour ne pas faire de la Providence son
principal appui. Doue d'une parole particulierement insinuante, il sollicita la charite du monde catholique, et il obtist
les 30.000 francs qu'il jugeait n6cessaiies, A Lex6cution de
son premier projet.
Sa pense -se porta d'abord vers les pretres qu'il venait
de quitter. A part le Diurnal, ils ne poss6daient pas de Breviaire, pour reciter. 'Office divin. 11 se consacra done a ce
premier travail, Buvre utile, A son sens, non-seulement au
clerg6 catholique, mais encore au clerg6 nestorien de la Perse
et de la M6sopotamie; cluvre necessaire, puisque ces prtres, faute de br6viaire, dont de rares manuscrits existaient
seulement en quelques 6glises,,ne s'acquittaient pas de cette
I (11) Bray Lquis. n6 le 12 mars 1845 & Stran (Cantal), neveu de MgK Bray,
Paris, au s6minaire interfie des
Ticaire apostolique du Klangstl frul admis
Lauisses, le 4 dfeembre 186I. y St les-veux le 5 decembre 1867, en pr6seuce
et fut ordonnd pr6tre le
de M. Jean-BapUste Etlenne, superleur bntran
16 Jutl 1870; envoye en Perse en 18O, Utfut plac6 & Constantlue en 1841897, puts au Grand 86minaire d'AlM, o0 ii meunr le 29 mnars 1900.
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fonction sacree. M. Bedjan, i force de recherches, A coup de
sacrifices, rdussit enfin a en rencontrer un exemplaire qui
renfermait toutes les parties de l'Offlce divin et dont ii n'avait
pu trouver un specimen dans les grandes bibliothbques, pi
& Londres, ni a Paris, ni m4mea Rome. Cette compilation
comprenait : 1* Le Khoudra, ou Office du Dimanche, du
CarAme et des- Rogations ; 2 Le Keschhoul. office des ft- '
ries ; 3' Le Guessa catholique, office des fItes ; 40 Le Mlamra, legons et prieres des Rogations ; 5* Le Dekdem Vedvater,
on Diurnal ; 6 Les Mezmouris ou Psautier. Un vrai trlsor
de pi6t6, un vrai tresor aussi de littrature syriaque. Area
ces hi6ments, ii rdsolut done de publier le Brviitre' vhild6en
en quatre volumes, dent chacun, sur le modele du Breviaire
latin, comprendrait trois parties : le Communle Propre du
temps, le Propre des Saints, suivant les saisons de l'anne
liturgique.
Les SupBrieurs encourageaient cette oeuvre. Rome, a la
demande de la Congregatioq, envoya A Paris le Pere iasca (12) pour l'xaminer dans le plus petit detail. II en reviut
enthousiasmd, et de sa composition et de l'esprit,qui I'animait Son rapport A la Propagande fut des plus favorables
Mgr Thomas (13), delegu6 apostolique de la Perse, dans son
voyage i Rome, apres son sacre, en septembre 1883, en pergut des echos les plus flatteurs, et M. Plagnard, qui l'accompagnait, s'empressa de les transmettre A M. Bedjan avce
ses plus vives f6licitations.
* Le projet, cependant, comportait un c6te tirs d6li4t,
S'il repondait aux nacessit6s de l'Eglise chaldeenne de Perse
qui ne manquerait pas de l'accepter avec joie et reconnaissauce, quelle serait l'attitude de 1'Eglise chaldeenne de Mesopotamie, du Patriarche chaldeen catholique en particulier ?
C'est pourquoi le Cardinal Sim6oni, Pr6fet de la Propagande,
egigea d'abord que le travail fft soumis prealablement a un
censeur, M. 1Abb Paulin Martin, que chaque feuille d'impression fat envoyee A la Propagande et ne voulut donuer 4.
l'oeuvre qu'un caractere scientifique. Aussi demanda-t-il que
,les Offices, legons et oraisons soient inser&s avec le nom d4es
(it) Casca Agostino, n6 le 7 mal 1835, h Pollgnano a Mare, recu dans
rordre des Ermites de Salnt-Augustin en 856, 'pretre en 1858 ; a'adonne i
1'6tude de )'arabe et du copte ; en 1866. proesseur d'h6breu A la Propagande; ecrivae
3 la Vatlcane (1878)
sacre 6Vrque titulaire de Latissa
6 Juin 1891, peu aprms.prfeet des archives vatcanes : cr66 eardinal le 29 J•a
S1899; 11avait pubili plusleurs •ditions de textes chrutiens en cople et arabe
mreunr & Rore le 6 fvrier 1902. CT. David Atrellus PerIl : Bf•.ographis
Auguslinana cunanofis biograpthics. Scriptores It.
Firenze (1929), tome 1,
P. 29-231.
(13) Thomas Japques-Hector, ne & Dax le 11 septemlbre 1833 ; admis &
Paris dana la Congregation de la Mission le 14 aoOt 188 ; y t les voux Wi'
15 aoOt 1860; sacr6 & Paris arehereque d'Audrlpople, le 2SSJullet 1883; if
fat dlfgiO4 apostolique en Perse de 188S & 1886 et meut & Dax le to dceambre 1910.

-

411

-

Auleurs ou Docteurs de I'Eglise ancienne ; que, dans une
Pr6face ou un appendice, on relatat les omissions ou changements effectues, et qu'enfin 1'on d4clarAt nettement en la
Plrface que Pceuvre n'avait qu'un but scientifique.
Mais comme cette oeuvre pouvait rendre le meme service
en Mesonotamie qu'en Perse, entre.temps, M. Bedjan negocia l'affaire avec le patriarche chaldeen. catholique de Mossoul. Sa Beatitude Abol Yonan Elie XII lui repondit a qu'elle
approuvait son projet et qu'elle enverrait A Rome un eveque
et deux pretres- avec up exemplaire complet, neuf et correct,
du Breviaire chaldeen, afin de parachever cetteoeuvre importane. En effet, le ii novembre 1884, le cardinal Simkoni
averissait le Pere Fiat de l'arrivde a Rome de Mgr Khayat,
archevdque d'Amida, et de ses deux prelres, et le- priait
d'envoyer M. Bedjan, pour travailler en commun, sous la
direction de la Propagande, A 'lkuvredu Br6viaire chaldien.
Grace A cette beureuse et feconde collaboration, le caractIre de I'oeuvre changea complJtement, de scientifique, elle
devint purement eccldsiastique, et Rome autorisa 1a publication du Breviaire comme livre liturgique (1883).
M. Paul Bedjan, par-ce premier travail, trouva sa voie.
Ayant toujouiis en vue le bien de sa Mission de Perse, qu'il
soutenait de genereux secours mis A sa. disposition par des
Ames charitables et d6voudes, l'annde suivante, il entreprenait la traduction de 'limitationde Notre-Seigneur, la redaction d'un Manuel de Pi6t, d'un catechisme et d'un sywabaire, le tout en langue chaldeenne vulgaire. Plus'tard, il
publiera 1'Histoirv de Joseph, par saint Ephrem, une petite
Hisloie ,Sainte a l'usage des eceles, un abregd des prineipaux Conciles .ccuminiques, pui Il'Histoire de Mar lab Aloha et de Rahan Sauma, et tiendra en projet des livres liturgiques comme le Rituel et le Missel, une Vie des Saints de
I'Eglise de Perse et le Chronikon de Bar Hebraeus.
Toutes ces publications ne furent que le prelude heureux d'une activite prodigieuse qui va se produire pendant
pros de quarante ans.
DMs la premiere heure, de toutes parts, un concert d'61oges et de, remerciements monta vers M. Paul Bedjan. IT
monde savant, dans la personne du Pire Leveaux, de Rubens Duval, de Mgr Lamy, releva les services, rendus par
lui A la litteratureusyriaque. Mgr Thomas, d6l6guO apostolique de la Perse ; Mgr Augoustinus Bar Shino, 6veque de
Khosrovah ; Mgr Mathiku Paul Chammina, ancien 6veque
d'Amida et alors Vicaire patriarcal de Sinah, lui adresserept
des felicitations au nom du clerg6 et des fiddles de 1'Eglise
chald6enne de la Perse ; Missionnaires et Filles de la (Ciarit lui dirent et lui redirent le bien que ses livres, envoy6s
par- milliers A chaque maison, faisaient A leurs 6coliers.

- 412 Encore une fois, une ceuvre splendide, 6minemment
utile, naissait: la Mission Lazariste en Perse, A bon droit,
en 6tait fiere en face des publications des M6thodistes-protestants qui enfln fuyaient la comparaison.
Rien de la Mission de Perse n'6tait 6tranger A la pensee de M. Bedjan. Connaissant A fond son indigence et ses
possibilites d'action, ii se pr6occupa de I'aider en tous ses
besoins. II sut frapper A toutes les portes, interesser de nombreux cmwrs et, par des subsides plus ou moins importants,
il soutint, et trbs largement, le ministre des prdtres au
moyen des honoraires de messe, la construction d'6glises et
chapelles, la vie du Siminaire et des ecoles et, avec une
particuliAre predilection, 1'imprimerie qui se d6veloppait
avec succs, sous la direction de M. Salomon. I1 pr6voyait
l'avenir : par d'importants secours, il fit 6tablir par Mgr Cluzel de fortes fondations, capables d'assurer la bonne mar,che des auvres.
Mais, le 12 aoot 1882, Mgr Cluzel descendait dans la
tombe, aur6ol6 d'un prestige incomparable aupres des hommes, glorifi6 sans aucun doute aupres du divin Maitre qu'il
avait si fidelement servi, au milieu des plusN durs travaux
apostoliques, pendant plus de quarante ans, sur la terre de
Perse. II laissait sa Mission prospere-comme elle ne l'avait
jiimais 6te jusque la, entre les mains de M. Jacques. Thomas, Supdrieur du Petit 86minaire de Saint-Flour. Ce nouveau.chef de la Mission jouissait d'une r6putation de grand
administrateur. Ignorant tout de sa.Mission, n'en connaissant
ni les langues ni les usages, i4 crut pouvoir se dispenser des
unes et plier les autres A ses -vues propres. Les r6formes se
succeddrent coup sur coup : ordre a l'interieur des RAsidences qui lui parureat de vrais caravanserails oi chacun
se considerait comme chez soi ; r6glementation du travail
missionnaire A l'ext6rieur; organisation du clerg6 indigine
A qui desormais devait revenir le soin des affaires litigieuses
Sdes fidles ; obligation du c6libat impos6 aux-nouveaux prtres ; assainissement des finances de la Mission, oil rgnait
une gratuit6 absolue dans toutes les cuvres ; et done larges
et sombres coupes dans les subsides et les'secours ordinaires
et extraordinaises ; ralentissement des travaux &a-imprimerie et finalement sa fermeture, etc... De telle's mesures, on
le peasebien, ne se prirent pas sans apporter quelque trouble dans les Missions chald6ennes d'Ourmiah.et de Khosrovah. L'affaire des Arm6niens dclencha une crise aigu.',.
LesArmBniens, premiers bdn6ficiaires- de l'action missionnaire des Lazaristes. en Perse, s'Wtaient vus quelque peu
61laissds a la suite de la violente persecution qui avait re,jetW nos Missionnaires dans les plaines d'Ourmiah et de
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Salmas, au service quasi exclusif des ChaldBens. Mais, depuis quelques ann6es, un mouvement s'btait cr66 en leur faveur parmi les jeunes missionnaires. On n'avait plus rien
a craindre de l'ancienne persecution : la Mission de Teheran
avait Wte ouverle plus specialement pour les Armeniens ;
ceux de Tauris reclamaient A leur tout Ia venue des missionnaires. (~A et 1 quelques conversions se declaraient: il
n'etait pas juste d'obliger ces nouveaux convertis a assister
aux offices chaldeens. Car s'il n'etait pas permis de latiniser
aucun des deux rites orientaux, on n'6tait pas plus ,fondd
A u chaidaniser v les Arm6niens. Bref, selon les projets de
Mgr Thomas, le moment 6tait venu de s'occuper des Armeniens, aussi activement que des Chaldeens. Mgr Thomas or-donpa done deux prdtres arm6niens et se decida a ouvrir
une mission a Tauris, grand centre arminien oh s'etalent
Btablis tout premierement M. Eugene Bor6 et les Lazaristes
en venant en Persq. A cet effet, on y acheta une vaste maison,a 1'insu, pensaitsoh, des Chaldeens.
' Mais cetix-ci, emus de tant.de r6formes et de projets
qui les touchaient de si pros; 6taient trop A"1'affit de tout
ce qui se passait pour rester longtemps dans cette ignorance. M. Salomon sur place, M. Bedjan au loin, au courant
des idees et des faits, unirent leurs efforts. Ind6pendamment
de l'antinomie habituelle qui oppose ces deux nations chr6tiennes, la crainte de voir leurs compatriotes completement
d6laissds si ies ressources de la Mission,' si pr6caires dejA
pour les ceuvres chald6ennes existantes, 6taient partagees
d6sormais ajec les <euvres armeniennes ei projet; le m6contentement de voir les fondations de M. Bedjan, affect6es,
en'contradiction 4 ses intentions, A ces nouvelles creations,
toutes ces raisons,- relles ou specieuses, les d6terminerent
tons deux a une lutte sans tr6ve. ni merci, pour sauver, leur
semblait-il, la mission chaldeenne d'un d6sastre certain.
Une telle divergence de vues cr6a dans toute.la Mission catholique un remous profond qui se prolongea pendant plusde dix ans et forga Mgr Thomas, maladelet lass6 de taut de
tracas, A donner sa d6missiont tandis que son successeur,
h6ritier de ses plans, fut, pour la meme cause, d6missionn6
d'office. M. Paul Bedjan, avec M.Salomon, pensbrent triompher : au fond, ils ne flrent que remettre la question a plus
tard. Mgr Lesn6 (14), avec sa nette franchise et son 6nergie
inflexible, devait apaiser lea esprits et ouvrir non seulement'.

(lt) Lesan Pran ols. n le 18 ao0t 1846 k MaYouM (COtes-du-Nord), entr*
SParis, chez les Lazaristes, le 7 .cembre 1868 ; vcux le It JuIn 1871, aiu
Berceau de Sa1ntVlincent-de-Paul; ordonn6 pretre i Parts le 7 jula 1874 ;
et 1 ausl sacr6 archeveque de Pbllippopolls le 28 Jul 18s9 (cr. Anaates,
1938. . 157), meurt & Ourqiah le II (~vrier 1810.
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la Mission de Tauris,, mais encore celle de Djoulfa Ispahan,
en faveur des Arm6niens.
Si M. Paul Bedjan suivait de loin d'un ceil trWs attentif,
obnubile cependant d'un chauvinisme quelque peu outrancier, sa chore mission de Perse, avec un souci tout naturel,
ilportait uie sollicitude plus inthressde. A sa ville natale,
'Khosrovah.
Ce village de Khosrovah 6tait un fief du Prince heritier,
le Valy-had, en residence A Tauris. II l'exploitait par I'intermediaire d'ua * Moubachir P ou mandataire qui, dans la
pratique, affermait le village moyennant une redevance que
le Prince exigeait plus ou moins forte, suivant la fortune du
mandataire. A ce dernier de recup6rer ensuite ses frais sur la
population. 11 s'en chargeait, avec d'autant plus d'aisance
.que, representant du Prince,,il, pensait 6tre A I'abri de toute
poursuite, et son pouvoir s'exercait 'presque absolu. Aux
redevances imgales qui surpassaient celles des autres villages, pqrce que la population enti6rement chrtienne 6tait
.corveable saos discretion, il en surajoutait d'autres selon ses
caprices, ordinairement insatiables. On conqoit des lors combien cetle population se trouvait pressurde, malgrrtoutes
les interventions des Missionnaires et celles du Consul de
France a Tauris.
Mk Paul Bedjan avait vdcu cette existence, assze analogue A celle de nos serfs du moyen Age. 11 en avait souffert,
et dans sa personne et dans les siens. II en gardait toujours
une profondd amertume' en son souvenir. Mis en contact
avec la vie des communes en France, il rHva pour Khosrovah
-cette mdme situation de libert6 et de bien-etre.
Quatre notables de Khosrovah s'en allerent done A Tauris
n6gocier aupr6s du prince h6ritier I'achat du village. GrAce
A l'appui du Consul de France, Paffaite. fut concluc pour
11.000 francs. Evidemment, qes quatre coproprietaires
n'avaient pas un liard en leur bourse ou.s'ils I'avaient, et si,
par ailleurs, ils d6siraient liberer leur village de la puissance
des moubachirs pnusulmans, ils eptendaient neanmoins, so
connaissant tous, no courir aucun risque pour. l'avenir.
M. Paul Bedjan fit done l'avanoe du prix 4'achat, mais, prudemment, exigea une hypotbhque sur'le village et une redevance annuelle de 1.000 francs -en faveur des oeuvres de la
Mission de Khosrovah.
Et les choses allerent comme elles devaientraller avec
une population toijours en querelle et en procks, avec des
:copropri6taires 16galement responsables collectivement, m'ais
se refusant de 1'etre, du moins au temp -des paiements, individuellement, Au fond, ia gestion 4tait entre les mains de
Mar Isskhae Khoudabach qui- avait ,trait jusque lA toutes
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les.affaires des catholiques. U venait d'etre nomm6 6vique
de Khosrovah. Mis A la tete du village,Ail se conduisit comme
tous les aghas (maitres des villages) du pays. Bref, aprbs
itaient passes en des
deux ans de cette gestion, les revenus
receptions et des depeases que M. Bedjan qualifiera de fastueuses, et la caisse du village accusait 7.000 francs de deficit.
En 1806, Mgr Lesn6,&h Paris, pour son sacre, d6cida
M.-Bedjan a sblder ce deficit. II y consentit, mais a condition
qu'on lui cdi•t la propriWte du village. On 1b lui livra pour
la somme de 20.000 francs, A bharge de ne pas le revendre A
d'autres qu'aux catholiques et ai meme prix, et de ne pas
le'laisser at es h6ritiers naturels. De ce fait M. Bedjan.paya
par deux foia I'achat du village de Khosrovah.
Alors il I'organisa selon ses vues genereuses : ii nomma
un Medfilis, conseil des Anciens, pour le g6rer en pleine
autorite sous le contr6le discret du Superieur de la Mission,
representant l6gal de son droit d'agha, ou propri6taire du
village. Ainsi Khosrovah jouirait de franchises municipales.
Une telle innovatiop, unique en Perse, au service d'esprits
si peu pr6par6s A exercer un tel pouvoir, •'6tait pas sans difficult. D'autant plus que ce plan liberal se heurtait a une
grosse pierre d'achoppement. Car, justement mecontent de
Paction de, Mar Isskhae Khoudabach, M. Paul Bedjan 'avait
6cart6 entirement de la gestion du village.-Mais 9n ne'
pouvait 6carter impun6ment une personnalit6 aussi' marquante et aussi agissante. Mar Isskhae n'6tait pas. encore
Avequ4 quand il devint, avec les trois autres notables, coproppitaire de Khosrovah en avril:1894; il fut preconis6,'
quelques mois apres, A ce siege. A ce moment, on avait mis.
en avant, le Consul de France le premier, le nom de 11: Bedjan. Mais M. Bedjan 6tait trop conscient, par experience
personnelle, et des difficult6s de la situation et du inanque
de. compr6hension des gens pour se laisser griser par cet
honneur : ii i'avait'qu'une ambition, celle de mener A bonne
fin l'Ouvre litteraire entreprise par lui depuis 1880. II opposa
done A toutes ces avances un refus des plus cat6goriques.
Meme ecart6 de la gerance, Mar- Isskhae -Koudabach,
6veque de Khosrovah, restait une poissance. Le Medjilis
instituV paro M. Bedjan se vit bientfi annihile par son habiletA
consommre rompue au. maniement des affaires. Tout revint,
bientOt & l'6tat ancien. A tel point qu'en une occasion,
Mgr Lesn6 et le Consul de France eurent grand peine & soustraire l'6v4que aux poursuites intentees contre lu. Ce qui
aggravait encore la situation, c'est que la Mission, repr6sentante 16gale du droit de M.'Bedjai, risquait de se trouver
m6~le a toutea ces tractations plus on moins desordonn6es,
et A son grand domnqage materiel, car it venait de lui en
cofter encore 6.000 ftancs pour solder un nouveau dflicit
Mgr Lesn6, soucieux de maintenir- sa Mission dans son vrai'
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r6le spiriluel, 6crivit A M. Bedjan, ou de vendre son village,
on de venir l'administrer lui-meme sur place. Gette mgme
demande fut transmise aux Superieurs majeurs.
Mais Rome, au courant de toutes ces affaires, ordonna
une enqudte officielle qui devait dtre menee par Mgr Lesn6,
D6legu6 apostolique ; Mgr Thomas Audo, archevdque chatdeen d'Ourmiah, et le Pere Rethord, de la Mission'dominicaine de Mossoul. Elle eut pour r6sultat la deposition de
Mgr Khoudabach. L'administration du siege 6piscopal 6tait
confibe a Mgr Thomas Audo, qui y nomma sur le champ
un Vicaire g6neral. Quant A Mgr Lesna, il interdit au Sup4rieur de la Mission de Khosrovah de se preter en quoi que
ce soit, de pros ou de loin, aux affaires temporelles du village.
De son cete, mis en demeure de prendre une decision,
M. Bedjan justifia sa conduite trWs motivte a l'gard de
l'eveque depose, et se refusa A vendre son village : a J'ai
achete Khosrovah, ecrit-il, comme saint Vincent a achet6
le consulat d'Alger et de Tunis, pour le bien des Ames. Aucune autorite n'aura le courage de me forcer a livrer ce que
j'ai de plus cher au monde : ma patrie et ma foL
o
II se
refusa 6galement a venir le gerer lui-mdMe, et se contenta,
SP'exemple du Vali-Had, d'y nommer un a Moubachir o,
ou mandataiire avec pleins pouvoirs, puisque la Mission se
tenait neUement
l''cart.
Les choses n'en allbrent guere mieux. Tout.au contraire :
il s'etait form6 deux partis, Pun en faveur de Pl'vque.d6pos6,
maiS toujours en r6sidence b Khosrovah; Pautre pour le
Moubachi et le Medjilis. Si bien qu'au mois d'aotFt 1901, au
temps des rcoUles, c'est-a-dire au moment du r6glement des
redevances, i,'Moubachir Iramia etait assassin6. II n'y eut
qu'une voix dans le village pour en accuser les gens de
l'eveque.
Cette fois, M.- Bedjan partit & Rome. 11 y fut accueilli
avec la plus grande bienveillance par le cardinal Gotti,
Pr6fet-de la Propagande, et n'eut pas de peine A d6montrer
a purete de ses intentions et le desinteressement complet de
sa conduite qui n'avait d&autres vues que le bien-tre de ses
compatriotes et le maintien assur6 de la foi'catholique dans
Kiosrovah. A la suite de cette audience, Sa Beatitude le
Patriarche chaldden fut prie d'envoyer Mar Isskhae Khoudabach comme Vicaire patriarcal ep Egypte.
La t6nacit6 de M. Paul Bedjan avait flni par triompher
de toutes les difficultes. On eut dit qu'il pr6voyait l'avenir.
Car, en 1912, lorsque la violence des Russes orthodoxes tenta
de nous arracher Khosrovah, le droit de propridte de M. Bedjan se dressa comme un rempart inattaquable contre leur
.fore, pourtaut toute puissante alors, dans la region. Je lui
dois ce tkmoignage reconnaissant, parce que je fus appel6
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par Mgr Sontag a soutenir ce rude combat: le droit de
M. Bedjan sauva le catholicisme en cette occasion A Khosrovah. M. Bedjan avait eu raison a de ne pas livrer ce qu'il
avait de plus cher au monde : sa patrie et sa foi! o.
Au milieu de tous ces tracas, M. Bedjan n'en poursuivait
pas moins, et sans relAche, ses travaux litteraires.
AffectA specialement au ministere aupres des Filles de
la Charite, A Paris d'abord, puis a Ans en Belgique, oi son
souvenir, je I'ai constat6, est rest6 toujours tres vivant et
vn6rtr, puis enfin a Cologne, il gut m6thodiquement ordonner
sa vie pour remplir dignement les devoirs de sa charge, et
parvenir au but qu'il. s',tait propose, en entreprenant la
publication d9 ses livres.
Gardant de plus en plus vivace une haute conscience de
la sublime vocation B laquelle Dieu I'avait appeld, il se montra jusqu'a son dernier jour ce qu'il avait toujours Wt : un
scrupuleux observateur de ses regles, anim6 d'un attachement vraiment filial envers la Congregation, menant enfin
qne vie d'ascate... Ses devoirs d'aumdnier 6taient toujours
acquitt4~ avec zele et devouement; .quant'a son activit6 intelectuelle, les .yuvres qu'il a publi6es en font foi. Dans cette
vie de pi6t6 ardente, de recherche absolue du bien des Ames,
de travail opiniAtre, s'ecoulerent ses jours pendant. quarante
ann6es, de 1880 & 1920.
S-. Ses toutes premieres pensbes, nous .l'avons vu, se consaerent A•la sanctification des prAtres et des fiddles qu'il
avait laisss.en sa patrie. C'est alors' que parurent le Brdvhire chodden ; puis, pour les fiddles, le Caichisme, un
Livre de Pidtd, une traduction de l'lmitation de Jesus-Christ;
enfin, pour les 6coles, un petit syllabaire. Tous livres de pre-.
mi're utilit6 en leur genre. Dans le meme esprit, il publia
sas, tarder: 1Histoire de Joseph, par saint Ephrem, une
petite Histoire Sainte, un Abrigd des Conciles OEcumeniques
et I'Visloire de Mar lab Alaha et de Raban Sauma.
, Au hasard de .ss recherches dans les grandes bibliothEques d'Europe ou grace aux envois de ses admirateurs,
car son nom cpmmenCait A 4tre connu, il a eu i sa disposition bon nombre de manuscrits anciens. Alors il produisit
une suite ininterroimpue d'ouvrages : l'Histaire .EcCisiasti,
que d'Eusbe de C6sar6e, I'Ethicon et le Nomoranon de Bar
de Mar Sahdona d'Edesse, les Homlies
4uvres les
Hebraeus,
de Mar Isskhae d'Antioche, celles de Mar lacou de Saroug,
le, Livre de. la Perfection Religieuse de Mar Isskhae de Ninive, 1~s Aftes des Martyrs de 'Eglise Persane, etc... qn tout
plus de quari•te volumes,. pour aboutir, en iisO, A son magstral, Nestorius : Le Livr d'Heraclide de Damas,
touffa alors dans leur germe les critiques de 'Eglise angli-
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cane et dont on a pu dire: * Ce livre vient A son heure..
!'ann6e derniere, A la suite d'une monographie de Nestorius
faite par le Rev. Bethune Baker de Pembroke College & Cambridge, quelques 6crivains allemands, anglais et frangais,
entraieas par l'apparente force de la documentation anglaise, posaienjt d6ej la question i
L'histoire des dogmes
Sserait-elle A la veille-de reviser un de ses jugements s6e
. culaires ? ,, La decouverte du pr6cieux manuscrit de
M. Bejdan vint confirmer la decision infaillible de l'Eglise
B Chalc6doine et a Constantinople. * De fait, le Rev. Bethune
Baker lui-meme, dans uae lettre personnelle A M. Bedjan
du 28 fevrier i910, rendait les armes.
A vrai dire, M. Bedjan ni'etait gubre pr6par6 A ce genre
d'6tudes, et tout d'abord Ie sens critique lui fit- dfaut. II
n'avait plutot en vue, des le principe, que le c6t6 apolog6tique, et volontiers il expurgea de ses publications, ou des
alterations introduites par les Nestoriens, par exemple dans
le Briviaire on m6me les pensees des auteurs qui sentaient
tant soit peu cette h6ersie. Mais par ses relations avec des
personnalites du Monde savant et par des etudes personnelles plus avanches, il acquit vite ce sens critique et, dans
les Pr6faces de ses livres, dans des annotations historiques,
thdologiques et scripturaires, il mit ses ouvrages au point
catholique, tout en respectant cependant 'original dans son
intgrit..
,
II eit 1'heureuse fortune de rencontrer un dditeur, la
maison Harrassowitz, de Leipzig, qui comprit son dessein,
partagea ses idWes et donna a ses publications une pr6sentation merveilleuse. Dieu lui menagea aussi des gen6rositbs
extraordinaires qui lui permirent de combler, pour ainsi dire;
la Mesopotamie, et principalement nos maisons d'Ourmiah
et de Khosrovah, sans oublier les autres, de milliers d'exemplaires'de ses ceuvres.
Les lettres et, grAce aux imprimeries des Missions, ils
devenaient de plus en plus nombreux, surtout A Ourmiah,
parmi toutes les sectes religieuses, les lettr6s, dis-je, se disputaient ses livres qui apportaient une si belle contribution
A la Litt6rature syriaque. Son nom rayonnait d'une aureole
prestigieuse, comme renovateur de la langue des ancetres,
11 contribua aussi puissamment A l'6puration du nCochaldeen du dialecte d'Ourmiah. II soutint les efforts de
M. Salomon dans le dvveloppement de I'Imprimerie de notre
Mission. 11 la dota d'un .stock important de caracteres qui
provenaient de son Bditeur et qui, par leur nettete- et leur
-beautA, surclasserent tous ceux des autres imprimeries. 11
envoya meme un jeu complet de matrices de tous ces caractbres. On put alors refondre ind6finiment les vieux caracteres apportes de Belgique par M. Salomon et tous les autres
quand ils seraient hors d'usage. G'est avec eux qu'on 6dita
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une splendide skrie de livres classiques, dus a la plume si
autorisee de Mgr Thomas Audo, archev~que chaldeen caheolique d'Ouznuah.
M. Bedjan se mit A P'euvre de son cote. Ses premirne
publications, &crites en langue usuelle, se chargeaient de
nombreux mots lures, persans, arabes. II les reprit. epiua
son vocabulaire a l'chelle de la nouvelle wcle chaldWhne
et lanQa dans le public sa Vie des Saints et son merveilleux
Mois de Marie, d'une delicate 61evation de pens~e, d'un style
si chitie, si elegant, si pur qu'ils parurent B lous comme le
chef-d'aeuvre du neo-chald6en.

Cette belle activitb se d6pensa sans arret, et toujours
avec le plus franc .succas, pendant quarante aus. Au commencement de 1920, sentant ses forces decliner et sa in
toute proche, il eut une derniere pensee pour son cher Khosrovah. 11 m'6crivit, 1e 26 janvier 1920 : a Je n'ai aucune
,aouvelle de vous. J'ai la conflance que vous dtes arriv a
TBheran. Deo Graias!
u II me tarde de rigler l'affaire de Khosrovah : je ne
voudrais laisser la moindre chose sans la rendre utile pour
notre chbre Mission. Comme M. Miraziz mon petit-neveu,
promettait une longue vie, j'avais fait mon testament en
son nom. Les Persans preferent la forme de la vente A celle
du testament: nous avions suivi cette ligne. J'ai annul4 cette
piece et je voudrais la renouveler en votre nom. Veuilles
Aonc faire dcrire cette vente en votre faveur et me i'envoyer
le plus tot possible, afin que je la fasse signer apres ravoir
signee moi-meme.
a Durant votre vie, vous aurez le devoir de ne jamais
vendre ni ceder le cher village : je vous en fais un devoir
de conscience. Vous tiendrez ferme malgrltout le monde.
Vous veilleres a cette proprieti avec tout le-d6vouement que
j'y ai mis.
w R6pondez-moi le plus tot possible en m'envoyant le
Kabala (titre. de propridte) dont je vous parle.
a Je travaille toujours, mais j'ai tant d'infirmits. Pries
pour moi. *
Ce Kabala fut r6dig6 et signe par un Mollah de Teh~ran.
f1 fut envoy6 par voie diplomatique. Mais les communications entre la Perse et la France restaient.toujours difficiles
A ce moment. Quand la piece parvint en. France, M. Bedjan
Atait mortDans ses travaux litt6raires, ses dernieres pens6es se
porterent encore vers ses chers chr6tiens de Perse. 11 avait
entrepris la traduction en n6o-chaldeen de toute 'Ecriture
Sainte, avec notes explicatives. II laissa manuscrite une iraduction du Nouveau Testament que les circonstances n'ont
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malheureusement pas encore permis d'diter et qui fut le
supreme et important travail de ses neuf dernibres annees.
Le 9. juin 1920, les infirmites qui I'accablaient avaient
eu raison de son 6tonnante activitY. II s'eteignit dans cette
modeste chambre qu'il occupait A la Maison Provinciale des
Filles de la Charite A Cologne-Nippes. La mort l'avait saisi
au milieu de ious ces vicux manuscrits, aux feuillets jaunis
que ses yeux-affaiblis avaient A la fin grand peine a d6chiffrer. Jusqu'au dernier soupir, il pensa A sa chore Mission et
c'est dans cet amour des anies chaldGennes, ses compatrioes, qu'il retourna a Dieu.
Son euvre reste, imperissable, prestigieuse.
En ces jours oii la Mission de Perse fete le centenaire de
sod entree au Seminaire de Khosrovah, il convenait qu'tm
souvenir reconnaissant se portAt vers lui. Sa chere Mission
vit en ce moment des jours angoisses, tellement, que des
pessimistes pourraient se demander si une telle situation
n'est pas une longue et doulogreuse agonie. Mais l'avenir est
a Dieu. Quel que soif cet avenir, il ne doit pas faire oublier
le passe, et M. Paul Bedjan est une des gloires les plus pures
de ce passe.
.
Aristide C
Q EArr, C.M.
NEUILLY - SUR - SEINE
L'AsnB MaTiILDK
Parmi les ceuvres dues A la charite prive qui fonctionnent & Neuilly. l'Asile Mathilde est certainement une des
plus importantes et des plus utiles.,11 nous a paru qu'il
pourrait Atre interessant pour les lecteurs de ce Bulletin
d'en connaitre . la fois 'histoire et le fonctionnemeint ea
mgme temps que les grands.services qu'il rend & une population malheureuse.
Vers 1853, P'abb~. Moret, vicaire A Saint-Philippe du
Roule, visitant les taudis qui alors peuplaient les ruelIes idu
village des Ternes et des terrains vagues du quartier, avait
.At6 pris de pitie A la vue de malheureuses jietife filles dont
les infirmites faisaient de veritables parias. Hasnt par le
cauchemar de leurs souffrances, il cherchait le moyen d'en
soulager au moins quelques-unes. Ses ressources personnelles ne le iii permettant pas, il fit appel A deux de ses
riches paroisiennes, Mme Cartier et Mme Rainbeaux, femme
d'un des ecuyers de l'Empereur. Elles s'emurent, elles aussi,
aux douloureux rcits du prttre, lui promirent et lui donn4rent effectivement leur concours..,
Dans. 'etfroyable lot de misere qui s'offrait A lui, i'hbb
Moret choisit quatre petites files incurables qui luiisemblaient, ejtre toutes, les pls .maiheureuses. IlJua pour les
abriter un petit pavilion dans le passage Sainte-Mrie du

Roule, aujourd'hui disparu, et les confia A deux Sceurs de
Saint-Vincent de Paul. Et le miracle s'accomplit' En voyant
ses petites protegees renaitre pour ainsi dire b la vie, le bon
pretre pensa & celles auxquelles il n'avait pu porter secours.
Comptant sur la Providence, I'abbe Moret et ses collaboratrices louerent une maison plus vaste dans le quartier de
Plaisance, la placerent sous le patronage de Notre-Dame des
Sept-Douleurs et, cette fois, ce furent une cinquantaine de
jeunes infirmes qui purent Utre recueillies.
Mais il fallait de I'argent pour entretenir tout ce petit
inonde. Pour en trouver, I'abbe Moret se risqua & aller trouver sa paroisienne la plus considerable, la princesse Mathilde, fille du roi J6rOme, le frere de l'Empereur, et qui se
trouvait, de ce fait, la cousine de Napoleon III. 11 fut accueilli
avec faveur, et la princesse lui promit d'adopter son ceuvre
qui s'appellerait d6sormais I'Asile Mathilde.
La princesse, femme passionnte, mit au service de la
fondation toute 'ardeur qu'eUe apportait en toutes choses.
Appuy6e par Napoleon III, elle fit reconnaitre 1'Asile d'utilit6
publique, ce qui 6tablit sous les protections legales les petites infirmes que l'abbe Moret avait plac6es sous le patronage de la Princesse, a dit'M. de la Paye, dans son livre sur
la Princesse Mathilde. Avant d'arriver A 'Asile Mathilde, les
pauvrettes n'avaient jamais chant6 !... A l'aurord de leur vie,
'firs que pour les petits tout devrait etre sourirts, caresses,
joies, elles n'avaient connu que les privations, les larmes et
bien souvent des coups. En voyant tes visages de ces desherit6es s'illuminer l'ombre des blanches cornettes de leurs
imires adlotives, la Princesse dbsira agrandir encore son
.
asiJe.
SSur le conseil d'hommes 6minents dont elle s'6tait entourde des la premibre heure de son patronage, comme Ie pr6sident Clement de Rayes, et le procureur gen6ral Chaix dT'EtAnge, elle fit acheter un vast6 terrain a Sablonville, sur Ja
route de Neuilly, aijourd'hui 1'avenue du .Roile. Un archftecte, M. Brouty, fit g1atuitement les plans dont la princesse
surveilla les details et, B la fin de 1854, les travaux termines,
I'abb6 Morel prit possession de la maison avee cent cinquante enfants arraches A la misere. Le i* novembre de cette
anned, la rincesse entour.e des deux fondatrices, Mnmes Cartier et Rambeaux, de ýe collaboratrices, la princesse Charles Bonaparte, la marechale PMlissier, duchesse de Mafakoff,
la baronne de Serlay, la comtesse de Bouille, Mme Clement
de Royer, recevait au seuil de P'asile qu'il venait benir, Mgi
Darboy, archeveque de Paris, celui-lk meme qui devait etre
assassine par la Commune.
L'couvre 6fait ainsi mise debout. II fallait maintenant lui
permettre de vivre. L'achat du terrain, les frais de construction et d'amenagements s'ktaient elevýs a pros de sept cent
mille francs. La princesse obtint des subventions de 1'Empereur, de la Ville de Paris, du Ministere de I'Interieur, d'im-
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portantes souscriptions de personnes disirant lui etre agreables, elle mit de sa bourse personnelle et un jour mime, elle
fit la quete a Saint-Philippe du Roule, passant dans les rangs
pour recueillir les offrandes.
Elle vensit aussi, presque chaque semaine, visiter I•euvre, s'assurer que les enfants y travaillaient, qu'on les y employait a faire de jolies choses, lingeries, fleurs artificielles,
enluminures, etc...
Ces
e visites ressemblaient un peui des
inspections de colonel, a dit encore M. de la Faye, dans le
livre ou nous avons puise beaucoup de ces renseignements.
et les enfants les redoutaient plus qu'elles ne les d6siraient »
Mais elles s'y habituerent bien vite et l'impulsion ainsi donn6e s'est transmise jusqu'A nos jours et j'ai pu, tout recemment, au cours d'une visite de l'6tablissement, aimablement
guide par la Supbrieure et M. Mouchot, le Directeur, voir les
jolies fleurs et les images finement peinies sortir des mains
des enfants pour l'6merveillement des yeux.
L'Asile Mathilde soufrit beaucoup de la guerre de 1870
et des luttes entre la Commune de Paris et Farmae de Versailles ; religieuses et' enfants durent, a deux reprises, se
disperser et chercher un-.efuge a Paris.
Au retour de son propre exil, la princesse Mathilde eut
hate de revoir la Maison. II y avait des plaies a panser, et
il n'y avait plus, pour faire face aux d6penses, les subsides
de I'Empereur, ni les subventions de la Ville de Paris ou du
ministere de l'lnterieur, et ra guerre, enfin, avait fait des vides
parmi les dames du Conseil. La princesse sut retrouver denouveaux concours et sur les.procLks-verbaux des reunions qui
se-tenaient sous sa presidence oi lit avec les noms des fondatrices, Mmes Rainbeaux et Cartier, de la duchesse de Malakoff et de Mme de Royer, ceux de la g6n6rale Espinasse,de Mmes Le Roux, Gaston Jollivet, Frederic Masson, Pereire,
Robert Cottin, Nelaton de la comtesse Walewska, de la duchesse d'Albufera, de la comtesse de Behaine, etc. D'autres
aussi, et parmi les bienfaitrices de Pl(uvre on manquerait au
devoir de reconnaissance si l'on ne citait la cl6bre comedienne Jane Hading.
A la mort-du venerable abbe Moret, en 1874, la princesse
confla la direction de l'asile a lun de ses vieux amis, le conseiller d'Etat Durangel, puis, A la mort de celui-ci, en 1909,
ce fut. M. Maurice Levert, fils de l'ancien prefet de Marseille, sous 'Empire.
SLa pr6sidente du Conseil d'administration actuel est la
princesse .Jrme Murat ; elle a succde6 " la marquise de
B6rulle, n6e Billault, fille de 'ancien ministre, et qui ellem6me, succedait A la princesse de la Moskowa.
L'administrateur-delegu6 de I'Asile est, aujourd'hui,
M. Mouchot, dont on connait le dovouement et qui, dans ce
poste delicat, se d6pense sans compter. Mais ce sur quoi on
n'insistera jamais assez, c'est 'abnegation avec laquelle dix
religieuses de Saint-Vincent de-Paul - dix - se d6vouent,
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seules, sans aide d'aucune sorte, sans personnel domestique,
pour les cent cinquante pensionnaires de lAsile Mathilde
qu'elles enseignent, 6duquent, nourrissent, distraient.
Ces cent cinquante pensionnaires sont,'dans leur tres
grande majority, des enfants ou des jeunes files infirmes, de
cinq a vingt-deux ans. Mais la Maison conserve aussi longtemps qu'elles le disirent,.celles qui veulent rester, si bien
que quelques-unes ont aujourd'hui quatre-vingts ans.
Au cours de la visite que j'ai faite j'ai pu me rendre
compte de la parfaite ordonnance de la maison ; j'ai vu les
dortoirs spacieux, lumineux dans leur m6ticuleuse proprete,
1'infirmerie avec' ses malades, grandes ou petites, toules souriantes on d6pit de leurs infirmites ou de leurs soiffrances,
tant il se degage une impression de qui6tude, de douceur et
de paix aupres des bonnes s(urs de Saint-Vincent de Paul;
la chapelle oij l'on vient prier et oii, sur les murs, se perp6tue le souvenir des fondateurs ; les classes oi les enfants se
preparent a leur certificat d'6tudes ; P'immense cuisine avec
son immense fourneau et ses cuivres splendides et rutilants
heureusement dissimul6s a la requisition allemande ; le
grand jardin ou les petites jouent, les salles oi d'autres,
comme an temps de la princesse Mathilde, confectionnent de
jolies fleurs artifcielles, bouquets de muguet, de violettes, de
myosotis, desarticles de lingerie, des images religieuses d&
licatement enlumin6es, avec des e1gendes artistement calligraphi6es, qu'achbtent les magasins et dont le produit va partie aux petites artistes qui les ont realis6s et partie & 1'Asile
car il faut de I'argent pour faire vivre une qpuvre de cette
importance, dont le budget monte annuellement & pros de
un million cinq cent mille francs.
Oh les trouve-t-elle ? Dans les maigres revenus d'un portefeuille qui rapporte un pen moins chaque ann6e ; dans les
petites subventions que lui allouent quelques collectivites au
nombre desquelles la Ville de Neuilly ne compte que pour
une aum6ne de dix mille francs ; dans les frais de pension
que paient un certain nombre de parents pouvant le faire,
on de groupements heureux de pouvoir placer I ,les enfants
de leurs adherents; dans les dons qui lui viennent de personnes charitables et qui savent l'importance des services
rendus. Quelle ingeniositM, quel d6vouement faut-il pour pouvoir, avec des ressources. presque uniquement priv6es, boucler un aussi important budget ! et faire une (Buvre aussi
,6minemment utile !
Et c'est un devoir pour le signataire de ces lignes, parce
qu'il sait et parce qu'il a vu, de s'incliner profondement devant le souvenir de ceux qui, A travers le temps, ont coucouru
a la creation de eet Asile et devant ceux qui, aujourd'hui,
assurent le developpement d'une (iuvre magnifique et si profond6ment humaine.
Emile FRANCEmCHui.
mai 1946.)
Neuilly-sur-Seine,
de
municipal
(Bulletin

CUTTACK
LES VINGT-CINQ ANS Dz LA MISSION (1922-1947)

L'an 1947 amene le vingt-cinquieme anniversaire de Parrivee des Fils de Saint-Vincent de Paul en la.Mission de Cuttack. Le 10 janvicr 1922 aborderent dans ces terres patennes,
les quatre premiers lazaristes madrilenes et vingt-trois mois
plus tard, le 8 dicembre 1923, ils' en prirent totale possession.
Alors se retii·rent les Missionnaires de Saint-Francois de
Sales d'Annecy, qui, depuis 1849, avaiefit g~nereusement travaill6 et pein6 dans ces regions.
Fondes & Annecy, le 24 octobre 1838, par le Pare Pierre
Mermier (28 aoit 1790-30 septembre 1862), lesdits missionnaires obtinrent un DIcret de louange le 2 juin 1843 et Papprobation pontificale le 19 mai 1860. Leurs Constitutions furent approuv6es le 7 septembre 1889.
Les o-igines du christianisme, dans ce pays, datent de
1850. En ce moment-la, Cuttack constituait PIextreme-nord du
vaste Vicariat de Vizagapatam. II s'etendait alors sur quellque cent quinz# mille deux cents kilometres carr6s (quarantecusq milhers de milles carr6s), et comptait vingt-deux millions d'habitants. Un Rescrit de la Propagande du 2 mai 1845
avait confi laa mission de Vizagapatam aux Missionnaires
de Saint-Francois de Sales d'Annecy. Le 3 avril 1850, 6lev6e
au rang de Vicariat apostolique, elle fut s6pare de celui de
Madras (ce dernier crO le 18 aoft 1831 et dofinitivement 6rig6
1e 25 avril 1834 ; cnstitiiE eni archev4ch6 le f " septembri
1886). Le Vicaria de Vizagapataim .evint diocise le61 septembre 1886 et'l 7 juin 1887Tut tabli suffragant de Madras.
Actbellement, cet ancien Vicariat est ripparti en quatre dioceses : Vizagapa]am, Nagpur,'Bezwada; Cuttack Malgr6 les
distances et le manque d'buvrieis apoStoliques, Cuttack attira
dos le debut 1'attention de:
~ issioniaire de Saint-Franvois
Se Sales d'Annecy, DIs 1850, commenag un deploiement do
leurs activites at fentatives pur Ia donquate des brabmanes
de Surada, des') ando'de "usipanka et dei intouchables de
Motocalo et peupla4es voisines. .....
.
A cause de la grande famine d'Orissa de 1867, ils ouvrirent & Surada deux orphelinats qui subsisteit encore. Le district de Dighy, air cour des forets da Ganjam, fut durant les
annies 1900-1915, une pepiniere d'illusions et attira tous les
regards a cause du mouvemept des conversions en bloc de
nombreux villages. Pendant quelque temps, les monfagnes du
Ganjam parurent suivre la mdme progression que eelle des
coteaux de Chotagnapur. Mais de sreneuses difficultes survinrent et firent avorter les meilleurs espoirs. Sans P'aide de
catechistes spcialis&s, une demi-douzaine de missionnaires
devaient prendre soin de huit postes -mfssionnaires, 6parpillds sur pres de vingt-neuf mille kilometres carr6s (dix
mille neuf cent quarante-cinq milles carres) - efforts humainement impossibles pour soutenir de telles conquetes. Peu
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A peu ces a tres virent avec une profonde tristesse comment se rep!iaient les uns, apostasiaient les autres ; bref,
ce fut I'effondrement de lceuvre &vang6lique, obtenue par
d'heroiques travaux et de considerables d6penses.
Dans ces conjonctures la guerre mondiale de 1914 priva
Vizagapatam et Cuttack de quelques ouvriers apostoliques
mobilis6s en France ; la mort fluit par decimer ceux qui
etaient restes. DWs lors, en 1921, Mgr Pierre Rossillon signala A la Propagande I'impossibilit4 de remplir ces postes
et demanda de confler le District d'Orissa A une autre Congregation pouvant continuer ces travaux apostoliques. Telle
fut l'origine de la venue des Fils de Saint Vincent de Paul
dans l'actuel diocese de Cuttack.
La Mission de Cullack en 1922. - En novembre 1922, 1e
nombre des chrdtiens fideles s'~1evait a peine A sept cents;
plus de cinq cents 6taient fonctionnaires anglais ou angloindiens, soit dans la ville de Cuttack on au service de la
Compagnie ferroviaire de Khurda. Dans le vieux Surada et
dans les montagnes de Kattinga, Dighy, Daringobadi et Padangui, ii n'y avait pas plut d'une centaine d'ames fideles,
preservyes presque par miracle, parmi les mines de I'apostasie gendrale. Nous resumes en- hritage quelques biens
jmmeubles : une centaine d'hectares de terre labourable,
huit 6glises, trois chapelles, neuf ecoles, seize maitres de
classe, huit residences habitables et quinze compl6tement
ruinbes. Depuis 1909, la Congregation des Sours de SaintJoseph d'Annecy, travaillait. dans lPhpital provincial de
Cuttack comme inflrmiores ; a Surada, elle, dirigeait l'orphelinat des files. En plus, elle avait & Cuttack un magniflque College pour anglo-indiennes, fond6 en 1880.
Labeur d'un quart de sidcle (1922-1946). - Etant donne
'heritage *qui*nous fut' 1giiu, notre fonction premiere dut
atre nkcessairement de reconstruire et d'assainir. A peine
avons-nous ei le temps de faire quelques nouvelles conqu6fes dans les terres viirge.lt Rdutilt'en'"'hiffres et pr6sent6:
en tableaux, les risultats de- ces vingt-citq ann6es presentent :-quatre nouveaux districts missionnaires : Mohana,
Gaurogoto, Russellkonda et Daringobadi. Six nouvelles residences ; dix-huit chapelles, deux 6glises remarquables
(Mohana, Dighy), trente-six nouveiles ecoles primaires et
deux ecoles moyennes superieures. Le nombre des catdchistes s'Wleve A une bonne quarantaine, et les maitres catdchistes A quatre-vingt-six. Le nombre des chr6tiens qui, au debut, n'etait que de sept cents, atteint aujourd'hui le chiffre
de onze mille.
Instilutions crves dans ce quart de sitele
a) Bienfaisance. - La Creche de Gopalpur (1940), tenue par les Filles de la Chariti (vingt-deux places) ; un
orphelinal pour quatre-vingt-dix enfants kondos, ouvert a
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Dighy, d&s 1926. Une maison de famille pour Otudiants 1
Berhampur et Russelkondo. Enfin, est a signaler, en 1945, la
rentree des Josephines a l'H6pital gouvernemental de Berhampur.
b) Sociales. - On a essaye, avec un assez bon succes,
des banques rurales, des caisses d'epargne, des cultures ea
societL commandite, des greniers ruraux. Des 1941, a commenc6 & fonctionner avec succes une Societe cooperative
d'Emprunts et d'Economies.
c) Culturelles - En plus des deux bcoles moyennes sup6rieures de Dighy et d'Aligonda, ouvertes en 1943 et 1944, la
Mission maintient des h6tellenes pour 6tudiants pauvres A
Berhampur et Russelkond o afin que nos jeunes gens chr&tiens fr6quentent les Instituts suptrieurs du Gouvernement
et obtiennent sans danger pour leur Ame, les grades acad6miques.
Pour I'bducation chretienne, nous avons fait imprimer
deux catechismes et plusieurs livres de piet6 ; nous avons do
plus essay6 pour les enfants, d'une petite revue en ouriya
(iangue de la Province d'Orissa).
- Christianisation des meutrs
a) Ennoblissement de la-femme. - C'est peut-4tre dans
cet ordre d'id6es que nous avons obtenu les meilleurs risultats. Peu a peu, avec prudence et inflexibilit6, nous sommes
parvenus & extirper plusieurs habitudes ridioules, immorales el superstiticuses, sp6cialement en ce qui concerne risolement des femmes dans les jours critiques de leurs periodes menstruelles.
b) Sanctification du mariage. - Apres une lutte de
plusieurs annees, a 6t6 transform6e et ennoblie la coutume
de 'achat-vente de la femme en vue du mariage. Nous avons
reussi de mime facon & supprimer nombre de rites ind&cents et arhitraires, pratiques dans les montagnes sauvages
de Ganjam dans les diffrentes phases de la vie. Grace a
'Action catholique 6tablie dans tous les centres importants,
I'on a facilite l'infusion de 1'esprit chrdtien dans les villages,
en formant les consciences dans une mentalite vraiment catholique.
Petit Seminaire diocesain. Le premier prdlre indighne...
En 1934 eut lieu 1'inauguration officielle du Petit Semitiaire de la Mission. L'ceuvre a progress6 Sur trente seminaristes qui sont passes par Russelkondo; depuis les debuts
du Seminaire, un a 6te ordonn6 pretre. Deux continuent
leurs etudes au Grand Sminaire de Alwaye et treize 6tudient le latin et poursuivent leurs humanites. L'humble petite salle qui, des .1937 remplissait les fonctions de siminaire, est deji pres d'etre remplac6e par un 6difice de lignes
europeennes qui doit &tre un digie monument de ces vingtcinq ann6es de la Mission.
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Un 6venement de premiere importance, dans 'histoire
de ce quart de siecle, c'est l'entr6e A la Mission des premieres Filles de la Charit6. Leur venue, en f6vrier 1940, fut
regard6e comme le symbole d'une nouvelle 6poque qui cristallisait les rdves de tous les Missionnaires vivants et d&
funts, et comme une benidiction sp6ciale du premier suplrieur de la Mission, le vuener P. Jos6-Maria Fernandez.
Les premieres arrivees se trouvaient au nombre de six :
qu'atre venaient d'Espagne et deux des Philippines. Apres
une ann4e pour Ntudier la langue et s'adapter au climat,
trois Filles de la Charit6 furent destin6es a Surada pour
remplacer leh Scturs de Saint-Joseph d'Annecy, dans le
gouvernement de l'Orphelinat des flies, et les trois autres
ouvrirent une crche a Gopalpur.
Ecole apostolique pour des Religieuses indigenes
Ds
I- 1943, dans le mime Gopalpur et avec quelques jeunes filles, les Filles de la Charit essayaient une sorte
d'Ecole apostolique. Ces enfants, d'excellent esprit chr~tieu,
et originaires de Travancore (Malabar), n'6taient que trois
au d6but, et aujourd'hui elles sont deji sept. Les premieres
aspirantes ont appris un peu d'espagnol; et vont entrer an
S6minaire de Madrid. Dans le soin des enfants- trouvs,
elles rencontrent un labeur conforme aux antiques fonctions de 'Institut.
Travail des sceurs. - Elles se d6pensent a Surada A
l'6ducation et christianisation des jeunes filles de la montagne, abandonn6es ou en danger. Elles sont les institutrices et les m6res de nombreuses orphelines qui rencontrent
ches les Sceurs une formation complete, en y apprenant
depuis les premieres prieres jusqu'a la couture et broderie.
Les Scours sont de plus les collaboratrices directes des Missionnaires de la Montagne ; elles pr6parent et r6parent les
ornements, capi6cent les habits et offrent nombre d'humbles
services aussi utiles que necessaires.
. Les Surs de Gopalpur, en plus du soin des enfants
trouv6s, font des tourn6es aux petits villages voisins : elles
y distribuent des m6decines et r6coltent presque toujours
quelques baptmmes.
Quelques dates historiques de ce quart de siecle (1922-1947)
10 janvier 1922 : Entree des Lazaristes a la Mission de
Cuttack.
8 d6cemlbre 1923 : Prise de possession de la Mission.
.18 juillef 1928 : Erection de la Mission de Cuttack.
1934 : Visite de M. Adolphe Tobar,.Provincial de Madrid.
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1" juin 1937 : La Mission est constitute en diocese.
14 juin 1938 : Le Superieur de la Mission Florencio
Sans est nomme premier 6veque.
Mai 1939 : M. Venancio Marcos est nomm6 Vice-Recteur.
F6vrier 1940 . Arriv6e des premieres Filles de la Charite.
1943 : Debuts du postulat des Filles de la Charite A Gopalpur.
Janvier 1946 : Premiere messe du premier pretre, originaire du pays, frere Pascual.
Janvier 194 : M. Pablo Tobar est nomm6 Vice-Visileur de Cuttack.
Personnelde la Mission. - Trente-huit missionnaires et
quatre freres coadjuteurs ont travaille A Cuttack durant ces
vingt-cinq ans. Dix pretres et un coadjuteur sont morts A
la Mission, victimes la plupart de la. flevre noire et des mfaits du climat. Huit pretres et un frere coadjuteur sent
retournes en Espagne pour r6tablir leur sant6, ou appelds
ailleurs par i'obeissance. Actuellement la Mission compreqd
vingt prOtres lazaristes, deux indigenes et deux freres coadjuteurs. Comme personnel auxiliaire, dix-huit religieuses
francaises de la Congregation de Saint-Joseph d'Annecy, et
cinq Filles de la Charit6espagnoles, enfin des maitres d'6coles et des cat6chistes.
Perspectives fdavenir. - Aid6e par la Propagation de la
'
Foi 'et par la' ''oisad
missionnaire pour Cuttacki, 6tablie
enf Espagne, la Mission ehvisage une Ecole sup6rieure pour
compilter et christianisei l'&Pucation de nos jeunes gens.
Pour ces derniers, outre deux. Ecoles industrielles, il nous
faut un collAge de catechistes, et quelques dispensaires pour
les montagnes les plus- savages du Ganjam.
Les Filles de la Charit6, de leur cite, veulent ouvrir
dans le pays des Kondos un catechumdnal pour des jeunes
kondas, semblable A celui de Surada.
Ce plan est en cours de ralisation. Les seurs comptent
aussi 6difler un Refuge pour les veuves, comme monument
vivant dans cette Inde surpeppl6e, et qui ne compte pas
moins de vingt-cinq millions de pauvres veuves esseulees,
et ce, en souvenir d'une autre sainte veuve du xvW* sijcle,
Louise de Marillac, veuve Legras.
Tout-cela est caresse et entrevu sous le regard divin,
avec l'aide morale et 6conomique du zble et du renfort d'un
personnel plus nombreux i gage d'un r
nconfortant avenir
pour cette chore Mission de Cuttack.
(Adaptation des notes de Jesus Taboada, C.M.)
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IRLANDE
M. JEAN GOWAN (9 avril 1817-16 janvier 1897)
Lazariste irlandais, directeur spirituel de
Dom Columba Marmion, abbe de Maredsous (1858-1923)
Sun Maitre de la vie spirituelle ,
A part deux ou trois brives mentions dans les Annales,
i n'y est pas question d'un des plus- iUuslres Lazarisles irlandais du ~xi si.cle, du P1e John Gowan (1817-1897).
Avec nombre d'autres, c'est une de ces lacunes qui restent
4 combler. II y en aura toujours...
Utilisant la. brochure de l'rish Messenger : Rev. John.
Gowan C.M. (1817-1897) founder of the Sisters of the Holy
Faith and Pioneer of the Anti-Proselytising Movement, par
le R. Ernest B. S. Farrell (1927), et prenant occasion de quelques indications de la vie de dom Columba Marmion, par
dom Raymond Thibaui (1929), M. Maurice Collard a group#
quelques notes sur ce vaillant Iriandais de la famille de
Saint-Vincent. Voir aussi les quatre pages de M. Patrick
Boyle : Saint Vincent de Paul and. the Vincentians in Ireland and Scotland and England A. D. (1638-1909, p. 209273).
(Note des Annales.)
Le 16 janvier 1897 s!'teignait A. Dublin (Phisborough),
un. missionnaire de haute qualite, M. Jean Gowan.. A I'occasion de ce cinquantenaire, ne convien-il pas d',voquer le
sobvenir de celui qui, entre autres m6rites, cut celui d'avoir
A former I'Ame de Dom Columba.
piissamment contribui
Marmion, donit les ouvrages asc6tiques 6tendent sa religieuse
iniluenoe dans le monde entier ,
C'est dans une petite ville otiere dirlande, A Skerries,
Dublin, qu'il vit le jour, ie 9 avril 1817. I1 etait le
coamtde.
cinquieme d'une famille de huit enfants. Son pere, proprietaire d'un bateau, dirigeait une -entreprise de transport et
de ,peche. De ses parents fonzcirement catholiques, il recuC
une ,.ducation virUle ; il apprit d!eux la valeur de la Foi etk
A quie prix ses ancetres et ses proches en avaient pay6 la.
conseryation. Tout jeune il entendit. 'appel de Dieu et sonTemplegea ,au sacerdope. IIflt ses etudes classiques ;
A l'ge de dix;
Dublin ,m4w
more tout. d'abord, puis.
sept ans il. entrait au college de Maynooth. Sans remporterde brillants succes, i. se fit remarquer par sop application a.
I'tude.et la nettet6 de son jugement. Sa fermet6 de.caractqre
s'aflirmax,et. on nota. son goit. et so aptitude aux sports
la cultiva et devint maidivers. DouA d'une fort belle vpix
tre de chant du Collge. IH venait d'entrpr dans, sp yingtquatrieýme annAp, quand, le 10 avril 1840, i fut ordonne pretre dans la chapelle priv6e de l'archeveque de Dublin ;. le
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lendemain il clebrait sa premiere messe dans l'6glise de
sa paroisse natale.
Duraut neuf ans, M. Gowan devait se d6vouer dans le
ministare, paroissial, A Roundwood et dans le district de
Glendalough, connu aussi sous le nom des « Sept Eglises. .
DIs le d6but il s'appliqua, avec amour, on peut le dire, a
saisir le carctere de la population, plutdt fruste, qui lui 6tait
confie. C'6tait, en majorit6, des fermiers laborieux et attach6s aux traditions de la race. M. Gowan se montra pour
tous le plus discret des confidents et le plus d6vou6 des
amis, aussi recouraient-ils A lui pour obtenir le conseil approprid dans leurs difficult6s et la consolation dans leurs
peines. II avait une profonde estime pour cette population
courageuse qui transmit A ses descendants le souvenir qu'il
leur laissa d'un pretre exemplaire, pere des orphelins et
ami des pauvres. Les travaux d'un homme animd d'un si
grand esprit apostolique dans un inilieu aussi sain et si
profond6ment imbu ide sentiments chretiens furent couronn6s d'un incontestable succs. II connaissait A fond P'histoire
de la region, aimait A raconter les faits de cet Age d'or oil
moines et moniales unissaient leur voix a celles du peuple
pour chanter les divines louanges et ii se plaisait avec ses
ouailles A honorer les saints du terroir.
II y avait six ans qu'il cuitivait avec zkle cette portion
du champ du Pere de Famille quand s6vit une cruelle famine. Durant les deux annies qu'elle dura, M. Gowan partagea intimement les peines et les privations de son troupeal. II.s'employa avec le plus h6rolque d6vouement et de
toutes manibres aadoucir le' sort de ses malheureux paroissiens. II partagea leur misere et pendant longtfmps if ne se
nourrit que d'une maigre soupe de farine A laquelle il ne
pouvait ajouter, de temps en temps, qu'un peu de riz.. Et
chose A noter : admirable fut la chretienne et courageuse
attitude de son pauvre peuple au sein-de Pdpreuve ; nule
expression de r volte contre la divine Providence, mais, au
contraire, pieuse manifestation de soumission entibre *Ala
volont6 divine. Ces sentiments 6taientk sans nul doute, inspires par le zl66 et saint Pasteur, d6sireux d'obtenir que ces
souffrances galvanisent les Ames A Jui confi6es et que leur
chretienne endurance augmente leur dnergie pour le devoir
et le sacrifice.
Mais depuis longtemps il sentait que Dieu demandait
davantage de lui et s'il recula le moment de r6pondre A cot
appel, c'est qu'il jugea que son devoir lui imposait de ne
pas abandonner ses paroissiens durant les horreurs de la famine. Et, dit Pun de ses biographes, la vertu qu'il d6ploya
durant ces sombres jours lui valut la grAce de correspondre
g6n6reusement 4,l'appel divin. 11 pensait A entrer dans la
Congr6gation de la. Mission of 1'avaient precede plusieurs
de ses condisciples de Maynooth. Lui qui avait au coeur
ramour des pauvres considerait qu'en s'agr6geant. aux Vi-i

-

431 -

centiens, it ne se separait pas d'eux, mais au contraire se
consacrait A eux d'une maniere plus dtroite et d'autre part
son experience lui avait d6montr6 que le bon peuple irlandais avail besoin d'instructions claires, simples et pratiques
selon la methode de saint Vincent de Paul. Aussi, de l'avis
de son confesseur et avec l'autorisation de son archeveque,
i! dit adieu h Glen4alongh et aux paroissiens dont il etait
tant appr6ci6 et pour lesque's ii s'6tait si g6enreusement d6pens6. A ce propos il y a lieu de citer ici un passage extrait
de la Vie de Dom Columba Marmion, par Dom Thibaut :
SC'est surtout l'idee d'obbissance, moyen par excellence de
perfection et d'union a Dieu, qui ie pousse vers le cloitre.
II (abbe Joseph Marmion) s'en est tout naturellement ouvert
au P6re Gowan. Celui-ci 6tait mieuix a mme que personne
de comprendre et d'approuver les aspirations de son penitent. N'avait-il pas quittI lui-meme le clerg6 s6culier pour
se consacrer totalement & Dieu chez les Lazaristes ? Et it
racontait au jeune professeur que lorsqu'il avait sollicit1
de son archev6que l'autorisation d'entrer en religion, celuici- avait riposte.
Religieux, un excellent et vertueux pr&tre comme vous ? Mais, vous n'avez plus rien a gagner au
change ? - Helas t Monseigneur, je veux me faire religieux
parce que, ici, je ne trouve personne qui me reprenne et
me corrige en vue de ma perfection ; quand j'aurai des
sup6rielrs religieux, je suis str qu'ils me redresseront. a
Devant un motif aussi elev6, l'archeveque s'Btait inclin6
(p. 40). Dieu d'ailleurs devait le lui rendre, car le diocese
de Dublin ful le premier A b6enficier du zele ardent du P6re
Gowan.
Le 12 aoft 1850, John Gowan fut regu au Seminaire interne a Paris, et aprks son anne .de probation, fut place
quelque temps au college de Castleknock, puis A la Maison
Saint-Pierre, Phibsborough, . Dublin. Presque aussit6t il
fut employ6 A I'OEuvre des Missions, et fut charg .specialement, des sermons sur les sacrements et les devoirs du
chrdtien et plus particulierement du catechisme aux enfants. Comme a Glendalough, il s'appliqua A comprendre la
mentalite de la population A 6vangdliser afin d'adapter sa
pr6dication A ses besoins et A son caractre. Le style du
Pere Gowan 6tait simple et direct ; divers t6moignages en
affirment les heureux effets. Ils r6sultent d'ailleurs aussi du
souci qu'il apportait A tout faire dans l'esprit de saint Vincent et selon les enseignements qu'il a laiss6s A ses enfants.
II professait une vive d6votion envers la Sainte Eucharistie. La belle pratique de la b6endiction du Trbs Saint Sacrement 6tait ,inconnue dans le pays, meme dans les petites
villes. M. Gowan fit en sorte de, 'tablir A l'occasion de chaque mission. II organisait dans ce but une chorale de jeunes gens auxquels il apprenait divers chants A executer durant la b6n6diction.
Dans un certain nombre de missions, particulibrement
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dans Ie Sud et 1'Est de l'Irlande, M. Gowan avait coastat6
avec peine, que le proselytisme protestant travaillait dans
les villages et s'attaquait principalement aux catholiques
pauvres. Son grand ccur s'dmut, son coeur de catholique et
d'Irlandais, et aussitdt il 6leva la voix pour.d6noncer le peril
qui menacait cette foi que les ancdtres avaient maintenue
au prix des plus h6rolques souffrances et durant tout le
reste de sa vie il fut un chef actif du mouvement contre le
proselytisme protestant.
I
L'ann6e 1856 ouvre un nouveau chapitre dans la vie
de M. Gowan. II cessa de donner des missions a la campagne et fut design. par ses superieurs pour prdcher des
retraites aux communaut6s religieuses, aux pretres, et dans
les itablissements d'enseignement I y acquit la reputation
de Prince des Predicateurs (Prince of lectuiors).
Parmi ses, pnitentes de Phibsborough se trouvait une
femlne, miss Aylward, que la Providence avait conduit a
M. Gowan. Celui-ci reconnut en elle ungrand esprit int6rieur, une grande, prudence, une forte volont6, une rare
clairvoyance et un zele extreme pour secourir Les pauvres ;
elle avait d'ailleurs fond6 une association de. Dames de la
Charit. Elle aussi, constatait, avee douileur. que nombre de.
parents catholiques, de families pauvres, envoyaient leurs
enfants aux ecoles ou dans les orphelinats protestants, disant que, vu leur jeune age, ils ne pouvaient Atre influepcs
par les doctrines her6tiques. M. Gowan- et miss Aylward
coneurent le projet de s'opposer aux efforts *iu protestantisme. Aides par plusieurs dames charitables, ils fond6rent
un orphelinat Comme cette institution prosporait, malgr&
l'opposition des protestants qui- amena 1'emprisonnement
pour six mois de miss Aylward, on songea & en fonder
d'autres. Mais pour. leur direction il apparut necessaire
qu'au lieu de collaboratrices sans liens, ni traditions, on fit
appel a une communaut6 religieuse. Les Filles de la Char•e pressenties accepterent tout d'abord, mais la conception de M. Gowan, dont l'orphelinat ressemblait plutot A ce
qoe nous. appelons en France a Maison de Famille a ne leur
sembla pas conforme A leur Institit et sans tarder. elles
se retirrent. On juge de 1'embarras du Pere Gowai ct de
miss Aylward. Une-compagne ktait demeur6e fiddle et partageait ses idoes sur l'education A donner aux enfanft pauvres- dans.des .coles et des orphelinats catholiques. Elle
songea alors a fonder une nouvelle communaut6. Avec l'auitrisation de l'archev4que de Dublin, et les encouragements
de M. Gowan, elle realjsa ce projet en 1861 at plaga son Institut sou. le patronage de Marie ImmaculBe et de. sainie
Brigitte: patrnane de 'Irlande. Aprs bien. des prieres et des
r4~lexionse
.1. Gowan
C
dona aux. nouvelles, religieuses Je
nom de Seurs de la Sainte Foi, et, outre leur propre sanoticatiop,1 leur indiqua copime, euvre unique rinstraction
de la jeunesse (Cf. Annales 1907, p. 126). A la demande du
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cardinal Cullen, archevgque de Dublin, le Pere Etienne, sup6rieur g6neral des Lazaristes, autorisa M. Gowan A exercer sa vie durant les fonctions de.SupBrieur des Sceurs de
la Sainte FoL Et jusqu'% sa mort celui-ci se d6voua A l'organisation de la communautd, A la formation de ses membres, a leur infuser l'esprit de foi et de zele que Dieu b6nit, car les vocations fleurirent, et I'une apres I'autre, des
ecoles catholiques furent dtablies en divers endroits. Le fondateur suivait de prbs ses religieuses, inspectait les ecoles,
s'inquietait des m6thodes d'education, interrogeait les enlants, 6tait vraiment 1'Ame qui, unie a celle de miss Aylward, devenue Mere Marie-Agathe, donnait vie et mouveruent . cette oeuvre dite d'antipros6lytisme.
M. Gowan 4tait universellement repute pour sa piit"
profonde et d6sintkressQe, son esprit ecclesiastique et la puissance d'influence qu'il exergait sur ceux qui traitaient avec
lui. Outre le soin des diverses couvres de charit6 auxquelles
il se devouait et la direction des Semurs de la Sainte-Foi, il
se pretait & la direction des Ames, a la pr6dication de retraites ; il btait fort recherch6 pour les exerciees spirituels
aux religieuses et aux 6tudiants. En novembre 1874, il fut
charg6 par les 6veques d'Irlande, de la chaire d'Eloquence
sacre au- eminaire National de Maynooth (Cf. Annales
1803, p. 14). Au bout de quatre ans, il dut resigner cete fonction qu'il remplissait parraitement et malgre les instances
renouvelbes des eveques, v renoncer totalement, la maladie
des bronches dont ii souffrait 1'empechant de remplir cet
emploi. En 1878, sur P'ordre des m6decins, il dut se rendre
r.
& Lisbonne, dans une maison de a Vinentiens II redouta
alors de ne plus revoir sa chore Irlande. I promit A ia
Sainte Vierge de lai driger une chapelle si elle lui accordait
de retourner dans son pays. II tint promesse plus tard. A
Lisbonne, it n'oubliait pas les Ames qu'il avait laiss6es dans
la verte Erin. 1 correspondait r6gulihrement avec la Mere
Marie-Agathe et avee les Sours de la Foi, en g6n6ral, sous
forme d'instructions que conserve pr6cieusement cet Institut En mai 1879, ii revint de Lisbonne ; sa santd s'6tait ameliorde, mais non r6tablie, car durant les annees qu suivirent, souvent revinrent des crises de poitrine qui r6clamerent des soins attentifs. Son 6tat n'interrompit pas son activitd, il employa ses demi-loisirs aberire pour ses religieuses des trait6s sur les diverses vertus qu'il laur convenait
de mettre en pratique.
Outre cet 6tat maladif, Dieu Ini envoya l'4preuve de la
c6cite, provoqube par une cataracte aux deux yeux. HI accepta cette nouvelle 6preuve qui se prolongea, avec la plus
entiere soumission A la volont6 divine. Enfin, une intervention chirurgicale heureuse durant laquelle ii refusa d'tre
anesthesie, lui rendit la vue. En reconnaissance, il so rendit
P'ann6e suivante en pelerinage & Lourdes.
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Tres peu de temps apres la fondation du Grand 86minaire diocesain de Sainte-Croix a Clonliffe (faubourg nordest de Dublin), il y fut appel6 pour la confession des seminaristes el durant les dernikres annees de sa vie, ii y donna
des Conf6rences spirituelles et se chargea de la direction
d'un certain nombre de s6minaristes. II tait extremement
estim6 a la fois par les professeurs et par les 616ves. Apres
sa mort les pretres de Dublin, en hommage de gratitude,
voulurent 6lever une chaire en souvenir de lui dans l'gglise
du s6minaire et le president fit present A l'etablissement
du portrait A Phuile du Pere Gowan.
C'est . Clonliffe que M. Gowan rencontra le jeune abb6
Marmion qui se plaga sous sa direction. Ce n'est pas un moindre merite que d'avoir conduit les premiers pas dans la
voie de la perfection de celui qui, devenu Dom Columba et
abbe de Maredsous, devait 6crire des ouvrages de spiritualiik les plus estimes.
1I convient de reproduire ici le passage qui a trait aux
relations du Lasariste et du futur abb6 bWnadictin. dans la
vie de Donr-Columba Marmion, par Dom Raymond Thibaut
(p. 19-20).
c Dans ce domaine de la pietl, il subit comme beaucoup
de ses compagnons, I'influence du Pbre John Gowan, de la
Congregation de la Mission.' Belle et grave" figure d'aschte
que celle. de ce fils de saint Vincent de Paul. II suffit de
s'etre arretf quelques instants devant son portrait, dans la
grande salle de Holy Cross, pour comprendre I'impression
considerable qu'il devait produire sur les ames. Figure longue, 6maciee, creusee par les privations et les ardeurs du
zsle ; menton volontaire, yeux noirs presque sombres, qui
gardaient danis leurs prunelles la vision des horreurs de
la famine de 1846-1850. ; front haul encadr6 d'une couronrie de cheveux blancs, tous ]es traits soulignent la vertu
de P'ascete. N6'en 1817, attir6 tres tdt vers le sacerdoce, John
Gowan, apres quelques annees de ministere dans le clerg6
s6culier, s'etait totalement consacr4 A Dieu en entrant chez
les Lazaristes. Voue aux missions il s'y d6pensa sans compter. Sa reputation de saintet6, plus. encore que celle de son
eloquence, le suivait partout.
Homme d'oraison, pretre plein de zale, il cherchait &
n'6tre qu'un instrument dans la main divine. Des le debutde Holy Cross, il y fut nomm6 confesseur et directeur spirituel. Ses conftences sont demeurdes cel8bres. II avait le
don de communiquer aux ceurs I'esprit surnaturel dont ii
etait rempli. D'une grande humilitA, il ne. cessa jusqu'a la
fin de sa. vie (1897) de recommander cette vertu aux Ames
qu'il dirigeait. II insistait beaucoup sur la n6cessit6 de bien
recevoir les reprimandes et les corrections. Sa d6votion A
la Passion de Jesus-Christ etait particulierement vive. Quand
il abordait ce sujet, il le faisait avec des accents si pnetrants que ses auditeurs 6taient touches jusqu'aux larmes.
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L'influence du Pere Gowan sur l'abb6 Marmion fut
rhelle. C'est lui qui lui inspira l'estime pour la vertu d'humilite et surtout une ardente d6votion aux souffrances du
Sauveur. % Si, ne cessait-il de lui dire, vous m6ditez fr6quemment avec attention, sur les douleurs de Jesus, en faisant le chemin de la croix, vous arriverez rapidement A la
perfection ; .vous ne perdrez pas votre ferveur et vous recevrez beaucoup de graces.
C'est le langage des Saints. L'abbe Marmion fut docile
A cette suggestion ; il prit, des ce temps, l'habitude de faire
quotidiennement et avcc pi6t6 cet exercice. On peut affirmer
que, depuis lors, il n'y manqua jamais. a
...Dja, il faisait I'apprentissage de ce z7ie dont plus
tard il devait brtllr. Pour obeir b son directeur, il (Joseph Marmion), passa une fois toutes ses grandes vacances a
visiter, avec un compagnon, les p-ivres de fa ville, leur
prodiguant, outre les secours materiels, I'aum6ne spirituelle d'une parole reconfortante. Sur le conseil 6galement
du Pere Gowan, qui s'6tait.attachA particulibrement A la defense de la foi dans l'Ame des enfants contre les mendes
protestantes, il entreprit avec deux seminaristes et un laic
une cole dominicale pour l'instruction religieuse des petits garrons (p. 21).
Son impressionnabilit6 faisait parfois flJchir ses r6solutions : il arrivait aussi que sa gait6 exuberante provoquit
chez ses compagnons des sourires dangereux pour la discipline, mais sous la ferme conduite de Father Gowan qui
ne le m6nageait point, meme publiquement, PabbW Marmion se resaisissait. Ces rpprimandes dont il ressentait visiblement toute la force et le mordant, il les recevait avec
une veritable humilite (p. 22).
Puis, s'il apprecie hautement les avantages spirituels
aue lui offre la tutelle d'un maitre comme le Pere Gowan,
il se rend de mieux en mieux compte de ce que les ames
6prises de perfection, mais conscientes de leur fragilitS, gagnent en securitd, en secours et en m6rites, lorsqu'elles mettent leur perseverance sous l'gide des .veux de religion
(p. 39).
Et c'est avec l'approbation du Pere Gowan que l'abb6
Marmion partit pour Maredsous (p. 44).
Les Bloges que donne a M. Gowan l'auteur de la Vie de
Dor Columba Marmion ne sont que 1'6cho de la r6putation
de haute vertu qu'il avait de son vivant et qui enioure encore sa memoire. Ce fut un vrai pretre, dans toute l'ampleur
du mot, un pretre dont la saintetd fut rayonnante pat
'exemple et par la parole. Ce fut, en outre, un vrai pretre
de la Mission, anim6 du plus pur esprit de saint Vincent
Son union A Dieu 6tait 6troite, alimentde par un remarquable esprit de priere. Nous avons parl6 de sa vive d6votion a la Sainte Eucharistie et I la Passion de. Notre-Seigneur. Quand il parlait de la Passion, c'tait avec larmes
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en des accents onflamm6s et souvent il arrachait des larrnes a ses auditeurs.' A l'6ard de la Tres Sainte Vierge, it
professait un culte fllial,'ajmait surtout & mediter ses dou.
zeurs et & honorer son trWs Saint Ceur. Son Ange gardien
occupait aussi une tres grande place dans ses pieuses aftections. Souvent, alors que, de nuit, ii cheminait A travers collines et marais, portant le Saint Viatique 4 quelque moribond, itserrait bien fort la custode sur sa poitrine et s'exercait A 'adoration, avec et A 1'exemple de son ange gardien.
I) lui attribuait -une preservation miraculouse lors d'une
chute qui, normalement eat dO mtrmortelle et apres laquelle il se retrouva indemne de I'autre e6t6 du ravin oi ii
eft du p6rir fracass&.
Sa simplicite etait charmante et gagnait les c(urs. Elle
n'allait pas sans un certain abandon. Quelquefois les enfants riaient de ses v•tments uses el mal port4s, it ne s'en
offusquait pas et riait plus fort qu'eux. Mgr Walsh, archeveque de Dublin, ala vue d'une photographie, sourit et s'6cria : a Ah ! ce bon Pere Gowan, toujours la barette de
travers ! a Peu soucieux de son ext6rieur par humilitM,
M. Gowan refusait tout costume neuf ou d'4toffe plus recherch6e, par esprit de pauvret6. Apres avoir prononc see
vetux dans la Congregation, il fut afflig6 d'une crise terrible de scrupules au sujet de la pauvret6. Aussi 'observa-t-il
durant toute sa vie avec une particulibre rigueur. Et alors
qu'A cause de son asthme on lui avait ordoan6 des cigarettes m6dicinales, ii les partageait en deux ou trois morceauL.
Sa confianoe en la Providence etait inalt6rable et il Il
consirvait au milieu des difficultes qui enrayaient ses fondations et les infirmil6s dont il fut accablM : elle marqua
parmi ses principales vertus. II aims lee enfants et il les
aima jusqu'e la fin ; pendant prbs de quarante ans, ses
principales activit6s leur furent dediees; mais on remarquait
resprit de foi qui animait cet amour ; it avait 'intention
d'imiter Notre-Saigneur dans sa predilection pour 'enfance
et il a'avait qu'un but : sauver leurs Ames !
Cette esquisse d'un ensemble rare de vertus semble
bien Otre celle de.la physionomie d'un saint. Ainsi l'estimaient ses contemporams ; certains lui attribuaient des miracles. Et, un &vAque irlandais voyant son portrait de dire :
* Beaucoup de saints canonises aujourd'hui l'oat beaucoup
moins merit6 que le pere Gowan. a
II arrivait & sa quatre-vingti6me annie et son activite
etait a peine ralentie. Quelques semaines avant sa mort, ii
doinait encore un sermon en faveur de ses orphelins dans
une eglise de Dublin. Au debut de janvier 180, iI visita les
S&eurs de la Sainte-Foi et les orphelins de deux 6tablisse-

ments, attentif A tout, puis il rentra a Dublin pour faire sa

retraite. 1 fut interrog6 & la r6p6tition d'oraison qui etait
•
sur
1 mort, see paroles causbrent Ia plus profande imprear
sion. Le jour sianve ,t alla. a Ihabitude cl6brer la messe
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dans une maison des Seurs de la Sainte-Foi a Glasnevin.
II dejeuna, entendit quelques confessions et alla couper du
bois (c'6tait un exercice physique auquel il s'adonnait r6gulierement). Vers onae heures, il rentra et sembla indispose.
Le m6decin mand6 n'arriva qu'au bout d'une heure ; le malade, entre temps, s'6tait soudainement affaiss. Les smurs
prWsentes dans la maison, convoquees en hate, vinrent entourer le fauteuil oh reposait leur pere spirituel et reciterent
les prieres des agonisants. Le visage calme du Pere Gowan
semblait squriant quand le mouvement des lvres en prieres s'arrdta ; sa belle Ame avait quitt6 le corps 6puis% au
service de Dieu et des pauvres. C'tait le 16 janvier 1807.
Apres des obs6ques solennelles presidkes par le cardinal-archevique de Dublin, les restes mortels de M. Gowan
furent transportes au cimetikre du couvent de Glasnevin, oh
ils reposent A c6t6 de ceux de Mere Marie-Agathe, avec laquelle il fonda la Congregation des Sours de la Sainte-Foi.
Geux qui Plont connu estiment comme une grande grace
d'avoir pu l'approcher et Pun d'qux gerit t G'6tait un saint
pretre, un ardent patriote, une grande Ame, un esprit d'Alite,
une plume bien taillie, un excellent cour et.une main charitable. a
Sa reputation de saintete a persistl ; non seulement see
files spirituelles, mais encore d'autres personnes l'ayant invoqu6, attribuent A son intercession un grand nombre de
faveurs de divers genres. Dieu veut-il faire entendre qu'il
d6sire que M. Gowan soit glorifi6 sur la terre comme vraisemblablement il Pest dans les Cieux ?
A lire cette br6ve biographie, n'a-t-on pas l'impression
que 1'Irlande merite toujours son beau titre d'le des Saints.
Maurice COLARD, C. M.

MADAGASCAR
LE VICARIAT DE FORT-DAUPHIN
PENDANT LA GUERRH 19W-1945
La declaration de guerre fut, comme partout, et particulikrement dans les Missions lointaines, comme un coup
de foudre qui glaga tous les cours, - en faisant entrevoir,
bien que confusdment, toutes les dpreuves qui en r6sulteraient, - voirj les horreurs qui, Whlas ! devaient d6passer
toutes les pr6visions.
DMs les premiers jours ce fut la mobilisation ; et une
bonne moiti6 de nos missionnaires partaient... Seraient-ils
tous retenus ? On ne pouvait rien dire...
Si leut maintien sous les drapeaux devait se prolonger,
leurs confreres restant a la tache dans la Mission, - si lon
voulait maintenir, meme au ralenti, les chretient6s et les
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euvres existantes, - courraient le risque de succomber &
bref dilai... Et ce n'6tait pas un mince souci pour ceux qui
avaient la responsabilit6 de la Mission. Aussi, en meme
temps que des exhortations, capables de remonter un peu
les courages en face de la gravite des 6venements, partaient
yers ceux qui restaient, les plus pressantes recommandations pour que chacun economise ses forces : dans ce but,
ne faire que le strict ndcessaire pour le maintieir des choses
existantes.
Heureusement la mobilisation des jeunes missionnaires
ne dura pas avec cette rigueur. En haut lieu oh se rendit
compte que, plutdt que de porter I'uniforme et de rester
sans but immediat dans les garnisons de la colonie, les
ministres du culte feraient eBuvre plus utile aupres des fidbles indigenes en demeurant au milieu d'eux pour les encourager - et es 6clairer ; attendu que les idees-sur la guerre
en cours, son but, ses r6sultats a pr6voir, ne manquaient
pas de diversiti et Ataient assez contradictoires : toutes choses de nature a 6garer ies esprfts et i mettre le trouble
parmi -ces gens que la mobilisation massive de a lews
P&res a avait probablement d6sempares.
On ne retint done que les plus jeunes, pour mettre Ies
autres en o affectation spdciale o. Puis, bientdt, ils furent
tous rendus a leur Mission, tout en 'restant susceptibles
d'etre rappeles en cas de besoin.
Ces retours, naturellement, apporterent soulagement a
ceux, trop pen nombreux, qui avaient 4t6 contraints d'assumer toute la tache, et enlevaient du meme coup une partie
appreciable des inquietudes pour l'avenir.
Toutes difficultbs n'etaient pas, pour cela, rsolues.
Missionnaires et Sceurs, d&s la premiere heure, r'avaient pu se defendre d'une angoisse bien .1gitime, malgr6
leur sacrifice offert & Dieu, en venant.- certains depuis dija
de nombreuses annees - se d6vouer, mieux que cela a se
donner n a cette Mission si chore a Saint Vincent.
Quelle tournure allaient prendre les ev6nements ?
Qu'allaient devenir les families, surtout celles 6tablies &
proximite du thd&tre des combats ? Que devenaient les deux
Maisons Meres ?
Et cette inquietude s'accentuera, sourde, douloureuse,
- sans vouloir toujours s'exprimer pour ne pas accroitre
l'inquietude des autres, - a mesure que les 6v4nements
s'aggraveront : les bombardements d6vastateurs dans le
Nord, les milliers et milliers de transfuges sur les routes,
parmi lesquels certainement des parents aim6s, leurs souffrances, leurs privations facilement imaginkes, - peut-dtre
deja des disparus... - Puis, plus tard, Paris occup6 par 1ennemi ! De la stupeur pour tous ! Et quelle souffrance !
Souffrance d'autant plus intense et profonde que I'on
ne connaissait encore que les grandes lignes du drame douloureux, sans pouvoir 6tre mis au courant des d6tails.
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Cependant, malgr6 cette inquidtude poignanTe, il fallait
descendre dans le reel : la Mission devait continuer a vivre.
11 fallait vivre avec elle.
Comment vivrail-on ?
A I'avance, on pouvait prevoir que, desormais, les subsides destines aux Missions - soit de la Propagation de la
Foi, soit des autres muvres et des amis g6nereux de France
et d'ailleurs - seraient bien diminues, et, peut-4tre un jour
compl6tement coup6s : ce qui arriva en eFet pour un temps.
II fallut done, sans tarder, exposer cette situation A nos
fiddles. Ils la comprirent tres bien ; certains, mime, devancerent notre appel. Et, Europeens et Malgaghes furent
partout admirables de g6nerosit6 : tout de suite il'y eut dans
tout le Vicariat, quotes, kermesses, ventes sous toutes formes, - sans la moindre pression de notre part, mais seulement a l'appel des presidents des chretientks, meme dans
les tribus les moins dvolues et les plus pauvres.
Ainsi, nous fiimes en mesure de parer aux besoins les
plus urgents : vivre tout d'abord, puis payer instituteurs,
catechistes et personnel indispensable a la marche normale
de nos maisons.
A de nouvelles constructions, comme gglises, 6coles, on
ne pouvait peaser... Tout au plus si l'on put terminer certains travaux iou cours et faire quelques r6parations, et oe
non sans peine. D'autres constructions restent inachev6es
jusqu'A maintenant, 1946.
Vivre ! Oh ! Missionnaires et Scours avaient compris
tout de suite la necessit6 des restrictions. Et, en pensant A
celUes que devaient s'imposer ceux qui, la-bas, vivaient
dans la guerre, priv6s des choses meme essentielles a la vie,,
les n6tres nous ont toujours paru douces... Pendant asses
longtemps nous manquames de farine, de vin. Le bon riz
du pays, le manioc, les patates douces vinrent A notre secours... Toutefois, quand les transports reprirent en partie,
on ne vit pas sans' soulagement r6apparaltre un peu du
liquide reconstituant, d'origine de Madagascar-meme (de
ches les Peres J6suites), ou import6 de I'ext6rieur, cependant reparti en minime quantite, et souvent d'un prix bien"
6lev6 pour nos maigres ressources.
/
Tout compte fait, dans la Mission, - malgr6 restrictions
la
faim.
de
souffrir
a
n'eut
personne
et privations,
SCe qui fut plus penible et plus dommageable aux santes, pour certains sujets d6jA fatigues et impalud6s, ce fut
la rar6faction de la quinine et d'autres remedes reconstituants. II yeut aussi ceci a d6plorer : pendant ces trop longues anndes, plpsieurs de nos missionnaires auraient eu
besoin de soins sp6ciaux, et meme de repos en France... Et
on ne pouvait songer A les faire partir. C'est apres la guerre
que, hWlas I on constate les tristes r6sultats de ces difficulths.
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II n'y eut pas que cette p6nurie des remedes que j'appellerai essentiels A Utre une epreuve. On knanqua aussi, au
moins par intermittence, de cent autres choses importees
en temps normal... Et, au nombre de ces choses, ii faut noter avant tout les tissus, dont le manque fut le plus vivement ressenti, tant par la population europkenne que par la
population indigene. Devant cette situation, 1'Administration
encouragea un peu partout l'industrie du tissage : pour ce
faire, elle fit intensifier la culture du coton ; la necessite
rendant ing6nieux, on d6couvrit dans les forets certaines
fibres susceplibles d'etre filBes ; les moutons europeens dlevWs dans quelques firmes veterinaires et meme par des particuliers indigenes fournirent une bonne laine dont on put
faire des vetements chauds ; on - eut aussi recours A la
laine trWs appr6cide de la chevre Mo.r, elevde non sans
succes dans le sud-ouest de notre Vicariat
II n'y avait Ia en somme, que des essais, qui ne donn6rent que de faibles i'sultats tout A fait en dessous des besoins de la population.
Nos Sceurs, bien sOr, avaient Wtedes premieres & s'adonner A ce travail : dans les ouvroirs elles avaient abandonne
dentelles et broderies pour filer et tisser... Elles avaient
meme reussi de fort jolies etoffes, en trop petite quantit6,
malheureusement, vu les besoins du moment, et revenant
d'ailleurs A des prix plutSt 6lev6s.
Aussi, quand, A l'arrivee des Wnglais dans la colonie,
quelques indiennes furent importees, et que la r6partition
en fut faite, - on abandonna ces essais de tissage, en
somme difficiles et dispendieux.
Cette longue p6riode de p6nurie de tissus eut une r6percussion p6nible dans le domaine religieux. Comment cela ?
C'est que, priv6s pendant longtemps de vetements convenables pour se presenter aux offices a l'dglise, nos chr6tiens
malgaches (toute proportion gard6e, on peut en dire autant
de quelques Europ6ens), prirent, helas ! l'habitude de moins
fr6quenter le temple de Dieu et les sacrements.
Pendant ce temps la guerre duraiL. Et, A mesure qu'on
avangait, les difficult6s s'accentuaient. A la longue, la premiere gen6rosit6 de nos chretiens se fatigua et se ralentit'
Ne recevant alors d'Europe que peu de secours, il nous
fallut nous ing6nier A trouver &urplace quelques ressources
Nos Sceurs, tout d'abord, autant qu'il leur fut possible
avec les quelques restes d'6toffes dont elles purent disposer,
surent tirer de leurs ouvroirs un appoint appr6ciable.
Et, en plusieurs de nos residences, nos Missionnaires
s'ing6nierent aussi, non sans succes, A mettre en valeur de
fagon plus intensive des terrains dont le rapport est. arrive
A point pour aider a l'entretien des maisons et A la continuation des cuvres.
C'est ainsi qu'a Tulear, sous 1'habile et infatigable direction de M. Engelvin, le fertile terrain de Belemboka fit
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des prodiges ; et chaque matin, pendant leur occupation,
les Anglais - qui payaient bien - trouvbrent assure, a la
Missiop, leur ravitaillement en bons 16gumes.et en fruits
savoureux.
A Ankasoabo, M. Joseph Kiefer et le regrett6 frere Nogues (dUc6d6 fin decembre 1943), se depensrrent avec 6nergie et pers6v6rance, et, c'est bien le cas de le dire, aux prix
de leurs sueurs, A cultiver leur terrain, qui leur donna riz,
manioc, palates, etc... ; tandis que le double troupeau de
pbus. et de moutons, bien surveilles et gardes par des ser-viteurs d6vouds, fournirent un revenu qui permit A cette
Mission (Missionnaires et Sceurs) de se maintenir. Et, en
ces annies difficiles, pendant lesquelles le ravitaillement
vers lint6rieur 6tait & peu pros nul, nos Scours surent tirer
parti du laitage pour les deux maisons : avantage on ne
peut plus appr6ciable pour les sanths, est-il besoin de le
faire remarquer.
A Ivohibe, A Pint6rieur de Pile, notre PWre Ermite,
M. Joseph Coudroy, apiculteur experimente, commenca par
faire pour lui-mime un excellent hydromel. Puis, l'abondance du miel sauvage, relativement. facile A se procurer
dans cette contr6e, 1'incita A voir plus grand et & penser A
la vente.de P'hydromel au dehors.
II se mit en regle, bien s-ir, avec les Contributions Indirectes ; et l'hydromel d'lvohibe devint celbbre dans toute
la r'gion, m4me auprbs des Eurbpeens. Et afin que tous
comprissent bien que ce travail n'ltait entrepris que pour
la Mission; notre Missionnaire fut heureux de consacrer
les premiers b6n6fices realises A couvrir en t6les ondulees
le tiers de son 6glise. II se propose de continuer cette toiture, et faire., la Mission-meme (en plus de l'aide i fournir aux petites 6glises de brousse) des reparations importantes. Tout cela dt a 1'ing6nieuse activit6 d'un Missionnaire
qui ne negligea pas pour autant les offices de son ministere
sacerdotal.
A Ihosy, sous la tenrace et intelligente impulsion de
M. Trinquier, un terrain fut, dans une bonne partie, mis en
valeur: Un essai de vignoble, commenc6 d'apres les meilleures, m6thodes, donna beaucoup & espirer pour Plavenir.
Mais, en attendant, les tonnes de courges et de maniec, aussi
bien que le troupeau conduit chaque matin au p&turae,
furent d'un bon rapport et permirent de faire vivre laMission, d'accelerer la plantation de la vigne, sans n6gliger
recelle d'arbres de plusieurs essences. Les successeurs
et
train
en
mise
de
travail
dur
d'un
fruits
les
li
cueilleront
de beaucoup de soucis.
DMs maintenant, afin que tous puissent comprendre ique
la
c'est liA. uvre et travail a de u la Mission et a pour du
l'avancement
pour
entrepris
c'est-&-dire
Missiof,
en defiRoyaume de Dieu dans les Ames, et pour sa gloire,
sous ia.
nitve, - A la date du 30 septembre de cette annee,
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prbsidence du Vicaire apostolique et & sa consolation, sur
ce terrain, situ6 & quatre kilometres de !a ville d'lhosy, sous un enorme tamarinier, dans une cavit6 transformBe en
grotte a l'instar de celle de Lourdes, fut placee et b6nite une
statue de la Vierge.
Ce matin-lk, une bonne partie de la chrktientW d'lhosy
se it une pieuse joie de venir prendre part a la cfr6monie.
Dans une atmosphere de vraie pi6te, ii y eut, en" plus du
Saint Sacrifice cel6br4, de nombreuses communions, une
procession avec litanies et cantiques. Ces bons chr6tiens
comprirent que Ia propriet6 se trouve consacr6e a la Vierge
Immaculee et sous sa maternelle protection. Et, certainement, on aimera a revenir en pelerinage A cette grotte, k
certaines f6tes, dans le cours de l'annde.
A Parafangana, au debut de la guerre, le Frre Pujol
avait une bonne 6quipe d'ouvriefs plus on moins specialis6s, avec laquelle il avait pu excuter d'utiles et nombreuxtravaux pour la Mission. Le manque de ressources que les
Wvenements faisaient envisager ne permettait pas de continuer A employer cette main-d'euvre. Fallait-il done ranvoyer purement et simplement ces ouvriers si bien form6s,
non sans peine et dont I'emploi i nouveau pouvait ne pas
6tre trop 6loign6, - car on pensait alors que la guerre se
terminerait rapidement ? On en 6tait dans cette incertitude,
quand, du dehors, on vint offrir des travaux de consequence
a entreprendre. La Providence avait pour ainsi dire parl6.
Le Frere garda ses ouvriers et se remit au travail. Et les
bendfices, raalisbs dans ces entreprises importantes, permirent A la. Maison de Farafangana, elle et toutes ses oeuvres,
de se suffire a elle-mime pendant ces dernirres ann6es, et
encore presentement - sans avoir recours aux allocations
ordinaires.
Parmi les moyens mis en oeuvre pour procurer des ressources A la Mission, je ne saurais passer sous silence les
jeux, les kermesses,- les- seances recreatives, organis6s pendant la dure de la guerre dans les principaux centres, soiL
par nos Sours et leurs enfants, toujours aid/es -avec empressement et intelligence par les dames et jeunes filles europlennes ; soit par nos missionnaires et nos jeunes -gens
catholiques. Ces s6ances, bien pr6parkes et trWs appr6cibes,
amenaient toujours beaucoup de spectateurs, qui s'en allaient satisfaits, mais le portefeuille a soulag6 ,... au profit'
de la Mission.
En ce domaine, cependant, il convenait de garder la
mesure, ear 1'Administration organisait souvent des collec-tes et des fetes au profit des oeuvres de guerre. Eh ! bien,
. ces s6ances d6sir6es ou demandees dans ce but, notre jeunesse des kcoles et nos jeunes gens catholiques apporterent
toujours et avec succes leur concours. En resume, - apres ces ann6es de penurie de filen deschoses, apres tant de soucis, - apanage §urtout de ceux
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qui avaient a conduire la barque, - i y a lieu de faire monter nos actions de grices vers la divine Providence, - qui
a su si bien conduire toutes choses pour que, en somme, la
Mission - s'il y eut certaines privations et bien des souffrances morales, - put rester debout, et meme progresser
en certains points du Vicariat
Pendant oe long temps d'6preuve et d'impatiente attente, la Mission sentit, A certains moments tris nettement
que sa vie, en quelque sorte, ne tenait qu'a un ill, - c'est-&dire & ces ressources capricieuses et pr6caires, provenant
des aumbnes recueillies sur place, soit de la laborieuse' industrie du personnel. Elle eut, plus que jamais, le sentiment
de sa pauvrete.
Et, cependant, en vrais enfanis de Saint-Vincent, Missionnaires et Saurs trouv6rent quand mrme le moyen deo
Sdonner de cette pauvret6 a.
U y eut, en effet, pendant deux annies consecutives,
particulibrement dans le sud de lile, ,une telle sdcheresse,
qu'une vraie famine s'en suivit pendant, de longs-mois. Et,
malgr6 les efforts de l'Administratlon pour venir au- secours
des aflames, c'6tait par centaines que les pauvres gens
(grandes personnes et enfants abandonnes ou dont les parents 6taient d6c6d6s), parcouraient les chemins et passaient
de village en village cherchant leur subsistance.
Alors, aidees en partie par rAdministration et par quelques personnes charitables, mais surtout prenant sur les
maigres ressources de.la Mission, quels prodiges de maternelle charit8 surent faire nos Swcurs, et & Tul6ar, et A Vohipene, et & Fort-Dauphin, organisant des a soupes populaires * et soignant de leur mieuk les malades... A combien de
pauvres gens elles ont sauv4 la vie !
Sur ce chapitre de charit6 bienfaisante, ii y a lieu de
mentionner ce fait :
A soixante-quinze kilomntres de Fort-Dauphin, sur une
propriet6 privde - dont le proprietaire, homme de bien, fit
d'ailleurs tous les frais, - deux de. nos Sours indigenes,
Auxiliaires de Marie-Immaculee, d6tachees du groupe de
Fort-Dauphin, se montrbrent pendant huit mois admirables
de d6vouement et d'abnAgation. Nos "a Petites Saeurs n,
comme nous aimons A les nommer, lA, A Amboasary, prdsidaient A la distribution de vivres & des centaines de malheureux, soignaient les mnalades, etc.. Et les petits anges ftu
rent nombreux qu'elles envoy6rent en paradis.
Elles eurent, pendant ces longs mois, dans cette brousse
sauvage, de temps en temps (aussi souvent que la chose
fut possible), comme soutien aprAs leur esprit de foi et leur
profonde pi6th, la visite d'une Fille de la CharitM et celle
du Missionnaire, qui leur apportait, avec le Saint Sacrifice
4elebr4 dans leur modeste petite chambre de communaut6,
Ia reception du Dieu de toute chatrit. Comme on aimait
alors & leur rappeler, et il 6tait bien 6vident qu'elles en
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avaient la conviction (ce qui 6tait pour elles lumikre et force
dans un labeur plutot monotone), le spectacle de leur patience et de leur devouement pour ces pauvres enfants, dont
la maigreur et, le denuement 6taient capables d'arracher
les larmes, restera dans cette tribu des Antandroy, encore
probablement la moins 6voluBe de Madagascar, un souvenir
salutaire pour les Ames, et - il est permis de l'esprer une semence de foi chrbtienne pour celles qui seront de
bonne volont6 dans les annbes futures.
.Arrivons A la conclusion de cette relation, bien longue,
trop longue, peut-6tre...
Apres avoir fait entrevoir les difficult6s dans lesquelles
-otre Mission s'est d6battue, et avoir esquissh les moyens
employes pour les surmonter, il y a un autre c6t6 de la
'question qu'on ne serait pas excusable- de passer sous silence : celui des mnes, - des Ames sans cesse tourn6es
vers Dieu, malgr4 les soucis de Pexistence mat6rielle.
On ne pouvait oublier ceux qui, lA-bas, souffraient encore bien plus : ceux qui, au moment de l'invasion, avaient
fui devant un ennemi sans piti6 ; leurs indicibles souffrances sur les grands chemins, sans aliments, sans v0tements,
sans gite.. Les pauvres soldats 4yant fait le sacrifice de leur
vie, tubs n'importe oi, les nombreux bless6s, leurs families
6plories... Et les prisonniers, h6las ! innombrables .! Les
cruaut6s dont ils etaient 1'objet daus les camps de concentration, etc...
Tout un corthge de d6solation passait continuelement
en vision d'horreur devant la pensee... Et les Ames montaient sans cesse vers le Seigneur et la Mere de Douleurs
pour demander, pour ceux qui avaient fait le sacrifice de
leur vie sur les champs de bataille ou dans les salles d'h6pitaux, le repos et la paix de Dieu ; pour prier pour les vivants, afin que leurs souffrances fussent allegdes, et que,
enfln, apres la victoire, la paix revint pour les Nations.
Meme dans nos moindres chretientes, nos Malgaches
surent prier avec ferveur et pers6v6rance... Prieres personnelles (que Dieu seul a euregistrees), pribres en public, aux
reunions, en semaine (dans les principaux centres),-et le
dimanche..., neuvaines, rosaires... De la part de nos petits
Crois6s, combien de communions ct de sacrifices offerts I
Combien auspi de prieres et de communions de la part des
Enfants de Marie et des MWres'chretiennes !
Maintenant-que, la guerre terminke, les nations sont en
conf6rences pour trouver les modalitks et les conclusions de
cette paix - que Fon .espere devoir etre durable - les prieres montent encore plus ferventes.vers le ciel.
Mais, h6las ! pr6sentement, des 6venements d'une autre nature viennent mettre la perturbation dans les esprits.
Le rdveil du sentiment national, chez certains de nos
Malgaches, apporte -I division entre les diverses tribus, et
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use certaine defiance envers le missionnaire, parce que
ablanc v.
On ne peut prevoir ce qui sortira de cette agitation.
Pour nous, avant tout, a pere des ames ), sans distinction de race, et ministres de paix, nous implorons le Seigneur, afin que les resultats splendides d'un demi-siecle
d'apostolat dans toute la Grande lie, ne soient pas, de ce
fait, compromis.
Que saint Vincent de Paul, notre Pere, lui, qui, de son
vivant, a montre une affection si marquee pour cette terre
lointaine, en y envoyant les premiers missionnaires, intercede la-haut, pour ceux qui, en ces temps difficiles, ont le,
devoir de conduire les Ames dans les votes du salut !
Fort-Dauphin, 18 octobre 1946.
t Antoine SeVAT,
Vicaire apostolique.
1

i -

LECTURES DE SAINT VINCENT
(Voir Annales, t. 106-107, p. 239-248, suite)
LE TRALTE DE L'AMOUR DE DIEU
TbMOIGNAGE DE MONSIUR VINCENT
Le lundi 17 avril 1628, & Paris, Monsieur Vincent se rendait au premier couvent de la Visitation Sainte-Marie, rue
.du Petit-Musc, oi il 6tait mand6 par M. Ren6 Ferrier, de la
part du R.P. Justin Guerin, de la Congr6gation des Clercs
reguliers de Saint-Paul, pour t6moigner au proces de bdatification de M. Francois de Sales, 6veque de Geneve. II fut
introduit dans la chapelle de Sainte-Monique oi les juges
siegeaient et il jura, A la maniere des ecclesiastiques, lamain sur la poitrine, de dire la vritd. a Je m'appelle Vincent de Paul, ajouta-t-il peu apres, je suis prdtre quoique
indigne, Supdrieur des Prdlres de la Mission et aumdnier
des Galeres royales de France, dgd d'environ quarante-huit

ans n (1).

II r6pondit aux diverses questions qui lui 6taient posbes,
mais son t6moignage fut particulibrement assur6 quand il
parla de l'amour que 1'6veque de GOn6ve manifestait pour
Dieu. a Le serviteur de Diuc aimaii :e Seigneur dun amour
a ardent. n Et pour itayer son assertion, il donna entre autres arguments : a Pousse par un amour divin dont il cona naissait la douceur, il a publiC cet ouvrage immortel et
a lout d fai hors ligne , De 1'Amour de Dieu. D Ce livre adSmirable, qui comple autant de Mtmoins de la suavilM de
(1) Annales de la Congregation de la Mi7ion, t. LItI (106), p.
Cf. salat Vincent, t. XU1, p. 67.
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a son auleur, qu'il compte de lecieurs. a Comme il connaissait bien cet ouvrage, il d6tailla ensuite son argumentation.
a C'est n ivre que fai eu grand soin de faire lire dans noa tre communauth comme le remade universel de toules leg
a langueur, ua stiaulant pour quiconque serait dans sl torSpenur, usee fournaise samour, wue icheUe pour tous ceux
a qui tendent 4 la perfection. Oh I plit A Dies qu'il ful
a Lrait par lous comme ii le mdrite I Personne ne pourrait
a se soustraire 4 Laction de ceefen (2).
Nous prenons done connaissance d'un ouvrage qui fut
non seulement eslim6, mais encore adopt6 comme un a matIre livre * par saint Vincent de Paul. Essayons de determiner avee plus de precisions, l'influence qu'il eat sur sa vie
religieuse et son enseignement moral.
L'EXPiRINCE DE MONSIEUR VINCENT

CTest en 1617. trs . probablement, en tout .cas avant
1680, que Monsieur Vincent eut 'occasion de lire ee Traim
de I'Amour de Dieu (3). Quelles 6taient, a ce moment, son
experience, les requdtes de son nme, les lumitres qui, en
mdme temps, Mclairaient le livre qu'il lisait.
Depuis 1616, Monsieur Vincent,est lib6re de sa violente
tentation contre la foi et il s'est consacr6 au service de Dieu
present dans les pauvres. 11 ne dcouxre pas encore toute
la voie qu'il doit parcourir pour ob6ir aux ordres de la Providence ; du moins, il sail en quel sens Dieu l'appelle et,
courageusement, i se dirige vers Lui Cheminement laborieux, 6nergique et parfois mnme violent. Soucietu avant
tout de ne pas perdre le fliet de lumiere, l'vidence de sl
volonth divine qui seule le sauvera, it a laiss6 les Gondi
dasempars, pour aller & Chatilklo-les-Bombes, oh Dieu lui
serait plus present. I reviendra six mois apris dans la famille du gen6ral des Galeres, parce que le Perp de Blrulle
lui aura montrb que Dieu lPy appelle encore. Mais d'ores et
dBjh, il est aequis aux pauvres et il missionnera dans les
terres du comte de Joigny. II lui reste cependant a eonqutrir
par une plus grande ouverture d'Ame et une souple ob6issance a toutes les expressions de la volont6 divine, cel piqilibre int6rieur sans lequel il ne serait dans le monde qu'un
d<paysa et dans le Royaunme de Dieu, un inhabile.
1 aime 6 s'isoler et sa gravitb naturelle prend une allure
de sombre triatesse qui inqui6te us peu l gn6arale des Ga(1)AIWmale. 1 LXXI. P.I.
(*) Le TraU sealteraint 411'aIirlr le1t Julllet 1618.
a IfoI.U avatt
atelt i.
1s
Oditioal
(cf. tLetre d sant PranCols de Sales an P. Antonioll.
r1 aoat r90o). L'6dition de 1617 rut reprdulle pinsteurs lois el I'on retrouve
trots remipresklons de eelles de "-iset de 1620 (c. D. Mackey, Introduction
ma Trand dO rCAmo
de MoDw, dition d'Anaecy, 1. IV . xvi-xvn). L'estinm
que saint Vincent portalt & PIntrodutifon A la Vie Deolte devall I'engager a
ire le nouvel ouvrage de Mgr de Geneve. Les entrellens qull eat en 1061
res PvOaque de Genere aetblent indIqner qu'll avat l le chef-d'auvre
de saint Fraoi•s. de Sales.
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l1res. Elle le lui fit remarquer (4). G'esk qu'il murlt et assimile les lecons transmises par le PWre de B6rulle sur la
misere de P'homme, la pauvret6 mis6rable de la nature humaine. a Nous sommes ua ndant opposi d Dieu dignes de
a son courroux et de son ire 6ternelle - (5). a Nous n'avons
droit pour nous-mnmes qu'au naont, ac pchA, A L'enfer,
c'est-d-dire au n&ea t de torle fafon a (6). Deux sermons
de cette 6poque nous traduisent ce pessimisime augustinien.
a Nous ne. sommes que des vers de terre, qu'une vapeur,
a q'un sac rempli d'ordures et la spdionaue de mille mawv aises pensees a (7). a Commne e vase qui a des ordures
a dedans ne conservera la liqueur en sa pureUd, de mene
S'enfant superbe, gourmand et opinidtre ne conservera
f point la doctrine en sa puret an(8).
Priode de crise aussi oi 1'&me silencieusement se
creuse et anxieusement s'efforce de se depouiller pour mieux
apercevoir son idWal de saintet6.
Au Traitd de VAmour de Dieu, Vincent de Paul ne pose
peut-etre.aucune question trWs precise. Du moins il se laisse
impregner par cet esprit salesien qui crerce sur lui une ineffable sduction: II comprend, ou mieux, il sent, que Dieu
se manifeste dans une Ame par une bont6.toute suave.
Quelques anues plus tard, la lecture du TraiM de
FAmour de Dieu se fera d'une toute autre faeon. Ayant
connu et aim6 l'1vdqpe de Genrve, il entendra encore sa voix
requi lui redira toute la mystique doctrine du Trait6.
verra son visage, subira. 'mnfluence de cette &me si ressemblante & celle de J.sus (9). a En repsassnt dans men esprit

* loutes les paroles dO serviteu de Die atfirme-t-il, fer
a dprouvai sne tels admiration geo fdais port 4 IJe eoire
I'homme
L

im a imitd e mieux la vie morlelle

a Dieu » (1

suPits de

.

(A Abefy (L). Ls Vie do VdfdPbie Vine~ de Paut, Paris, O66,. L III,
chap. In.p.t17.
tlM,85( (MO. WgnWtr, coL 858.
iSmwe coudiMes P
(W9Ba•un.
"uass ceemplatdes col. lit.
(t4 B6rul.
(7) Saint Vincent, t XIII. p. 36-37.
1607, slnt Vincent quailfti li Barrlre de 4 tanre et spilonque
ta
de voleurs (I, p. 4).
L'expression du sermon rapnpelle Pd6ee et le mot connu de saint Bernard:
* N1MI allud est homo quam sperma fetldum, saccus stercorum, cibus vermunm . (Meditato de haumn conditione, Pat. lt .t/CLXXXIV, col. 90o.)
(8) saint Vincent, XII, 9.
expose & Saim-La~re.
(9) Un portrait de saint Francol de Sales etait
neant, X, s•L
se vi
p. no.
(te) Aamaos, t. LEZ,
Paris, da 7 nevembre 141& am Is sopSaint Fran•otI de Sales demera
teeabreliet.

(Bars,

dit d'Annecy, t. XIX, p. 15.)Le 11 novembre, alort

FOratol
que Francols de Sales prononce le painyrique de saint Martin
(Mapasa d.a Tour, Le Vfe du Vestrablte Seritear dt Dieu, Frataeis de Sales,
Montai
Parls, 1657, p. 370 ; cr. Sas Vincent, V. 47S). saint VincenM t
our 'etabulssement de la Charit4 (Saint Vincent, ZII, . 464). II Y
mraila
etalt encore Ie 7 decembre (Saint Vincent, XIII, p. 467). Les premltref rencontres eurent sans doute lieu apres cette date. L'ouverture du premier coula Vstiatlon eat lie le ts moa 1619ventde
\t
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La retraite que Monsieur Vincent fit A Soissons, en 1021,
se d6veloppe d4ns l'ambiance et l'inspiration de saint Frangois de Sales (ii). Sa presence a, en effet modifie quelque
chose dans I'horizon moral de I'aum6nier des Gondi. 11 s'est
rendu compte que sa conduite m6rite une plus grande attention. Tout en missionnant avec d'autres pretres A Folleville,
Paillart, Ser6villers, Joigny, Macon, Marchais, il sent de
grands desirs soulever son coeurs. Cette a continuelle occupation d'esprit o le trouble. 11 sait bien maintenant que Dieu
n'agit pas de cette maniere (12). a Cela me fit defier rue la
Schose vint de la nature ou de 'esprit malin, et... je fis %ne
a relraile exprbs d Soissons, afin qu'il plhtl Dieu de m'6ter
a de l'esprit le plaisir et l'empressement que javais d cet
a affaire. II pldt 4 Dieu m'ezaucer, en sorte que, par sa miia srticorde, it m'6ta 'un et Vutre et it permit que je toma basse dans les dispositions contraires v (13).
D'autre part, les emplois aupres des pauvres, la-n6cessit6 de s'entendre et de mieux partager son cceur avec tous
ceux qui l'entourent attirent son attention sur cette a humeur s6che * qui peut s'expliquer par une grande tension
d'esprit mais qui contrarie Pexpansion du prochain. II se
trouvera plus tard a grossier * avec a une mine resserree,
a triste ou r6barbative
((14). a Je m'adressai 4 Dieu et le
a priai instqmment de me changer cette humeur .sche ei rebutante et de me donner un esprit doux et bdnin : et par la
a grdce de Notre-Seigneur, avouera-L-il, avec un peu dlata tention que ai faite 4 rtprimer les bouillons de a. nature,
a fai un pea quittd de mon humeur noire n (15). Nous reconnaissons sans peine dans ces deux resolutions 1'influence
sal6sienne et l'esprit du Traitd de IAmour de Dieu.
Par ob6issance et par devoir d'6tat, Monsieur Vincent
va bientot etre oblige de se servir du Traite comme d'un
brdviaire de vie spirituelle. Plac6 en 1622, A la tte de la
Visitation de Paris et charg6 de la conduite spirituelle des
Filles de Sainte-Marie, il puisera, dans le volume de Saint
Francois de Sales, les principes fondamentaux de la spiritualite qu'il doit non seulement enseigner mais encore appli(11) Sait Vincent, 11, 246-247 •Tt. Abelly,. L Vie da VFnrable... Vfncent de Paul, L In. p. 177; Collet P.. La Vie de sant Vtaeat de Paot, Nancy,
1748, t. I. p. 99).
(12)
cC'est une maxlme que 'esprit de Note-setsoemr sett doucement
et suavement et celul de 1* nature et de resprtl anaun att an contrare
Siemeent t Ugrement. * (Saint Vincent, TV, S71. * Les lsptrallons de Dieu
sont douces et paislbles, nous Inclinant ooureasment ver le blen qu'll
d6sir ede nous.
(Saint Vincent, IV, p. 5.9.)
. Les mouvements qui vlenoem de Dieu %oatdeu et tranqulles.
i
(Saint Vincent, IV, p. 620.)
(13) Saeat Vincent, II. 247.
(1) Saint Vincent, XI. 189.'
(15) Abelly (L). La Vie du Venirable.. Vincent de Paul, L II, p. 177.

quer et developper (i6). Sainte Chantal lui sera confiee en
I6A3, et bien qu'il ait deja guide Mme de Gondi et quelques
dames de ChAtillon, Florence Baschet de Mizeriac et Charlotte de Brie, il lui faudra pour satisfaire les exigences de
cette Ame mystique, consulter la carte des chemins de Dieu
felle que P'a tablie 1'v&que de Gen&ve (17). En se r*fWrant
ainsi au bienheureux Pere, Vincent de Paul affirmera son
autorit4 et assurera sans heurt la jonction de deux regimes
spirituels qui ne diffiraient pas tris sensiblement.
Peu de temps apres, Mgr J.-P. Camus, &v-quede bel(ey,
lui demandera de prendre en charge l'Ame tourmentee Tune
petite veuve que seul Francois de Sales avait peut-4tre
reussi a calmer (18). Vincent de Paul lui conseillera done la
lecture du Trailt de LAmour de Dieu et empruntera, pour
mieux dissiper son humeur melancolique le ton et le style
du regrette directeur d'Ame (19).
Ce proc6d6 lui est d'ailleurs familier. Les lettres adressees i sainte Chantal rendent un accent si sal6sien qui nous
indique que pendant un certain temps, Monsieur Vincent
n'eit d'autre ambition que de reprendre en echo la voix de
Mgr de Geneve (20).
Les Entretiens aux Filles de la Charit6 et aux Missionnaires sont nourris de doctrine saldsienne. A Saint-Lazare,
on lira le TraiW de FAmour de Dieu, non seulement en particulier, mais publiquement, au r6fectoire (21). Vincent de
'Paul en preconise aussi la lecture pour les Dames de la
Cour d6sireuses de former une Charii (22), et ii trouve que_
les comparaisons du-Trait6 peuvent trWs heureusement fter
la commune doctrine de la grace (23).
Cette utilisation perseverante va nous aider B reconnaitre avec plus de nettete, les cheminements de 'influence sa(1) Saint Vincent ter nomm*6 suprteur de a Visitation de Paris aprjs
"I mort de Charles de Io Saussaya. (hanolne d'Orlans de Pars. curt .
SalimJacques de la Boucherie (21 septembre 1631), ainsl que l'a rai remarquer M. Joseph Gulchard, dans ses Notes et Docaments sur saint Vincent de
Paul (af. de la Saullay, Abrqgt de la Vie et de la Mort de Messtre C.arter
de Io Srsraye, Curd de SaintJacques de Is Boueberte, Parts. 172) es
avant Ia mort de Francots de Sales (29 66cembre 1622). (C. Abel (CL.).Le Ve
du VWedable.. Vincent de Paul. 1. I. p. 314; c. Saint Vincent, t IV, p. 316
. 167 ; t. XII. p.. 2.)
287 ; t. V, p. 60.;-.- VH, p. 200 ; t. .
(iT, Saint Vincent, XIII, p. 51.
(18) Coste (P.). Monsieur Vincent, 1. I. p. 21.
(19) SoA yVicen, I, p. s6.
(SO) a Je suls blen assur que, poor mieau se ragonner sur le modele
qu'l avait & reprodutre, 11aura lonquement etudle les lettres du saint i Ia
sainte. I ljl a pris Jusqu'au style. .. (Brmond. Biloatre UWttCrire dwr jetment -eligifex, .L Ii, p. 23.)
(21) Saint Vincent, XII, p. 105 (13 ddceubre 1658?. Cf. TnMlt de IAmorr
1*3).
.de Dieu, 1. IX, c. XI (edIL d'Annecy, 1. V,
(22) Saint Vincent, XII, -p. 821.
(23) Saint Vincent, XIII, p. 153 (Cr. Trafto de I'Aearmo de Die., LI IV,
cb. VI. ddit. d'Annecy, t. IV, p. 229 et Saint Vicent, XlII, p. 15 (Cf. Trau•
de rFAsnor de Dies, 1. II, th. IX, edlL d'Annecy, . IV,. p. 115. Comparaisoa
des apodes, tiree d'Aristole. de Historia animatiw, I. I, e. 1.).
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16sienne dans l'auvre de saint Vincent et elle nous permet-'
tra, en 6largissant notre enqurte de situer le Fondateur de
&lMission dans &ltradition spirituelle francaise telle qu'elle
se manifestait A I'aube-du Grand Siclie.
I. -

Lia RICHESSES DU TRAmT

DB L'AMOa D DE
Du

Le Trait de l'Amour de Dieu n'est pas un ouvrage .d
circonstances, 6crit par un th6oricien de la spiritualit6. C'est
un chef-d'oeuvre, et pour saint Vincent comme pour nous,
il a le triple avantage : a) de r6capituler une experience de
vie religieuse ; b) d'organiser les principes d'une direction
spirituelle : c) de systematiser clairement une doctrine mystique traditionnelle et tres stre.
iP L'exp&rience religieuse de saint Frangois de Sales
Comment le Trait& la rdsumde. - L'auteur, comme
tous les classiques de la littdrature et de la spiritualit6 frangaise, avait longuement mfiri son ouvrage. Nous prenons a
temoin sa constante preoccupation de composer un trait6 de
la divine cqharit6. II se propose d'abord de grouper ses r-'
fltexio
selea un plan trbs facile celui d'une biographie.
a Quaid je puis avor quelque quart d'hkeue de yelais, fda eri~tune ie admirable dmne sainle de laquele woas a'aes
Ss encore oui parler,mande-t-4i le ii f6vrier 16~,; A la
barnne de Ghant4.., besogne de lngue haleine gqu je
a n'eusse pes oes entreprendre si quelques-uns de mes coeEle sera dew: fois pour
eussent pous.s.
m'y
P
* fidents
Sle moins aussi grande que l grapde vie de la Mire. ThA* rse
(24).
Deux ans plus hard, son plan s'est modi46 et ses intentions sont beaucoup plus nettes. Le Traitd montrera, la pratique de 1'Amour de Dieu selon la premibre et la deuxibme
table des com-mandements de Dieu. A l'encontre des livres
folO bscus
et qai cheminent par la cime des montagnes,
a tels... la milhode de servir Dieu, du Pire Alonso de Maa drid (25), 'Abrigh de la perfection (26) )ou la Perle den* gilietM (27), ii veut un Trait6 clair, simple, pretique. II
viserait probalement les d6butants.
P. os.
125) EdU. d'Annecy, I. XIV, p. it6.
(6) Cf. anwres,
idK
d'Anecr, I. XUL p.. 3•3. Sir
lAriwg de.l perfeMttnt eWrre de BelUlinag (Isabele), vtr Viller (M.). L'Abrdgi de 4 perltCoM doe L dame 0aesiwe. dana Retwe dAweeque et de Mystaew, . XjU
(198, p. 44-89; et, du memo, Autour de rAbrop de la perlection, flmfues.,
daoaS
Ree Asedisque at de
d
MKpttQe,
LtXm (t193,
p. U4-69, 967-093.
Dagens .). La source du Brel discour* de FAbegaotai
intrleMU. d·aw
Reme 'hiatoire eceld-lastique de Louvasm, t. XXXVI (tttl p. •L8-a52.
Br8o•ad (IL). UBMoire lttdr#re du sentimeat relteuse, . XL.
1(71 Su•r la Perte Buwsa iUue, dUlle par Dom Thlerry Ler, ea 1&35.
Utmret, voir Dom J. Huyben. Au sources de la aHfritu"Ut frwyaUte
du
xw
tCe, das SupplemeCt de to Vie Spfrituesek, 1tJ p.
-t-111.
(24) Edt. 4'Annecy, 1. V1I

-

.153 -

Mais en 1610, tenant compte des experiences de la Visitation, il abandonne ce plan trop scolaire, revient au premier dessein d'une biographie psychologique et se propose
d'insister sur les perfections de l'amour de Dieu.
En somme, en cherchant et refondant son plan, il se
cherchait, se dcouvrait, s'affirmait lui-mdme. Quand le volume parut, il mit discritement en lumibre Phistoire d'une
Ame qui essayait de comprendre et d'expliquer les myst6rieuses d6marches de la grace. o Ce Bienheureux a compose
a un trait admirable de doue livres... afo je crois qu'il s'est
a dtpeint naiEement, attestait sainte Chantal au proeos de
bdatification (28).
*
SDanrs cette &me,d'abondantes acquisitions ont 6t accumuldes pendant pros d'un demi-siicle. Artistement, Franois de Sales les a utilis6es pour composer cette tapisserie
pr6cieuse qui nous ferait oublier les multiples ills de couleur qui se soot croises et qui eot tous lcur point d'attache
dans la vie de Mgr de Genve.
N6 au chateau de Thoreis, le 21 aoft 1567, au sein d'une
famille noble de Savoie, Fraanois s'est aehemin6 lentemeiit
Paris, -sous le
n
mais sdrement vers Dieu. I s'est form6
contrOle des J6suites et il a largement bWnufleie du printemps litt6raire et artistique de la Renaissance francaise.
A dix-neuf ans, il a t4 soumis durant six semaines & une
skrie de a grandes tentations et 'extr~me angoisse dlesprit qui ot porte Ie probl6me religieui au vif de son esprit at de sa chair. II s'est cru damn6 -et entrant un jour
dans l'6glise Saint-Elienne-des-Gres, il s'est offert Ai '- mense misbricorde de Dieu. a Eh I bien, sef, 4 moa Dteu,
'es
4
S-s'est-il 6crid en son &me, si je suis condamn"L \ne
a vous aimer dans -'ernild, je we••zo memns vous aimer

4 de toutes mes forces duraod cette vie

(t9). II lit le faNO-

rare et il est soudain d6li6 de celte peine dlesprit. Cette dlivrance se manifeste extkrieurement par un abandon presque solennel de la doctrine thomiste qui ne cadre pas asses
avec son temperament spirituel. II passe, avec armes et bagages, dans les rangs de ses maitres jesuites qui commen/'aient A rdpandre la nouvelle th6ologie de la grace, nfise an
jour par Molina. Ce molinisme a plus vraj et plus aimable - servira de base A son asejse et A sa mystique. II donnera &toute son (cuvre un parfum suave d'bumanit (30).
11 a d6sormais trouv6 le ressort et la vote de sa proression. A Padoue, il achvera ses 6tudes ; Panoirole 1iniiera au Droit et Possevin, S.J., , la th6ologie, Apr6s son ordination, son zble s'exerce, sinstruit et s'affine dans nRministlre actif et splcialement -dans la fameuse mission dn
(28) CBavres de S. hantal (441. Mtsie. 18t62, t. .I. col. 117.

(29) Cf. Browoad 4jL). Haitoef
(30) Cf. Caiet. La Ltt(rwrt
Fiaelon, Paris, 1t38, p. 24.

LtU•atre, t. , p. 8-8.
de at•at Prarou
religUeUs

de S•lea
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Chablais. Nomme coadjuteur de Mgr de Granier, ii s'initie
an gouvernement eccl6siastique. II vient en 1602 ~ Paris,
et, en cette deuxi6me rencontre, la Capitals l'instruit cette
fois de la mystique, aprbs l'avoir, lors d'un premier sdjour,
pjnetr de l'humanisme renaissant. II fait connaissance
d'Asseline, Gallemant, Duval, Marillac, Dom Beaucousin. 11
Bcoute et conseille Marie de Beauvilliers, il p6nktre dans
l'h6tel Acarie. Cette saison spirituelle ach6ve dd l'6panouir
et de le mndrir. II comprend, nous dit Henri Brdmond, tout
a le danger des querelles vaines et irritantes. Par ,leurs
a qualites et leurs d6fauts, ses maitres !'ont formn
deux
a fois n (31).
.
*
Sa vie interieure s'enrichit et s'affirme tres rapidement.
II ne tarde pas A connaitre les voies extraordinaires de la
vie spirituelle, mais, prudent et reserve, il ne s'y engage pas
de plain pied (32). Comme plus tard, Vincent de Paul, il
attend que la volont6 de Dleu lui devienne 6vidente, car
a il ne veut pas aller vers .Dieu, si Dieu ne vient vers
lui'" (33). Mais le caractere mystique de sa vie'intbrieure
ne fait plus de doute. Les textes de 1l'Ecriture prennent invinciblement pour lui une signification nouvelle et mysterieuse (34). II met la derni6re main au. Trailt de 'Amour de
Dieu dans une ferveur religieuse particuliere. Des phfnomnes extraordinaires accompagnent cette composition. Des t6moins ddclardrent qu'un globe de feu descendit sur sa tete
au moment oij il composalt les chapitres relatifs au mysterede l'Incarnation. .Lorsqu'il relut son ouvrage, confia-t-il &
saint Vincent, en reconnaissant tout ce que Dieu lui avait
inspire, il versa d'abondantes larmes a (35.. Le Trait6 apparaitra done au Fondateur de la Mission comme un br&viaire de la vie mystique, mais un breviaire issu d'une exp.rience et t6moin d'une surnaturelle sagesse..
2* Led Principes d'une Direction Spirituelle
Une autre experience 6tait d'ailleurs consignee dans le
livre dedie a Th~otime : celle d'une direction spirituelle d&licate. Elle 6tait traduite dans une langue claire, limpide,
accessible A tous.
(31) Bremond (H.).
(32T ,Saia Vincent,
p84.
(1895). p.
S(33) BrEmond (H.).
(34) Ct. L'Bvqhutoi
n-

4. p. 93-11.

Histoire Litt&ivr, t 1, p. 98.
XI, . 22.. Cf. Vrai• enttttiens,

ddit.

d'Annecy, t. VI

Sainte Chantal. Paris, 194, p. 59.
m-ygtiue de saint FraFcofs de Sales, dens Reacontrea,

135) Louis de La Rivitre, Vie, Lyon. 1625, lvre, IV, ch. XLIV. DOposant
au procis de Bfatiflcatkn, la Mere Anglique Arnauld dira :
Une tros lut
parlani de ce livre, je 1l1 dis que ce n'ltalt pas lul qui 'avait fail, mais le
Salnt-Esprlt. I me repondit : * Je le vous puts blen dire, puisque vous le
Sdtei la premiere ; U est vral que je e sus trouv6 plusleurs tols 1'6crivant
• tout hors de mol, et qu'ayant laisse d'ecrlre, je le reprenals sans voir ce,
e que J'avals fal, pour reprendre le discours, et neanmolns ce lUvre est blen
r
a sul . a Dans Revue d'lstaore et de tfitdrature reUgfeuses, t. Xi (1906),
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Mgr de Gei6ve connaissait bien la plupart - sinoa Ia
totalit6 - des livres mystiques de son temps. Mais il les
trouvait fort obscurs et trop theoriques, done inaptei & rpondre aux besoins des Ames et A les guider (36). 11 entendait, dans son nouveau travail, achever 'ceuvre entreprisedans l'Introduction d la Vie devoe, et fournir maintenant
aux ames plus avanc6es, une direction stre, v6rifi6e par
l'exptrience. De nimme que le livre de Philoth6e repr6sente
la somme des directives livr6es & M" de Charmoisy, le liYre de Th6otime, inspir6 par les besoins de la Visitation
naissante, groupe et organise les directives g6n6rales donnbes i sainte Chantal.
Le livre de FAmour de Dieu, me
a chore Fille, lui 6crit-il, est fait particuli6rement pour

a vous 0 (37).

L'dme de saiote Chanta. - Elle le sait bien d'ailleurs
puisque depuis plus de huit ans ele le presse, le stimule
dans la composition toujours inachev6e du Trait6
Depuis 'lntrodaction, Frangois de Sales nous avoue
avgir beaucoup appris (38). Nous le croyons facilement. En
particulier il a inventorie les ressources d'Ames de cette
baronne de Chantal, rencontr6e, en mars 1604, A Dijon, oh
il prdchait le Careme (39). Le 22.aout de la mame ann6e,
ii a accept6 de la diriger dans les voies de Dieu. La g6nerosit et les faiblesses de cette femme I'ont oblig6 A mettre
au point les principes d'une direction judicieuse. 11 sait
qu'il faut attendre que le premier mouvement fl6chisse un
pet& pour en mieux reconnaitre la valeur, appr6cier ainsi.
son degr6 de ferveur ou de spontaneitW. Plut6t que de conduire, suivant quelquRs principes. inlexibles ou des idees
la disposition de
pr6conuues, il vaut mieux mettrel'&me
1'Esprit de Dieu » (40).
Grace & sainte Chantal, saint Francois de Sales a done
et renforc6 sa dialectique spirituelle. Par elle aussi,
pr6cis0
Sest entrW en contact direct et vivant avec la tradition cae
m6litaine et sainte Th6rese, dont il a 6tudi6 la vie et les
<uvres (41). Par sa dirig6e, il a interrog6 les carm6lites de
Dijon sur les rapports de I'oraison de qui6tude et de l'oraison ordinaire. Quelle pr6cieuse mine-de renseignements pour
le trWs enseignable Monsieur Vincent !
Les Visitandines. - D'autres Ames, plus discr6tes sans
doute, oat fourni leurs experiences au Docteur de la vie
mystique, c'est tout 1'essaim de la jeune Visitation. II a
litt6ralement 6merveille le Fondateur. La Mere Pichet nous
(36) (Suvres, 6dit. d'Annecy, t. XII!, 335 Cf.L.-P. Camus. L'Baprit du
FPranots de .ales, p. VI, s. VII.
btenihere
.
(37) (Ruvre, Mdit. d'Anneuy. t. XXVI, p.
edLt. d'Annecy, t. IV, p. 20 (prrface).
(38) Trait de VAmoIO de Die
(39) Brrmoid (H.). Sainte Chantal, p. 42-4,.
(40) Depositon de sainte Chantal. Evurres (Odit. MlYne). t. I, p. 1105.
(41) (Euvres de saint FranCots de Sales, dit. d'Annecy. ,. XIV, p. 20.
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assure que les premibres Visitandines a viyaient comme des
anges en puret6 et en ferveur ef 6taient favotisees de plusieurs grAces extraordinaires * (42). Francois de Sales intervient pour -aIssawr leur marche indecise, mod6rer leurs
ardeurs et les expliquer & elles-memes. II 6crit pour elles
et inserre meme quelques extraits d'entretiens dans son
Trait6 (43).
S3*
La Doctrine Mystique
La double experience de saint Francois de Sales, celle
de sa vie et celle de la direction spirituelle, allait lui permettre d'operer asses facilement un triage s6vere des ouvrages de spiritualit.
On pouvait en effet demeurer un peu pantois devant Iafflux presque torrentiel des courants de spiritualitd qui pin6traient en France par les monastires, ces lieux privilegi6s
d'oi partaient les. mouvements de la Contre-Rforme. En
toutes directions, par teutes les frontieres de l'invasion .Mystique p6nitrait dens le royaume.
Contingent espagnol - En direction de l'Espagne, nous
distinguons trois groupes.
- L'Ecole Ignatienne, encore a ses debuts, et qui s'inspire de trUs prs des Exercices spirituels de saint Ignace.
Prangois de Sales les a Ius et fort proba lement pratiqus.
II emprunte tres certainement & ses mattres de Coll
, le
caractere optimiste, actif et 6nergique de s spirituali
- Lee Carmelites qui, avec le-Pare de Berulle oat franchi les Pyr•~
es -au mois de septembre 1604, ant eximenB
avec elles, les oavre et I'esprit de la bienheureuse Mere
Th6rese de UJsus (44). Aux carmels de Paris, Dijon, Rouea,
Besangon, Beaune, des Ames d'lites vivent de. sa doetrine (45). Frangols de Sales qui a .u de trbs bonne heure
la vie de la sainte, talendra f160 ou 1600 pour 6tudier sea
Acrits, sp6cialemept le Chdteau de 'rdne et e Chemin de I&

perfection (46),

- El puis voici, moins g&oup6s mais toul aussi remarquables, Jean d'Avia (47), Frangois d'Ossuma (48), DiegV
(45) Annates da premier UmetWre, manwie. cit6 pat Troeh (F.. Saoat
Fr•meoi de Sales, L. , p. 472.
(43) Trt de rtmor de
eBfc,40t. M•Annecy, 1. IV, p. 20.
(4") LI pa~inlr tadueetlen jWtrmnl
de la Vie 4e salute Th6rtm ete
oelle die Jes de Qulanadolae de .rtttuor, Parts. 4401,
VOL 1a-18. El. aetenalL.
lesAeAMdaons, 1e Chewat de
C
Perfecu.i. avee les Aoc, te
CAdtew et les Exclatati!ons.
(45) Le Carnel de Dijon tul 'ond4 en 1605. celul de Rouen en i609. cela
de Besaneon en 1614. le deuxiome Carmel de Paris date de 14tM. .O en
camptait Dsoxanle-eux en France A Is da du xvin sacle.
(46) Ce sont surtout ces deux ouvrages qu'l exploite dns son rauid de
rAmour de DteW.
,M(4 Jean d'Avtl (S50o-1560). of. Pomrat. Le 8trluwalUd eArtEiffnne,
t m, p. 159-163.. Saint Frangls de Sales ie cite dana I'lat•Whtcton (6dtt.
d'Annec,
. IIL P
, 5, 107).
(OS)Cf. P. Pourrat. La Spirituatii
cht*lenne, 1. IIl, p. 131.
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Stella (49), Louis de Grenade (50). Ce sont la vieux compagnons que Frangois de Sales n'a jamais perdu de vue depws qu'ils lui oat fourni la solide doctrine de lIntroduction
d a Vie Ddvote.
Le groupe espagnol forme done un important bataillon
que FranWois de Sales alignera pour soutenir son Theotime.
Spiritualitd italienne. - II utilise. moins les spirituels
italiens. Sans doute 11 a lu et ilne cesse de parcourir la
vie de saint Charles Borrombe, et le Combai spirituel de
Scupoli (51). II estime saint Philippe NMri, et les 6tudes faites
& Padoue et b Rome, lui ont laiss6 le loisir de cueillir la fine
fleur de la spiritualite italienne qui s'accordait si-bien avec
son temperament. Mais son regard, vers 1610-1616, ne semble plus s'attarder tellement sur eux.
Mystiques du Nord. - Aux frontiUres du Nord, un groupe de spirituels patrenn6s par Ruysbroeck, Harphius, Benoit de Canfeld, force son attention et, lui inspire par moment quelque defiance. II les connait bien. Leur nombre trois cents ouvrages sur. quatre cent cinquante recens6s entre 1550 et 1610 -. autant que leur qualite en ont impos6 &
tous les spirituels du xvif'sikcle. n les r6v6re, mais sa sym-

pathie est quelque peu embarrass6e (52).

Ecrivant a la pr6sidente Brulart, en septembre 1606, il
apprciait s6veemeatr * lM~ithode, la Perfection, la PerS..., livres fort obscurs, et qui cheminent par la eime des
Smontagnes ; il ae s'y faut guIre amuser. Lises et relises
a le Combat spirituel : ce doit Mtre votre cher livre, il est
a clair et tout praticable * (53). II n'engage pas PhilotBe A
fr6quenter. les auteurs qui traitent des a extases, ravisseifiunions
impassibilit6s,
insensibilit6s,
w ments,
a voe, dans le Trait qu'il ' n'a pas v u
ques a {54).1
Ssuivre ceux qui mwprisemt quelques livres qui traiten,
* d'une certaine vie sur6minente en perfeetion, aussi n'ai•e
a pas voulu palter do ette- sur6minpnee ; car je ae pois
a censurer les autears, ni autoriser les censeurs d'une decStrine qne je n'enteads pas d(6).
It s'mspire cependant de leuf doctrine pour distingue r
la double feention de I'intelligence : exercice rationnel sur
les v6ritis de fat et Padh6sion qui se fait ar la fine poiane.
(4) Stella Diego 4O.FJL-), 1545-1598. Saint Faanols de Sales le recommandalt 6talement dans latroductio 4a s Vie -Dwote, Edit. 'Annecy, . III,

p. 1o*1.

(O.P.). 1505-1s88. FraMolss e Sales falsalt saM
(5W) LOuM de GreanM
4Doge dens rlntrlductena i Vie DEuvte (6dit. 4'Anneyc, t. III, p. 28, 71, ti7.
(51) On sal 1'Bloge qu'l en gralsai. C. J.-P. Camus. 1•Esprit du. bleaew'reaz Franoft de Sales, m P,, sect. XII (edit. Migne, col. 135-136).
lranPot de Sales, larphitu et le P. Phippi,
(52) C. Perinelle (J). Sabat
Vie Sptritwelle, supplement, novembre 1931, p. 65-95.
dan s
(5S) Saint Frangols de Sales, (Euer, XIII, p. S34.
X
(54) Salmt Franlis de Saie, OMutsre, UI, . 131-133.
(55) Saimn Francols de Sales, Camre•, IV, p. 1M.
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C'est en cette partie que siegent les vertus theologales et en
particulier 1'ineffable et surnaturelle charit6 (56).
Dans le remous des idies et des auteurs, Francois de
Sales s'est done fixe. II a filtr6 et assimil. tout ce que 1honnate homme et le saint fran:ais pouvait emprunter aux 6coles 6trangeres. Vincent de Paul qui Pestime, le suit et entend continuer son 4euvre, profltera du travail accompli
S'inspirant de sa conduite, il s'orientera facilement dans la
foule bigarrie des auteurs spirituels. S'il ne prend pas exaotement le- meme chemin et occupe des positions diflfrentes,
du moins Francois de. Sales I'aura aid6 a s'affirmer et b
conduire sa petite barque.
En confrontant les enseignements de saint Vincent de
Paul avec les theses directrices du Traite de PlAmour de
Dieu, -- theses essentielles de'la spiritualit6 salesienne -nous pourrons plus facilement constater la souple docilith
et la surnaturelle indopendance. du Foudateur de la Mission.
II. -

LES EMPRUNTS FPAT PAR MONSIEUR VImNCNT
AU TRarrT DE L'AMOUR DE
Dm .

La doctrine spirituelle de saint Francois de Sales depend de sa dogmatique et celle-ci s'appuie sur quelques
presupposes philosophiques. C'est en suivant cet ordre que
nous allons essayer de d6celer ce que saint Vincent de Paul
a emprunt6 an Trailt de I'Amour de Dieu.
i' Les prdsupposds philosophiques
SC'est un philosophe, disait l'abb6 Br6mond, parlant
de l'6vque de Geneve, un philosophe bon enfant, modeste,
sans la toge et sans le bonnet, mais qui sait mieux que personne le fin du m6tier * ((57), et quelques annees plus tard,
nullement desenchantb du nouveau contact qu'il prend avec
I'auteur du Traitd de LAmour de Dieu : a Je ne le r6p6terai
jamais asses : Francois. de Sales est un vrai philosophe au
sens rigoureux du mot II a la passion des id6es claires, le
g6nie de la d6finition ((58). Cette philosophie est sans doute
6parse dans les vingt-six volumes de I'&dition d'Annecy,
mais notre saint l'a condenshe dans les chapitres limjnalres du Traite. Trois fthses fondamentales orientent toute sa
construction.
Difiniion de 'Amour. - L'Amour est l'id6e centrale,
la notion-cl6 de tout l'ouvrage. Or, Francois de Sales d6compose I'amour en cinq 61ements. Le fondement m6taphysique de ce sentiment n'est pas la complaisance, mais . la
co&nenance que la volont6 a pour le' bien v. G'est elle qui
56) Saint Francois de Sales, C•ures, IV, p. 69.
(57) Br4mond (H.). Autour de l'humntsme, Parts, 1936, p. 132.
(58) Bremond (H.). Histlre Ulttraire, Paris, 1928, t. VII, p. 59.
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d4termine la complaisance - deuxibme phase -. L'amour
consiste essentiellement dans le mouvement de PAme vers
l'objet aiin.
a L'amour, & parler distinctement et precis6* ment n'est autre chose que le mouvement bcoulement et
* avancement du coeur envers le bien , (59).
Le ddsir d'union est le quatrieme 6lement, la recherche
des moyens pour y parvenir, le cinquieme.
Cette doctrine inspiree par saint Thomas, Louis de Grenade, Louis Vives, n'est pas Utrangere a Vincent de Paul.
Lorsqu'il dl6inira I'amour, ii dira, lui aussi que a l'amour
Saffectif est un certain ecoulement de la personne oimante
• en I'aimte, ou bien une complaisance on tendresse u'ot
ra pour la chose qu'on aime * (60).
Le fondement psychologique de lamour de Dieu. S'appuyant sur les affirmations de saint Bernard etde quelques auteurs m6di6vaux, Francois de Sales faisait deriver la
charitk de I'amour natureL II discernait au cceur de I'homme
une inclination d'aimer Dieu sur toutes choses (01), dernier
vestige de l'intkgrit& et droiture originelle.
Saint Vincent est loin d'un tel optimisme. II nourrit i
.l'gard de la petite nature une d6fiance soupconneuse et methodique. a Que pent-on attendre de la faiblesse de Phomme
- dit-il aux missionnaires. Ce ndant, que peut-il produia re ? Le pdchd, que peut-il faire ? Si done un chacun se
* considre bien, ii verra qu'il ne mirite que du mdpris,
Snon seulement en certaines choses mais gdenralement en
a toules... EtWdions-nous bien, mais bien, nous nous irouve* ons non seulement pires que les hommes, mais pires que
Sles diables. II y en a en la Compagnie qui se croient pires
Sque les ddmons d'enfer ; car, si ces misdrables esprits
a avaient en main les moyens que nous atvos pour devenir
* meilleurs, ils en feraient mile el mille fois plus d'usage
a que nous n'en faisons v (02).
Nous sommes loin de l'optimisme souriant de l'6veque
de Gen6ve. Ces lignes trahissent la profonde parent4 qui
unit Vincent de Paul aux maitres de l'Ecole Francaise. PortRoyal n'est pas encore organis6 comme une citadelle, mais
Pascal a d6ja, au moment oi parle saint Vincent (165), publi6 ses Provinciales,et il mbdite le plan de ses Pensdes sur
la religion chretienne (63). Les apologistes s'opposent aux
philosophes trop humanistes qui prodiguent leur admiration et leurs 6loges aux vertus des patens et a la sagesse des

(59) Saint Franols de Sales. O•trres, 1. IV. P. 43.
(60) Saint Vincent, XI, p. 43.
(61) Saint Franobis de Sales, euires, L. V, p. 77. (D'allLeurs Ineffcace,
t. IV, p. 80.)
(6 -Saintt Vincent, Xl. 2I07 ; ct. XII, 198.
ia) iLes Provincialesrurent publifes enMre le 13 janvier et le 24'ars 1657.
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&Sneque-Epiclte, Ciciron (64). S'inspirant des PP. de B&rulle, Senault, Vincent de Rouen. ils mettent au jour toutes
les misrres et toutes les compromissions de la nature (T6).
Ce pessimisme qui se r6clame de saint Augustin et s'oppose
decid6ment A l'optimisme des dbistes ou des 6picuriens
compte Vincent de Paul parmi ses adeptes. Depuis longtemps, il a pris rang parmi les contempteurs de la nature
(richeuse. Autant par manque de go t et de disposition pour
les divertissements purement litteraires, que par methode, il
s'abstient de citer les auteurs profanes (66). S8neque, Epicttet, ont converti le peu de lueur qui reste dans'la nature en
tUenbres n, disait Berulle, et Monsieur Vincent semble bien
de cet avis. II a oubli6 I'optimisme du Traitf de VlAmour de
Dieu et fauss6 corhpagnie A Mgr de Geneve.
La structure de I'dme. - 11 revient cependant habituel-.
lement vers lui et 1'&coute attentivement exposer ses idWes
psychologiques.
Si lPamour est essentiellement un mouvement bas6 sur
une convenance, oii et comment se fera la jonction entre
Dieu et Pi'me ? se demandait Francois de Sales. Elle ne
poursa s'op6rer qu'au sommet de I'Ame, dans la fine pointe.
En effet, l'nme'se divise en deux' parties. La partie inf-

rieure s'appuie sur l'exprience des seas tandis que Ita pw-

tie sup.rineue utilise le jugement de 1'esprit. Mais cette
q portion a sup6rieure, opere tres diversement ; elle est
multiple, et se subdivise elle-meme en trois parties.
:
- TZ partie la plus basse, dirait-on, correspond as parvis des Israelites. C'est ie domaine de la raison humaine
pure et simple.
- An degr6 plus lev, - partie rappelant le parvis
des prdtres, Pesprit donne attention aux raisoenements at
aux discours de la foi. Elle s'explique, A sa maniere, les
v trits r6v6es.
- Dans la fine pointe, qui repond aux sanctuaires du
Temple et coastitne t• sanctuaire de l'Ame, les trois vertus
S() Batme atres, P. A. Sirtod. La ddfnse de Ia ertu, Paris, al ;
La Motbe La Vaper, La vert de ~ulens, Parts, i.
Montague les solane tIen : - Je resnleh ces grands noms entre me
dents et les rats retenllr t mes orellles. * (essals, L I. ch. 9.)
(65) En partlculler, .-F. Senault (orazorten). T'rfat de rusage des Pas-

ews, ParIs, te4t: L'Aotome eriutel G a cowrrutim-e ia nature
m
er
pdetd
lon he sentimentt de sac• ASuguti, Paris, 14 ; rlewme cArisem
-a te rdparaton de la nature par ia grace, Parts, .148,
Cf. Dlctoanaire de Thdologie calholique. c Senault , par Mollen, t. XIV,
coL 1854-1818.

SL-'omwme criminel se trouvalt la bibltothbque de Saint-Lazae (ct.
logue Bibllotheque Mazartne, manuscrtt 4169: p. 634U.
(66) Saint Vincent cite une tots s t xeque (x. 06),. s rots Artstot .XII.
4K 1 ; XIII, 341), une f'ots on pobte (Xi. 405. Co qul rend Ia tr scr.pton
louteuse.

Cf. XI, 40.s, note).

/

II cite e n tots Pllne qui fouranssal tant & saint Fran~t de
4treate citations dans Vnttroductliona
4
We d~ote).

atles
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thblogales out leur speciale demeure. C'est 1M que par une
simple vue et un simple sentiment, l'me acquiesce et se
soumet a la v6ritM et a la voloutI de Dieu (67).
S Cette maniere de voir, assez tardive d'ailleurs dan&
'ceuvre de Francois de -ales, avait permis de preciser certains points de la doctrine mystique et de conduire plus simplement les ames dans les voies de l'otaison (68). Vincent
de Paul, sans utiliser les termes techniques de cette description retiendra cependant certains modes d'oraison que
I'eveque de Geneve expliquait clairement avec cette struclure de I'ame.
2° Les tl4ses dogmaliques.
Deux thbses majeures caractrrisent 'principalement la
theologie dogmatique de saint Frangois de Sales : la place
du Christ-et le r6le de l'activit4 humaine dans le plan humain. Elles sont d'ailleurs en liaison latente avec les principes philosophiques que nous eenons d'examiner.
a) La place du Christ dans le Plan divin. - La philosophie de l'amour, enseign6e par 1'6evque de Geneve, favorise la vision d'une certaine continuit6 dans le plan divin
et mime la prevision de lIncarnation dans l'hypothbse oir
Adam n'aurait pas failli.
C'est pourquoi l'auteur du Traitl de FAmour de Dieu
affirme que Je motif d4terminant de 1'Incarnation n'est pas
la Rtdemption, -mais la bontd. intrinseque de Dieu qui de
soi-mzme et par soi-meme, est port6e A la communication a.
C'est Dieu, consid6rant qu'entre toutes les faCons de se communiquer, il nay avait rfen de plus excellent que de s'adjoindre A quelque nature cr6e en telle sorte que la creature fut
connue et ent6e et ins6r6e en Ii divinit6 pour ne faire avec
ell qu'une seule personne.. * (69).
Dans aucun texte, saint Vincent ne rejette formellement
la possibilith d'une Incarnation du Christ dans- l'hypothse
ou Adam n'aurait pas pIch, Mais la teneur de sa theologi'
missiennaire aussi bien que les lignes g~~aales de sa dogmatique nous le montrent 6teanger &~.cete conception du
plan divin. lei encore, i est plus proche de Brudlle et il suit
lea enseignements d'un thomiste fervent, 'e bon M. Du-

val (70).
b) L'activitd iumaine et la grdce. - Cette prise de position. devait d'aileurs; lui. paraitre de minime importance.L IV. V. 62-69.
(EMucr,
(M) Satin FraanolM de Sal.
(81 E• e n'est Das utlUise dans les preatlres editions de 'latrnductioa,
mats deulemeut dews rediton dtfnitlve (IV* partle, cl XII-XV}.
S() Saint Francols de Sales,. • turs, t. IV, p. 99-100.
S'll n'y avali des pee•eurs
(70) Berulle. (Etwres (edit. Mite), col. 394.
en It terre, II ny auralt "oprt un IHonmie-De ea le ceux et sir l terre. t
Andr Duval -avalt commenti sant ThOmas.(ct. Bibliotheque Maarlne,
manus. 4tM9, p. 2i, SS).
1e
iJi
i3
ThPlns d41
Abelly slvait Etaleoaent le menUment de &LatM
theologies Paris, Is edit., 1e65-16a.
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Elle remuait bien moins de sentiments que la profession
explicite de thomisme, ou de molinisme que les circonstances le pressaient de fournir lorsqu'il expliquait la maniere
de soumettre sa volont6 a celle de Dieu.
Frangois de Sales, lui, S'6tait range sans remords et
sans 6quivoque, A cette opinion, qui lui semblait plus
vraie (71). Vincent de Paul ne prit A aucun moment une
attitude aussi decid6e. I attendit longiemps avant de s'engager dans le d6bat et quand son assistant, M. Jean Dehorgny, circonvenu par le jans6niste J. Bourgeois, l'amena
sur ce terrain, it put lui donner une r6ponse d'autant plus
nette qu'elle avait 6t6 plus mirie.,
II avance avec precaution, Ir.urdement. 11 connait d'ailleurs la 4idfense que Clment VIII et Paul V ont portee de
disputer des choses de la grace, mais il sait aussi que a cela
s'entend des choses qui ne sont pas d6termin6es a. Quant &
celles qui sont d6termin6es, il importe de les connaitre soigneusement afin a que tous-les chr6tiens sachent et croient
a que Dieu est si bon que tons peuvent avec la grace de
.AJ6sus-Christ op6rer leur salut, qu'il leur donne les moyens
a par Jesus-Christ et que cela manifeste et magnifie beauScoup l'infinie bonit de Dieu a (72).
C'est contre Jans6nius, Arnauld, Saint-Cyran, qu'il
maintient les positions catholiques communes aux thomis.tes et iux molinistes : n6cessit6 de la grace pour le salut,
- caracteres de cette grace qui ne violente pas la liberth puisque tout homme peut s'y soustraire. l illustre cette doctrine par les comparaisons extraites du Traitd de IAmonw
de Dieu : celle des pelerins,.tous reveill6s par le soleil, mais
.qui s'6garent parce qu'ils ne se donnent pas la peine de se
mettre immediatement en route ; celle des 'podes qui doivent 4tendre leurs ailes s'ils veulent Wtre emport6s par le
.vent qui, seul, peut les mouvoir (73)..1 ne s'avance pas hors
Ae ce domaine tras sar.
SSon interlocuteur l'a cependant provoqu~ 11. se d6robe.
Sans doute -Molina est auteur de la science qu'on dit m6; dienne, qui n'est A proprement parler que le moyen par
c.lequel on fait voir comme cela so fait et d'o0
vient que
Sdeux hommes qui ont pareil esprit, mrmes dispositions et
7a pareil degr6 de grAce pour faire les ceuvres de leur salut,
f et que nianmoins I'un le fait ct que I'autre ne le fait pas,
P'un
'
est sauvk et I'autre se perd. Mais quoi, Monsieur, it
a ne s'agit pas de cela qui n'est pas -article de foi a (74).
La manibre precise de concilier la libertd, mime physique, avec la grAce de Dieu, il ne 1'indique pas, et peut-4tre
(71) Bremond (H.). Hiaterie Litt reire, t. I. p. 91.
(72) Saint Vincent, t. I. D. 327 ; tf.
t. XIII, p. t17.
(73) Saint Vincent; t. Xin, p. 15.
s.
Saint
Francols de Sales, w(Eures,

V
p7V,
15.
(74) Saint Vincent, t. I, 1p.325.
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lui - happe-t-elle. 11 a jadis essay6 de donner une petite
explication a propos de la mort de M. de Comet. a Les jours
a de 'homme sont comptds devant Dieu. II est vrai ; mais
a ce nest point parce que Dieu avail comptd ses jours etre
a en tel nombre, mais le nombre a dl& compli devant Dieu,
a parce qu'il est advenu ainsi ; ou, pour plus clairement
a dire, i n'est point mprt lorsqu'il est mort pour ee que
a Dieu I'avait ainsi prevu on compti le nombre de ses jours
a itre tel, mais it I'avait prdvu asnsi et le nombre de ses
a jours a dtd connu btre tel qu'il a dtd, parce qu'il est mort
a lorsqu'il est mort , (75).
Trente ans plus tard, ses raisonnements seront tout autremept orchestras. II [aut mortifier ses affections, dcrira-til & Robert de Sergis, a dans la penske que nos jours sont
a comptis et que nous ne pouvons ajouter un moment dw
a vie au dernier que Dieu nous a dltermini
, (70). Par contri lorsqu'il s'adresse aux Filles de la Charitd auxquelles il
vent inculquer la necessit6 de travailler activement- au salut
de leur &me, il est bien moins ,uanc6 et son expression ou celle des auditrices qui enregistrent ses dires - ne reste
plus dans les limites d'une rigoureuse orthodoxie. a Ces cinq
* vierges-ci diaient perdues en l'esprit de Dieu avant que
SI'Epoux n'arrivdt\; et celles qui ne se prrparent pas pour
Saller au devant de l'Epoux, comme les vierges sages sont
perdues devant Dieu, qui voit leur miserable Alat. Elles ne
a le sont pas parce qu'ill'a vu,mais it I'a vu parce qu'elles
a le sent. II voit simplement Iaveritb
(77).
Ce texte affirmerait clairement une certaine soumission
de Dieu au cr66 et a la volontA humaine, et semblerait en
appeler a une certaine super-comprehension des causes secondes, familibre aux difftrents systemes molinistes. Mais
on pent aussi les interpreter plus naturellement, surtout si
I'on tient compte des nombreuses consignes du saint r6clamant I'attente de la volonte divine, comme des d6fenses un
peu gauches - mal empatouillAs aurait-il dit - a 1''gard
d'une conception trop dtriqu6e, risquant de provoquer ches
les simples un qui6tisme ou un fatalisme vertigineux. Cette
deuxinme interpretation nous semble plus dans la ligne psy-.
chologique du catechiste des pauvres, qui entendait se soumettre en toutes choses, activement et passivement, aux indications-de la Providence.
Si avant de suivre saint Francois de Sales dans les indications pratiques de sa direction, nous essayons de voir
comment Vincedt de Paul a suivi les principes directeurs
de sa spiritualite, force nous est faite de constater qu'il leur
a 6tA souvent infiddle. Des thises majeures, il n'a entiire(75) Sant Vincent, t. I. p. 1S8.
(76) Saint Vincent, L I, p. 356.
(7) ~gat Vincent, t. X. p. 617.
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nient retenu que la d6finition de Pamour. Sil a peut dtre
tenu compte de la division tripartite de PAme, ce Sont les
conceptions thomistes ou berulliennes qu'il adopte et auxquelles il se refere dans sa prudence et dans son action

concrete. Quand done, il empruutera comme nous le ver-rons, les principes d'action et mAme le vocabulaire sal6sien,
il faudra nous rappeler pour bien comprendre et saisir en
mdme temps l'originalitM de notre saint, qu'il les articule
sur une philosophie et une dogmatique ktrangores & la pensee de celui que Vincent de Paul ne cessa cependabt jamais
d'appeler son a Bienheureux PNre. '.
Andre Donm. C. M.
(A suivre.)
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sur cet important sujet. Voir les Annales, t. 108-109, couverture
du no 429-436.
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I partir du n* 28 (julio 1943) au n* 38
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Tedeschi (Graza), Orphellnat, Modica ; 80, 53.
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Falcon (Carmen), Hospice, Santiago du ChiMU; 85, 43.
(Espagne) ; 64. 44.
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Maksajda (Stanislas), HOp. St-Jean de Dieu, Lublin (Pologne) ; 42, 19.
Sawicka (Felksa), Asile, Ki4ce (Pologne) ; 71, 44.
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Deberdt (Marie-Louise), Prdventorium, Arcachon ; 37, 15.
Aujoulat (Marie-Louise), Hospice Ste-Marthe, Cit du Vatican ; 76, 53;
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Lostia (Anna), Maison Ste-Catherine, Florence (Italiej ; 83, 52.
Silva (Helena), Sanatorium, Bonctima (Brsil) ; 29, 9.
Foulon (Elisabeth), Maison de Cbarite, Montoleu ; 82, 60.
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Delplerre (Marie), Hop. Saint-Augusit, Valaparaso (Chil) ; 67, 47.
Mo Guineae (Mary-Jane), St Brigid's, Ktiernan ; 53, 29.
Atreri (Raffaella), Maison de 'Immaculee, Lusernc (Italie) ; 33, I.
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ewska (Sophie); HOpital Saint-Lazare, Cracovie ; 69, 47.
SaRmel (Rosalie), HOpital, Gortese
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57, 36.
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Charazae
(Rose), Maison d- charite, Culchy ; 70, 46.
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Gross (Johanna), OrphelinatL Godesberg (Allemagne) ; 74, 5.
Hantke (Henriette), Wassenberg (Allemagne) ; 60, 38.
Gasparetti (Assunta), Alidn6s, CastelpuLci (Itall
; 75, 56.
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Vines (Maria), H6pitaal, Ridabeo (Espagne) ; 84, 65.
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Fernandes (Florencia), Crothe, Malaga ; 79, .56.
Escale (Ana), Hospice, Pontevedra (Espagne) ; 77, 55.
Quintanas (Carmen), Hospioe, Gerona (Espagne) ; 74, 50.
Basterra (BEtefania), Hdpital militair.p Lariche (Espagne) ; 65, 41.
Pla (Mercedds), Asile,-EdBa (Espagae) : 89, 61.
Suhias (Manuela), Asile, Alcala de Henbres ; 61, 41.
Pinos (Felisa), HOpital, Sanguesa (Espagne) : 55, 27.
Maurtua (Maria), Collige, Begone (Espagne) ; 85, 63.
Ballester (Carmen), H6pital, Lugo (Espagne) ; 81, 61.
Revole (Concepcion), Ecole, Vilalpando (Espagne) : 88, 66.
Perret=e (Marie), H6pltal psychiatrique, Rennes ; 83, 51.
Fa'yolle (Marie), Asile Saint-Vincent. La Teppe ; 53, 32.
Vugnon (Louise), Maison de Charit6, Le Mans ; 78, 55.
Vanschoonbeck (Ldontine), Orphelinat, Louvrin (Belgique) ; 77, 54.
Gallagher (Catherine), Rtetraite St-Joseph, Dearborn (E.-U.) ; 59, 30.
: 82, 51.
Galeandro (Marie), Alienes. Colorno (Itali)

Arboleya (Marie), Asile national, Asunion (Paraguay) ; 66, 44.

Gajda (Monique), Maison Centrale, Cracovie 81, 59.
Rzewuska (Ladislas), Maison Cenirale, Cracovie ; 88, 70.
Gruber (Theresia), Maison de retraite; Schernberg (Autriche); 72, 45.
Hoglauer (Maria), Hospice, Plesendorf (Autriche) : 58. 20.
BRos (Maria), Bienfaisance. Orihueja (Espagne) ; 68, 50.
Dominguez (Milagros), College, Lanjaron (Espagne) ; 80. 57.
Lax (Dolores), Hopital provincial. Gerona (Espagne) ; 55, 31.
Colomer (Mariana), H6pital provincial, Valencia ; 76, 47.
Altafaja (Manuela), Incurables de -Mujeres, Madrid ; 79, 57.!
Lopez (Silvia), Maison Saint-Vincert, Madruga (Cuba) ; 41, 21.
Munteis (Margarita), Bienfaisance, r.4 Bavane ; 74, 50.
Guillas (Jeanne), Hospices Saint-Joseph, .Sottevile ; 84, 56.
Daude (Cdcile), Maison de Charite, Montoliew ; 19, 52.
Garry (Hdlene), Maison St-Denis la Chapelle, Paris ; 33, 12.
Reynaud (Marie), H6tel-Dieu, Clermont-Ferrand ; 87, 61.
Mesquida (Marie-Louise). Sanatoriujm, Coinbra (Portugal) ; 24, 3.
Spagnoletti (Anna), Hospice de Mendicit., Naples ; 71, 35.
Moreno (Elena), Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne); 74, 35.
Vaquero (Maria), Crcche, Cadit (Espagne) ; 22, 1.
Lopez (Simona). Enfants Trouvds, Madrid ; 81, 60.
Arre (Genmreva), Hopital, Mondonedo (Eepagne) ; 45, 23.
Calderon (Sofia), Buga-ba-Grande (Colombie) : 49, 23.
Mejia (Aura), Ecole, Ste-Rose-de-Cabat (Colombie) ; 31, t1.
Lemaire (Hermance), Maison de Rcpos, Vic-sur-Cre ; 74, 43.
Dulmet (Marie), Maison principale, Paris ; 64, 26.
Piller (Sdraphine), Mafson de Ch. N.-D. de Passy, Paris ; 86, 64.
Pitre (Marie), Hopital Saint-Joseph, Paris ; 79, 56.
Mc Glannan (Agns), Maison ceotrale, Emmitsburg (E.-U.) ; 89, 68.
George (Teresa), Seminaire Marillac, Normandy (E.-U.) ; 84, 56.
Whitty (Mary), Priory, Ml-.•iU ; 6i, 24.
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6pOital, Poiece (Pologne) ; 36, 13.

Zarembowice (Stanislawa), Mae. de Retralte, Dult (Autriche); 76, 58.
Todling (Adcle); H6pital gndnra, Gras (Autriche) ; 49, 27.

Mikolitsch iAgnes). Maison de Charit*, Piakafeld (Autriche) ; 59, 3.,
Fauster (Francoise), Asile Saint-Antoine, Vieine (Autriche) ; 74. 52.
Gracia (Ofdulia). Bienfalsanee, Segovia (Espagne) ; 33, it
Ugarte (Lorenza), Ali.nds, Santiago (Espagne) ; 76, 52.
Ascarate (Maria), Maison St-Nicolas, Valdemero (Espagne) ; 77, 5&
Lacunza (Ramona), Aliends, Legats (Epagne) ; 53, 30.
De Poncins (M.), Ruche Botzaris, d6cp.
. St-Joseph, Porls; 78, 55.
Le Plem (Augustine), Hopital, Bera ; 7I, 48.
. Nicolas. (Marie), Coll. de la Providence, Asuncio (Paraguay); 84, 61.
Bulnes (Marie), H6p. S:-Vincent de Paul, Santiago (Chill) ; 98, 78.
O'Neil (Catherine), Brady Materniy, Albay (.-U.)
: 70, 37.
O'Beirne (Helen), St Paul's Hospital, Dallas (E.-U.) ; 70, 44.
Lowes (Agnte), H6pital, Rethel ; 70, 47.
Bacher (Augustine), Maison de Charitd, Cilchy ; 74, 52.
Chimier (Marie), Maison Saint-Ferdinand, Bordeaux ; 78; 54.
Clement (Marie), Mais. de I'Immaculde. Luserna (Italie) ; 69, 50.
Perego (Rose), HOpital, Sampterdarea (Italle) ; 47, 26.
Perrari (Claire>. Maison Saint-Joseph, bosime (Italie) ; 90, 61.
Leotardi (Josepihlne), Maison de7 l'immaculde, Lusera (Italle) ; 83, 57.
Prampolipi !(Eter), Hopital Saint-Jean, Turin ; 30, 8.
Feliei (Marie), Maison centrale, Sienne ; 57, 80.
Perri (Gertrude), H6pital, Grosselo (Italie) ; 74, 51.
Bruschi (Henrietle), H6pital militaire, Perugia (Italle) ; 42, 18.
Maoiejewrka (Anastasie). HOpital St-Lazare, Cracovie (Pologne); 59, 34.
Loma-Ossorio (Maria), Bienfaisance, Albalda (Espagne); 59, 35.
Subiza (Micaela), Hopital provincial. Pamplona (Espagne) ; 72, 51.
Garcinuno (Teodora), Hopital provincial, Jaen (Espagne) ; 44, 25.
Espina (Mercde4s), Alienes, Cadiz (Espagne) ; 57, 37.
Angulo (Falisa), Blenfaisance, Jativa (Espagne) ; 25, 3.
Guillard (Francoise), Hopital civil, Vichy ; 76, 53.
Dujardin (Adolphine), HOpital-Hospice, Longuwy ; 72, 52.
Lafont (Maria), Maison de Charitd, JRoubaix ; 72,, 50.
Dehareng (Mathihle), Hospice, Andrimont (Belgique) ; 44, 10.
Demoor (Marie), H6pital Cockerill, Seraing (Belgique) ; 48, 22.
Curry (Jane), Re raite St-Joseph, Dearborn (E.-U.) ; 71, 49.
Firth (Mary), Home Ste Marie, Tudhoe (Angleterre) ; 87, 55.
Danese (Lucie), H6pltal. Nardo (Italie) ; 46, 19.
Gisclon (Virginie). Infrmerie des Forges, ARin ; 88, 61.
Ferreux (Marie), Maison centrale, Naples ; 84. 43.
Duplanil (leanne); Santa Casa, Rio de Janeiro ; 88, 69.
Peroeval (Milicent), Priory, Mi•U-Hi
(Angleterre) ; 96, 68.
Collins INaomi), H6pital Ste-Agues, Baltimore (E.-U.) ; 42, 21.
-Menut (Marie), Maison dQ Charit6, CWteau-'Eveque ; 82, 62.,
Germain (Marie), M. de Ch. Par. Notre-Dame, Paris 56,
18
Sutter {Eugunie), M. de Ch. Par. Saint-Philippe, Paris ; 87, 51.
G-'abisewska (Agnes), H6pital, Lubawa (Po ogne) ; 44, 22.
Anderan (Anna), Maison de Retraite, Scwhrzach (Autriche) ; 82, 65.
Gis;er (Margaretha), Hospice, Scherxery (Autriche) ; 68, 43.
Silva (Emiiie). Sanatorium, Coimbra (Portugal).; 24, 6.
Doria (Maria), College de la Providence, Rio de Janeiro ; 74, 53.
Lacosta (Carmen), Fourneau Economique, Santiago (Espagne) ; 71, 51.
Marti (Josefa), Asile, San Martin de Cornoces (Espagne) ; 88, 67.
Hurtado (Julia), College de Jesus Maria, 1, Bavane (Cuba): 83, 64.
Gonzalez (Rafaela), Hopital provinciala, Logrono (Espagne).
Pastor .(Martina), H6pital provincial, Valencia (Espagne) ; 79, 53.
Rafaela (GGarcia), Foyer Jose Antonio, Alicante (Espagne) : 61, 31.
Oca (Benita), College de I'lmmaculde. Marit (Espagne); 63, 4.
Lage (Teresa), H6pital, Montoro (Espagne), ; 81, 59.
Bodriguez (Francisca). Maison centrale, Santurce (Porto-Rico); 54, 37.
Daumas (Adrienne), Sanatorium de Montferrand ; 45, 28.
Woestelande (Jullette), Maison Principale, Parts ; 73, 48.
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Hamon (Marie), Maison Principale, Paris ; 82, 57.
Graf (Aana), H6pital Ste-Marie, Rochester XE.-U.) ; 69, 42.
Vicenia (Ramos), Disp. anti-tuberculeux, Tulaa (Golombie); 52, 32.
Munoz (Maria), H6pital St-Andre, Agreda <Espagne) ; 74, 52.
Guerlin (Julie), Maison de Charit, Mumo (Belgique) ; 91, 73.
Vierdet (Juliette), Maison Central, Beyrouth ; 74, 49.
Guignard (Emilie), Maison de Charite, Redoa ; 76, 52.
Henault (CGlmenee), Maison Saint-Louis, Le Caire ; 67, 40.
Clayton (Florence), Maison St-Vincent, MoutnmeUick ; 58, 33.
Villegas (Maria), Creche, Cordoba (Espagne) ; 78, 58.
Jimenez (Felicia), Bienfaisance, Valencia (Espagne) ; 61, 36.
Zubiria (Juana), H6pital, Marchers (Espagner ; 86, 67.
(Espagne) ; 71, 50.
Fernandez (Consuelo), Asile Provincial, Vitor
Rainer (Anne), Incurables, Viemte (Autriohe) ; 76, 59.
Kristan (Julie), Maison centrale, Graz ; 37, 17.
Glaser (Jeanne), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 87, 65.
Horjak (Antoinette), Malson de Retraite, Dutd (Autriche) ; 64, 44.
Erhard (Juliette), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 44, 12.
Schabl (irancoise), HOpital g6n6ral, Gra ; 31, 10.
Millet (Alphonsine), Maison Centrdle, Beyrouth ; 72, 51.
Stephan '(Marie), Hopilal, Nazareth ; 34, 8
Ma (Marie), Hopital, Tientsin (Chine) ; 38, 14
Bauerle (Rosalia), H6pital, Schkarzach (Autriche) ; 86, 62.
Kreidl (Vikloria), Maison de Retraite, Sehernberg ; 82, 60.
Ringerthaler (Christine), H6pital St-Jean, Salsburg (Autriche) ; 66, l3
Carbonell (Hortense), Hbpit. Saint-Vincent, Prktt (Chine) ; 62, 41.
Renna (Laurence), Maison de retraite, Marigliano (Italie) ; 72, 48.
Balhi (Pauline), HOpital, Cingoli (Italie) ; 44, 23.
Nunzi (Antoinetle), H6pital, Corinaido (Italie) ; 67, 46.
Buritica (Ana), Dispeneaire. Tulna (Colombie) :: 57, 36.
Tarasiewics (Jos6phine), Orphelinat, Biaystok (Pologne) ; 53, 3.
Pakuleka (Marie), Malson Cen:rale, Versovie (Pologne) ; 60, 37.
Chechlacz (Reine). HOpital St-Felix, Varsovle (Pologne) ; 45, 25.
Mirecka (TWophila), Maison de Repos, Chylice (Pologne) ; 69; 47.
Arrieta (Justa), RHpital, Irua (Espagne) ; 71. 47.
Peris (Maria), Canaterium de Ora, Coruna (Espagne) ; 39, I.
Royuela (Tdodora), Hospice San-Jose, ManRile (Philippine) ; 83, 59.
Marcilly (Jeanne), Sanatorium, Briarnos ; 41, 19.
Savary (Aimue), Maison de Chariit, Broumam (Liban) ; 75, 52.
Perello (Carmen), Mais. Ste-Marie, Cangas dE Morrao (Espagne); 41, 17
.
Vollaro (Irene), Orphelinat, Bttonte (Italie) ; 90, 68.
Steinhauser (Josephe), Maison de Retralte, DvUt (Autriohe) ; 64. 44.
Bericio (Prancoise), Maison de Retralte, Dutt (Autriche) ; 68, 45.
Haubenhofer (Anne), Hopital general, Gras ; 53, 25.
Eisner (Helene), Maison de Retraite, Dul (Autriche) ; 62, 43.
Aranguren (Eduvigis), AllUns, Bermeo (Espagne) : 81, 56.
Irasuegui (Micaela), H6pital provincial, Caceres (Espagne) ; 36, 14.
Ortega (Antolina), Asile Gaditano, Cadiz (Espagne) : 84, 53.
San Miguel (Julia), Asle San-Jos4, Sam-Sebastlan (Espagne) i 51, 32-
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Schema Gonstitutionum Congregattonts a Missione : table du projet,
231-232.

Le projet des ConstituUons
juillet 1947, 210-212.

a soumettre

I'Aesemblde g6nerale de-
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Pribre pour demander k Dieu un bon Sup6rleur g4enral (tezte doeomeotaire : oralson), 231.
CIRCULAIRES
Du T.H.P. Robert Edouard, Vicaire general de la Congrdgation
de la Mission
-1 janvier 1945. - Nuuvelles de France de 1944 ; rdflexions sur deux
imprimes i propos des adminaires et des missions rurales de
France : a) rapport de Mgr Guerry : Ie Clergi diocsatt en foas
de sa mission actueUe d'dvangiltsation, 1944, X-174 ; sa spirtualitd ; sa formation dans les Grands edminaires, son cadre de vie :.
suggestions, 12-35. - b) France, pas de mission 7 par les abbds
Godm et Daniel : analyse, r6actions et concluions, 26-30.
8 mal 1945. - Circulaire aux missionnaires de France : armistice,
lecons et sentiments de cet 6venement, 35-44.
"1 janvier 494. - Nouvelles, la fin de la guerre de 1939 4 1945 ;
l'annde 1945, survol A travers le monde vincentUen, 44-70.
2 juillet 1946. - Voyage A Rope : I'Assembl6e gndrale convoqude
pour le 2 jullet 1947, 70-78.
1" janvier 1947. - L'Assembl6e g6nerale : Ora et labora : nouvelles
et &v6nements de l'annae 1946, 209-223. - La d6pendanee des
Filles de la Charite 4 I'endroit du Supdrieur g6ndral : sonls spirituels et visites des maisons desdites Swurs, 222 ; texte officiel de
la Congr6gation des Rellgleux, 224..
HISTOIRE DE LA CONGREGATIQN DE LA MISSION
Livre IV de 1874 & 1918, par M, Edouard Robert
Ciapitre LL - La Proince de Rome (de 1874
pass.; iA7-166.
Chapitre LII. -

xvii

1877) . souvenirs do

La Province de Lombardfe, maisone

et personnel ;

et xix* sicles, 366-399.

EUROPE
Paris. Maison Mere.
Septembre 1847 : Rue du Bac, les pr6daratite ultimes du premier d6part des Filles de la Charit6 se rendat. en Chine, 238-239 ; 268270.

12 aoft 1850 : Rue de Sevres, rdoeption au asminalre interne de Jean
Gowan, 431.
188 : A Paris, le Pere Agostino Casca,. ermite de Saint-AugustUn
(1835-1902), orientaliste et cardinal en 1899. Son examen du projet de Brdviaire chaldden, de M. Bedjan, 410.
1888-1905 : M. Pouget et'son professorat ; une listoriette, olaIse et
d6monstraions mathdmatUques, 275.
26 Juillet 1940 : Perquisitions allemandes a* 95, rue de SBvrs
5-6 ;52:
16 juin 1943 : M. Gullaume Meuffele ; son ministre en France
sa mort. 146-14'7.
depuis 1930
1944, janvier & d embre : Journa de.sdivers eenemet de la MalSson-Mre,

6-35.

15 f6vrier 1944 : Rapport sur 1OEuvre des Dames de 1i CharitO, 8-1.
25 aoot f94 : La de6irance de Paris,vue'de l Maison-Mre, el par
de janvier 1946. 8-38.
la Circairo
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13 ddcembre 1944 : Mg Valerio Valeri, nonce apostolique en France,
quitte son poste : lettre de depart, 34-35.
29 janvier 1945 : Mg Ange-Joseph Roncalli, nonce apostolique en
Prance, ea premnre visile & la Malson-Mere, 53.
8 mai 1945 : L'armistice, sentiments de gratitude, 35, 44.
10 juln 1946 : M. Guillaume Slattery. install6 consulteur, 219-220.
2 juillet 1946 : L'Assembl6e gen6rale, estiblre impossible pour 1946
(p. 4445) ; convoquee pour le 2 juillet 1947, 77-78 ; 219-220.
1t janvier 1947 : Clrculaire du T. H. P. Robert . 1'Assembl6e gOnerale ; les 6ooles apostoliques & asmliorer, renover, adapter,
219-220.
Cowmentalre et paraphrase de i'Expectatio Israel 45-52.
La Conrgation de la Mission, une, saole, catolique, apostolique,
68-70..

Provice de France. - En 1945, brWves nouvelles et personnel des
maisoes, 55-60.
Proavice d'Aquitae. -. Nouvelles de la Province en 1945, 55-56.
Province de Provence. - Nouvelles des maisons en 1945, 64-65.
Lee Grands sominaires en France. - leformes, adaptatiois vitales,
220-221.
AIt : 1896-1897, la rentrde de dix Albigeois au s6minaire interne do
la Mission, 335. - 14 mat 1946, le jubil6 eaoerdotal de M. Louis
Cae:amagne, par M. Pierre Dulau, 11l-118. - 14 mai 1946, hymne
jubilaire (noces d'or eacerdotales de M. Louis Castamagne), par
M. le chmoine G. Combes, 118-119.
Beaucampse-Jeune : En 1945, dtat d'apr6s-guerre, 52.
Berceau de Sant-Vincent de Paul . Notice sur M. PFienne Philippe
Degland (26 d6cembre 1865-24 mai 1938), pa- M. Jean-Bapetist
Lassere, 78-116 ; 270-315. - Le Berceau en 1894, a rarriv6e de
M. Degland, 81-84. - M. Degland, professeur de rh6torique,
84-97. - M. Degland, i'dducateur, le Prefet de discipline, 97-116.
- M. Degland, le professeur de sciences : astronomie, radio, 270286. - M. Degland, le pr6dicateur apostolque et pratique, 286289. - M. Degland, le directeur spirituel, 289-292. - M. Degland,
i'aumnnier des petits orphelins : ddvouement, sens pddagogique,
292-296. - M. Degland, I'aumdnier des orphelines : son cnsetgnement, son zie, 296-297. - M. Degland, le lazariste. I'homme
de regle ; 'asecte loyal, l'humilit, 297-315. - M. Adolphe Buck
(30 novembrp 1866), professeur au Berceau (1890-1905), ses
loteries en faveur des missions de Chine, 271 ; part pour la Chiwo
en 1905, 278. - M. Cyprien Lambin (15 juin 1876-31 mal 191),
-portrait moral, modele de franchise, sens du devoir, 311-312. M. Emile Sdnicourt (3 septembre 1850-3 mars 1921), son ministere sacerdotal, sa edrdnitd devant la morL - M. Stdphane Serpette
- (4 septembrc 1848-7 juillet 1911), 82-84.
"Da .- M. Pierre Coste (1896-1909), son enseignement philosophique,
273-274. - M. Camille Anchier (3 janvier 1849-22 mars 1910) :
sa sereine philosophie ; histoire du frtre Beaufils, coadjuteur,
un cuisinier... n sage, 291. - M. Bertrand Lacerenn(22 avri
1827-12 octobre 1902), missionnaire et homme de communautd,
un incident caractdristique B Pontchevros, 302-303. - M. Theodore Verniere (11 mars 1832-17 fdvrier 1905), sena de la discipline, le Supdrieur. 307. - 1940-1944 : Notre-Dame-du-Pouy sou8
l'occupation allemande (mille oinq cents jours, 15 juillet 19402 inoOt
• 194.), par M. Alpihose Droitcowut, 119-126. -- 13 aogt
1945 : M. Marcel Milleville, supdrieur, suoede & M. Gabriel
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Pardes, nomm4 supdrieur au Grand edminaire d'AlbI, 556. 21 nuvembre 1945 : Le centenaire de la maison Notre-Dame du
.Pouy, ouverte t 21t novembre 1845, 133-140.
Ereux : M. Jean-Pqlycarpe Mar.tn (1879-1946), notice biographique
par M. Joseph Heari, 335-343.
: 4 aoot 1946 : Le troisieme centenaire de l'arriv6e
fottaiaebeaki
des Filles de la Chariti, les ftes, par Swar Bazaud, 322-324. 4 aodt 1946 : discours de M. Gabriel Doucet . Saint Vincent t t se
flies de VontaMinebeau, Saur Barbe, etc., 324-344.
Loos-missions : La maison, travaux en 1945, 47. - La mort de M. Lucien Bevlre, superleur (16 octobre 1875-6 Juin 1946), 220.
Loos-.cole : Le personnel et le travail de 1'ecole apostolique en
1945, 57-58.
LUe : Le seminaire acaddmique en 1945, 57.
Lyon, 25-28 septembre 1847 : Le passage dee premieres Filles de la
Charitese rendant en Chine, 239. - 29 septembre 1847 : Les
mlssionnaires lazaristes et Filles de la Charit6 ee rendant en
Chine, descendent le Rhone, de Lyon en Avignon, sur le Papta.
239.
Marseile : *1-24octobre 1847 : Les ultimes proparatifs de depart
pour la Chine : les premies Filles de la Charite, 239-240. 22-24 octobre 1847 : Sur le Stella del Mare, L'embarquement de
douse Files de la ChariTt, quinze Maristes, quatre Lazaristes. 237240. - 1-4 octobre 1847 : Le T. H. P. Etienne et Is T. H. M.
Mazin, venus pour assister au depart des premieres Filles de la
Charit -.partant pour la Chine, 239-240. - M. Jaoques Frasee,
Visiteur de Provence (5 fdvrieT 1866-22 juin 1942), par M. Gaston
Case, 12918833
Metz : Les emuvres vincentiennes en 1945, 58.
Neuiy-su-Seine : L'asile Mathilde (1854), abbd Moret (t 1874), travail des Seurs; par M.. Smile FraeceschAft, 420-423.
Prime-Combe : M. Elol RlbiBre (10 f6vrier 1877-6 septembre 1945),
par 3M. ewrl Bomatbke, 126-128.
ALLXMAGNE

1939-1945 : Deetructions et rulnes dans diverses maisons de la Province, 54-55. - 30 septembre 1946 . M. Guillaume SUienen, visiteur\ donne sa ddmission, 218. - 14 octobre 1946 : M. JeanBaptiste Meyer, nomm6 Visiteur, 218. - Cologne-Nipes : 9Julin
1920, mort de M. Paul Bedjan, 420.
Autlmcafi
Buines et' devastationg dane diverses maisons de la Province. Destruction partielle de Graz ; ruine totale de Vienne-Wahring, 5657, 218.
BBsLGIUE
La guerre, lee robots en 1945, ie travail mieionnaire, 57. - 8 septembre 1946 : Les fetes jubilaires des cinquante ans de vocation
de M. Leonard Peters, Visiteur, - Vise et Lige ; le travail Vnesionnaire, 219. - Ams : 8 septembre 1946 : Jubil de vocation de
M. LAunard Peters, Visiteur et direrteur des Soeurs d Belgique, par . Beari Desmet, 315-319. - Louvas : ' oole apostolique Beasat-Jsiph (1929-i946), esquisse histoique, notes et sou-
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venirs, 319-3U2. - Maredsous : Ie PWre Gowan, lamarisa 8171897), direcleur spirituel de Dom Columba Marmlon, abb de
JMredsous {185-1923), par M. Maurice Coldld, 429-437.
ESPAGcN

Barcelose Les vingt-cinq ane de Visitadorat de M. Eugene Comellas
(22 mars 1920-1945), 57. - 18 juli 1946 : La mort de M. Eugene Comellas, & ia Nouvelle-Orl6ans, 221. - i1 octobre -046 :
M. Jaime Roca, nommd Visiteur de la Province, install leIt noSvembre, 221.--Madrid : La Province eL es oeuvres floriasantee
;
lee Filles de la Charitl dans la pdninsule ibArique, 62. 221
GRlmDE-BRETAGNE

Le Lazariqte Armand David (1826-1900), et le Panda gEant an Zoo de
Londrea. 343-347. - Le Pre Armand David, le d6oouveur da
Pan" giant, par M. .-L. Chaworth-Musters, 345-347.
HONGBI

Les ravages de la guerre h Budapest, 61.

Dublit : Juin 1942 *: M. James O'Doherty, Visiteur, suac6de-a M. Heart
O'Connor, drmissionnaire, 62. - 1945-1948 : Le collge des Irlandais & Paris, et lee s4minarkltes polonais, 62. - 1946 : La
visite amicale, de M. Siattery en la Province, 219. - Jean Gowan
(1817-1897), direeteur spirituel de Dom Columba Marmion, abbl.
de Maredsous (1858-1923), par M. Maurice Cotlard, 429-437. 10 avril 1840 : Ordination sacerdotale de Jean Gowan & I'archev6ohb
de 4ublin; 429-430. - 1857 :- Fondation des Sars de la
Salate-Foi, 432-433. - 1874-1879 : AU Seminaire Clonllife (Holy
Croes College) ; abbe Marmlon, le P. Gowan, son directeur spIi: 16 antuel,. sa formation, ses d6votions, -34-46. - Glastnei
436-437. Sf
vier 1897, mort de Jean Gowan CI,
9 awril 1817, naissance de'Jean Gowan, 429.
ITAUE
1862, Visite de la Maison, par M. Marc-Antone Durando,
Naples
386. -. 1939-1945 . Bombardements et ruines dans la Province,
63.

18 Juin 1945 : M. le Visiteur Mangiapane donne ea ddmis-

son, 221, - 15 juin 1946 : M. Jooeph Cesa, nommi
Visteur, 221.
Rome : La premire maison de Rome

et IttalldU

Monecitorto ; son pass6, eao

hietoire, depuis les temps vincentlen,

147-149. -

MontecUorio

La maison, de 1874 - 1877, sous M. Eugene Bor6, 149-156. Rome : 11 ifovembre 1874, Mgr Joseph Salomoni, Lazariste, 4v.que de Coni (1800-1840-1870), son 0loge funebre par Mgr Nardi.
i50-152. - Les quatre Toratore, 153-154. - Notices Mograplquws : M. Jean-Baptiste Tornatore (11 avril 1820-31 janvier 1895)
mort & Plaisance, 161-163 ; M. Nicolas Basili (i• avril 1828-23
mal 1896), mort A Stenne 154 ; M. Michel-Antoine Cremisale
(13
uin 1792-27 octobre 1875), mort A Rome, 154-156. - Rome : la
secomde maison de Rome, Saint Jean-Saint Paul (1697-1773), 156157 ; Sdint-Andr6-d-Quitatl (1773-1814), 157 ; Sait-Sylvestwr
in Monte Cavallo (1814), 157-158. - SaInt-Svwyl
stre en 1945 : l
publlaUtons lturglques et th4ologlquee de la maison ; voyag
4. M. Annabal Bugnii pour les gphAmdrides Iwturgie. 221. --
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Sint-Sylvestre : un aventurier devOque sous Vie IX . interne &
Saint-Sylvestre, 158. -

Rome . 'la u•ason interraionale, en 1946,

rouvre disertletment ies pories, 221-222. - Rome : en 1945, souffrances. pillages, morts et bombardements, 65. - Rome : la Province en
4-14-1877, ous M. Eugene Bore. 141-166. - Bologne :
maison ouverte en 1773, 159-160. - Ferentino : maison fondee
en 1820 (legs Tani), ouverte en 1869, 158-159. - Fermo : maiwon
fondce en'1704, 163-164. - Ferrare : maison fondde en 1694, 165.
- Florence : maison ouverle en 1703, 164-165. - Lorelte : deux
maisons de Filie, de la Charilt, 165. - Macerata : maison ouverte en 1686, 165-166. - Plaisance : I'Alberoniatmm fonde en
1751, 160-163. - Rimini : la maison ouverte en 1871. 163. Sienne : 11 septembre 1856 : la maison (Sa• Girolamo), sdminaire-des Filles de la Charite, 159, 385.
Turin : Histuire de. la Province de Lombardie, fondce en 1704. devenue cille de Turin, par M. Edouard Roberl, 364-,.. - 1656 :
fondation de la mnaison : M. Jean Martin, et le marquis de Pianezza, 366 - 1673 : premiere pierre de deglise ptiblique, 366. 1697 : consecration de I'eglise, 367. -- 1776 : change dt la maison (devenue archeverAh de Turin), 367. - 1776 : occupation et
Installation dans la residence des J6suites. 367. - 1792-1796 : le
cwur de saint Vincent, A Turin, 367. - 1821 . rCunion des confrires aprcs la dispersion de 1800, 367 - 1823 : maison place
Siunt-Giarles, 367. - 1829 : M. Mare-Antoine Durando ; plaM.
cement en 1829 ; superieur en 1831, 367, 370-373. - 1837
Marc-Antoine Durando, Visiteur, 367 ; son zele. 370-373. - 1844 :
Visiler de la Province par le T. H. P. Etienne (1i43-1874), 375-376.
- I' avril 1861 : expulsion des Lazaristes de Turin, 387-388. 12 juillet 1867 : fernmeure de I'dglise, 387-388. - Fdvrier 1875 :
%iLite de la province de Lombardie par MM. Bord et Chevalier ;
les diverses maisons: Turin, Ghier), G4nes, Sarzane, Savone, 390394. - 1875-1880 : les dernieres annees de M. Durando, see suprimes travaux, 389-390. - 10 decembre 1880 : mort de M. MarcAntoine Durando, 39--396. - 1944-1945 : exode el charit6 &
Turin, travaux et confreres dans le Pi.mont ; nouvelles des maisons, 66-67. - Genes, 1645 : fondaliot de la maison par le cardinal Durazzo, 368. - 1657 : peste et hdroiques ddvouements,
368. - 1673 : ouver ure du enminair; interne, 368. - 23 septembre 1806 : reouveriure de la smaisn {Ddcret napoleomen), 368.
- 1815 . regroupement des missionuaires, esminaire interne, 368.
- 18 novembre 1818 : admission de trere Marc-Anloine Durando,
368. - 1849 : Assemblee provinciale : blmes adress6s au VIsiteur Durando, 376-377. - 11 fMvrier 1855 : inauguration du
colli.ge Briganoe-Sale ; edance el discours analysee ; !'tuvre et
ees rsullats, 377-380. - 1945 : le tricentenair ede la maison de
Genes : M. Guido Cocchi et sa cooperation an travail de redaction
des Constitutions de la Mission et des Filles de la Charitd, 221. Bedonaa : 25 juillet 1848, ouverture du Seminaire, 376. - Cagtirt
et Sassari (Sardaigne), 1856-1857 : ondation et visite des malsons des Filles de la Charite, 385. - Casale. 1706 : debuts de la
maison, 369 ; 1822 : rinstallation dans Couvent des Dominiatins, 369 ; 1824-1826 : placement et travail de M. Durando, 369;
1826 .: M. Carnevalis, supdrieur, 369-370 ; 1852 : la maison de
Casale ach6te une re6idence A Frassinetto, 377 : 1859-180 : la
maison de Casale, ses tribulations, 385-386. - Chierf, 1867-1869 :
la fondation ; propdsition de dom Botto les ddbuts, 388-389. Finalmarina, 1851 : le college des Barnabites offert & la province
de Lombardie et accepte, 377. - Frasstnetto les.seurs 6tablies
dane lI'ancienne maison des Confreres, 386. - Oristao (Sardalgne), 1835 : ouverture de la maison, fermre en 1882 ; en 1840, la
Sardaigne p.Ase do la province de Rome & celle de Lombardle,
374-375. - Sarzane, 1734-1735 : ouverture de la maison ; fermeture de 1798 & 1801 ; M. Durando y dtudie la thdologie ; y
prononce lea vniux le i9 novembre 1820 ; y est ordonne pretre

-

482 -

en 1824, 369. - Sassari, 1819 : ia maison des mi-sionnaires est
aecepie ; ses 'Iravaux, 396. - Savone, 1849 : Le college et la
loi des Brevets, 377 - Scarnafigi, 1843 : Fondation de la maison
par Th6~re e Baliori (+1853), 375 - Turin, 21 novembre 1865 :
fondation des Ncazarennes, avec la coopdra ion de Louise Borgiotti, 387 ; 1869 : les six premieres Nozapdennes, 388. - 23 f6vrier 1873 : mort de Louise Borgiotti, 389.
Notices biographiques : Caslagna Miche; Ange, 29 seplembre 1860-6
Durando Mare Anioine (22
avril 1860), mort & Savone. 38.-. mai 1801-10 d&cembre 1880), nort a Turin, 368-399 passim ; portrail physique et verues morales, 396-398 ; d6eret d'introducLion
de la Cause (rdsumt), 398-399. - Gazzano Barthelemy (24'novemGiriodi Philippe
bre 1763-4 avril 1838), mort k Genes, 374. (26 aoOt 1781-28 novembre 1842). mort A Plaisance, 382-383. Maglianii Jean-Baptiste (6 aoOt 1762-7 dcembre- 1847), mort A
Savone, 383-384. Martinengo Joseph (13 deembre 1748-14 f6vrier 1836). mort A Mondovi, 373-374. - De Pietri Charles-Xavier
(4 deceinbre 1748-14 aoQt 1936), mort a Plaisance, 380-381. Reviglio Thomas (18 mat 1778-27 octobre 1839), mona k Mondovi. 381. - Scarabelli Pie (Mgr), 6veque de Sarzane (5 octobre
Scottini Adam (25 mat 1800-31 mal
1755-25 mai 1843), 383. Siffredi Jean-Antoine (14 mat
1839), mort A Plaisance, 382. 1768-31 nial 838), mort a Mondovi, 382.
PAYs-BAB
1940-1945 . les Apreuves de l'invasion et la balaille our le Waal,
60-61. - 8 mai 1942 : le sacre de Mgr Michels Verhoeks, A Soerabaia. 61. - 1945-1946 : le relevement et la prospdrit4 : Wernhout et Panningen ; les missionnaires a Java et en Chine, 219.
S16 juin 1943 : M. GuiUaume Meuffels (30 juin 1871-16 Juil
1943), par M. Hubert Meuffels, 140-147.
;

-*POLOGNE

1939-1945 : la province martyre, massacres, internements, ruines, dispersions. 63-64. Le relevement aprse les dures 6preuves dq la
guerre, 218.

PoaTuoAI,
POBTUC.AL

"

Lisbone : 3 janvier 1945. Mort de M. Sousa Borba : les ceuvres et
lee missions, 64. - Les besoins de l'apostolat dans le Mozambique,
le cardinal Gouveia, 76. Lisbonne : 1878-1879. Repos de M.
Jean Gowan, lazariste irlandais, 433. Lisbbnne : 10 novembre
1847. Premiere escale des douze premiKres Filles de la Charitf
voguant vers la Chine, 214-242.
ROUMANIE

1945-1946 : les miseres et souffrances du peuple, 67, 218.
Russin
1853-1856 : Guerre de Crimde ; ddvouement des missionnaires. et
Filles de la Charite ; dix Sceurs victimes du typhus, 377.
TCH•COSLOVAQUli

3 aollt 1942 : M. Hutyra, Vice-Visiteur ;
218.

lds

euvres de pr6dication,
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Istanbul : les vingt-oinq ans de M. Jules Levecque & Saint-Benoit,
nonmm Visiteur le 23 novembre 1931, 67. - 1945 : nouvelles de
la Province, 67. - Istanbul : 1911-1914 M. Elo ,RibiWren
SaittBenoit, le lazarisle, par M. Jules Levecque, 128-129. - Istanbul :
6 mars 1846. Le centbnaire des Confdrences de Saint-Vincent de
Paul en Turquie, cellbre le 5 mai 1946. 166-171. - Istanbul :
5 mai 1946. La charit6 & I'cole de saint Vincent de Paul et d'Ozanam, discours de M. Jean Bertrand, 171-174. - Istanbul : 1946 &
Saint-Benoit, les 455 dlves du College ; la Provinoe et see beapostolique, 217-218. soins; Mgr Alcidlo Marina, d4l0gu1
Ismir : Mgr Joseph Desouffi, archev que de Smyrne, 171.
YOUGOSLAvIE
Ljubljana ; destructions, dispierions, incarcerations,
1945 : ruine
1945-1946 : 1'emprisonnement de MM. Sedej et Zagar;
67-68, M. Zakelj Vice-Visiteur, nommb 7 octobre 1946 ; la dispersion
et le travail des confreres, 218..
ASIE
INDE ANGLAISE

Cultack : ee vingt-cinq premijres annees de la Mission ; rapport de
Les vingt-ctnq ans de la Miesioh (1922M. Pablo Tobar 217. 1947). Le travail de ce quart de sitcle, notes historiques de Jesue
:Taboada CM., 424-428.

INDOCaBIN
1945 : les aumdniers militaires ; I'aeuvre prospere des surs,

216-217.

premier voyage de France en Chine des douze pre1847-1852 .le
miares Filies de la Charit6, par M. Jean Frtdet, 233-270. - Ptkid:
17 novembre 1884. Mort de Smur des Roys, 267 ; 268-269. 1940-1945 : difficults, 6preuves, ruines, internement au Pdtan,
58. - 23 mai 1946 : l'archidiocdse de Pkin confid au clerg seculier ; le-cardinal Tien nomm6 archeveque de P6kid, conne au

clerge sculier : le cardinal Tien nomm6 archev0que de P6ki.

lettre du cardinal Fumasoni-Biondi, du 23 mai 1946, 72-73. 14 octobre 1946 : M. Hippolyle Tichit, Visiteur de Chine nord,
1946 : dioc6sq dans les trois provinces, HopeA, Chekiang,
215. Kiangsi, confis b la Cuongrgation de la Mission, 215-216. - Wethsies (Chantoung), mars-aott 1943 : ie camp d'internement, note
Van den Brandt, 60-61.
CHaIN-sUD (province)
Souffrances et guerre, 58-59. - i4 octobre 1946 : M. Joseph Deymier,
Nanchang : M. Paul Montell, proVisiteur de Chine-Sud, 215. vioaire de Nanchang (Kiangsl) (7 novembre 681-23 mars 1946), par
M. Albert Brulant, 194-197. - Nanchang : 14 mare 1946, ultimn
lettre de M. Paul Monteil k M. Hubert Meuffels, 197-198. - Goa
le schisme de Goa depuis 1833, chicaneries, incidents, 256-258. Macao : le Procureur de la Propagande, Thbodore Joset ; incident de 1841 : trois jbsuites pour le Kangnan ; Joset nomm6 prdlet aposolique & Bongkong ; son expulsion ; intervention de M.
Dubois de Janclgny, 257-258. - 1846 : la situation religieuse ;
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le desir de Mgr de Mata d'avoir des Filles de la Charitý
en
Chine, 234-235. - 21 juin 1848 : arrivee au Slella-del-Mare apportant lee douze preumires Filles de la Charit6 deslinees i la
Chine : leurs premiers travaux, 255-256. - 26 juillet 1848 : mort .
de Steur Ane Duraud, leur superieure, 255, 268. - Lee douze
prcmieres Ilies de la Charit ee rendant en Chine. Notes biogra*phiques, 238-239 ; 268-270. - CAanghal . 3 octobre 1898. Mort de
Seur Antoinette Perboyre, 268.. Ningpo : Juillet 1851. M.
Poussou, et la r4union des Vicaires apoatoliques lazaristes de
Chine : le transfert de la Procure lazaste de Macao, discutd et
decide, 258-260. - 29 mai 1852 : le Cdssinl transporte, de Macao & Ningpo, M. de Bdurboulon et lee Filles de la Chari~ ; arrivee & Ningpo, le 21 juin 1852, 259-264. - 21 juin 1852 : le
Filles de la Charilt, sous la direction de Seur Eulalie Augd, sceur
servante ; lee penibles d6buts, 264-266 ; 269. 26 seplembre
1852 : mort de Seur Jeanne-Marie Martiniere, 266, 270. - 1853 :
Orphelinat Saint-Vincent, a Ningpo, 265. I aoOf 1854 : mort
de Seur Antoinette Hoequarl, 266, 268. - 1855 : arrivee du second groupe des Filles de la Charit6, 266. .- 1' novembre 1856
18 juin 1859
mort de Scur Marthe de Lapierre, .266; 268. mort de Seur Frau.oise Labat, 266, 269. - 3 eeptembre 1859
mort de Steur Eulalie Auge, 266, 269. - i" d6cembre 1862 : mort
de Steur .icolette de Gilis, 266, 270. - 14, janvier 1881 : mort
29 aoat 1894 :
de Swur Marie-Antoinette Cellard, 267, 269. Moupin (Setmort de Swur Sti6phanie Louy. 261-268, 269. Shouen), 23 mars 1869 ; la d6couverte du Panda gdant par le
Lazariste Armand David (1826-1900), 345-347.
Notices biograptdques . Allara Jean (11 juin 18-0-3 novembre 1886),
237. Aymeri Ange-Michel, procureur h Changhai de 1856 &
Anouilh Jean-Bap1880 (6 deoembre 1820-6 mars 1880), 239. tiste (9 novembre 1819-18 fevrier 1869), 239. - Guillet Claude,
procureur des Lazaristes I Macao et Ningpo, de 1836 & 1853,
234-235.

IRAN
M. Paul Bedjan (27 novembre 1838-9 juin 1920), par M. Aristide Chatelet, 399-420. - Khosrovah, 1844 : M. Joseph Darnis, pr4fet apostolique, se'Lablit, 399 : 1845 : arrivde de M. Augustin Cluzel
(6 mars 1815-12 ao0t 1882), 400-401. - Khosrovaw : le villagefief de M. Paul Bedjan : see traoas, son oeuvre, 414-41T ; 419420. - Ourmlah, 1874 : rection de la Del6gation apostolique de
Perse ; Mgr Augustin Cluzel; premier.d&legue apostolique, 408' Ourmiah : 1886. Mgr Thomas, dei1,gue apostolique ; lee Arm6niens et les Claldeeas, 410-413. - TUAran : le jubilb de vocation de M. Francoie Berthounesque, 62. - 14 octobre 1945 : le
eollege ; vues de I'Orientale, 75. - 12-9-40 : M. Poiron Auguste,
nommd Visiteur et Directeur des Sours, 62 1946 : Arrivee
de MM. Kervran et Goyaux et du frrre Martin, 215. 1946
lea 432 Blevas du College, 215.
Notices biographiques : Dbi Goulim Jules (10 avril 1831-20 avrll 1866),
403. - DdsirB Salomon (15 mal 1838-13 septembre 1914), 403. Bray Louis (12 mars 1845-29 mars 1900), 409. - Fraanois Lesne
(Mgr) (18 avrll 1846-11 firier 1910), 413-4i4. - Plagnard Louis
(21 aoat 1836-4 juin 1891), 403. - Nicolas Iouge (24 juin 18164 novembre 1862), 405. Ldou Terral (18 mars 1826-10 d6cembre 1877), 407. - Jacques Hector Thomas (Mgr) (11 septembre
1833-10 decembre 1910), 410-413. Varkse Jean-Baptisle (10
mal 1821-8 septembre 1872), 404. - Iesa Molse, frere coadjuteur
(10 aott 1828-2 mars 1902), 403.
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La demande de I'dveque d'Osaka : un srnminaire pour les Filles de ja
Charit6 au Japon, 216.
LEVANT (Province du)
Beyrouth : Voyage de M. Gendre, Visiteur, a Paris ; les oeuvres et le
Voyage de M. Alexis Gendre (31
travail des missions, 65-66. 17-27 avril 1946) (Beyrouth-Parioctobre-30 novembre 1945
Beyrouth), 347-354. - 1945-1946 : ls ceuvres et 'la guerre : Antoura, Dumas, Furn el Chebak. 75 ; 214-215. - Antoura : Vie et
Smort *de M. Ernest Sarloutte (1878-1914), par M. Emile Joppin,
182-192. - Antoura : le Lazariste d'Antoura [M. Sarloutte], par
IM.. Jdrme et Jean Tharaud, 192-194.
SAFRIQUE
AFRIQUE DU NORD
Les missionnaires miseionnants, 214. - Algdrie : 1945. Nouvelles de
1946. Le retour des
la Province ; renfdr's-envoyes' 54. - Oran
confreres, 214. - Tunisie : Sant, de Mgr Charles-Albert Gounot,
administrd le 8 novembre 1946, 214.
CONGO BELGE

Mai 1946 : M. Andre Windels, prefet apostolique, demissionne pour
raison de santi . M. Camille Vandekerekove, nommd pr•det apostolique de BIA.ro, le 21 juin 1946, 213.
EGYPTa
Alexandrie : le centenaire de l'arrivde (28 janvier 1844) des Lazaristes et des illes de la-Charit6 : a!locution de M. Gendre, le 30
janvier 1944 ; les diverses maisons et ceuvres en Egypte, 174-182.
- Takta : le sdminaire copte de Tahta, et M. Stephy Sidarouem,
75-76 ; 214.
SETaIOPI

M. Paul
1946 : la sifuation d'aprts la tourmente 1939-1945, 54. Gimalac et Y1'euvre de la Mission & Addis-Abba, y est arriv6 le
5 octobre 1946, 214.
MADAGASCAR

1946 : 1e Vicariat de Fort-Dauphin pendant la guerre 1939-1945, par
Mgr Antoine Sdvat : restriclions, souffranoes ; adaptations de
1945 : le Vical'apostolat ; sceurs.et missionnaaires, 437-447. rfat de Fort-Daphin : les dAces, MM. Genouville, Fabla, Raphael
Coudroy ; le frere Noguts, 62 ; santis et renforts, 213-214.
MozAMBIQUE
Le cardinal de Gouveia et le -ddveloppement des missions portugaises ;
La mission de MaIlud, fondde le 29 fAvrier 1940, 76, 213.
AMERIQUE
ETATS-UNis
Le premier prix dans le palmarts de la Charite, 212.
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le dsir d#.entauz : M. Guillaume Slattery, ancien Visitear, insChiac
0*6sulteur an Consell de la Congregation, le 10 juin 1946,
SEtats-Cnis occidentauz: Chicago. Les dix mille ,tudiants de lUniversi.t de Paul, 212. - Yukiang : 3 octobre 1940. Sacre de Mgr CharIke Quinn, iveque de YuklanI , 59.
MEXIQUE
Le centenaire de la Province. M. Bonaventure Armengol, premier Visiteur (28 avril 1846-5 mat 1853), 62. Mexico : M. Patrice

Ataun, Visiteur, le 17 octobre 1942, sucoýde A M. Jacques de las
Heras, Visileur le 26 janvier 1922, d6c4d6 A Mexico, le 24 mai 1949,
62-63. - Les Filles de la Charitt, expulsees en 1874 (Cf. Annales,
tome XL, p. 165-258), retournent au Mexique, en 1945, 62-63 ;
213. - Lee Dames. de la Charit ; les Enfants de Marie, 213.

"N

ANERUQUE CENTRALE

Janvier 1945 : Mgr Franofis Beckmann, archevque .de Panamaa, 213.
- Guatemala : La cinquanlaine de vocation de MM. Lagraula et
Thaureaud, 213. - 1945 : Nouvelles de Guatemala et de Panama, 56.

1945 . La charitt des apostoliques argentins pour leurs freres de
France, 213. - 11 juillet 1943 : M. Philippe Prat, notnmd Visiteur,
succede & M. Jules Bauden, Visiteur, le 27 septembre 1923, et
dec•de
Buenos-Ayres, le 9 mai 1942, 56. - XMntevideo : Secours Polverini, 56.
Batsu.
15 avril 1941 : -Mort de M. Eugene Pasquier, Visiteur depuis le 19
juillet 1912, 58. - 7 avril 1945 : M. Francois Godinho, 4omm6 Visiteur du Bresil, 58. 1948. - Pays heureux.. ear sans histOire,
213.

Valparaiso :
1945 : Lee difficultds financi6res de la Province, 63. Mort de M. Etienne Standaert, le 28 juillet 1941, 63. - Valparaiso;
M. Louis Felhoen, nommr
Visiteur du Pacutique, le 5 mai 1941,
63. - Santiago : mal 1944. Visite apostolique, 63. Santiago .'
Visiteur, le 10 juin 1946, 213. - ValM. Manuel Godoy, nommw
paraiso : 25 janvier-8 fevrier 1848. Le Stella-del-Mare jette I'anore. Escale des douse premitres Filles de la Charit6 voguant vers
la Chine. Ches les Picpuciennes. Suocks des cornettes. 245-247. MageUla
: 2 janvier 1848, arrivee
et passage du Stella-def-Mare,
*
24466-245.
COLOMan

Santa-Marta : M. Bernard Botero, nominm evque, 59. Bogota :
M. Martiniano Trujillo, visiteur de la Province, depuis le 5 septembre 1938. 59. 1945 : multiplication des vocations et prodperitl des aouvres, 59, 213.
EOUATE UR

1945 . ia Province, penurie de personnel, 59. quatre confrbres, 213.

1946 : renfort de

-

487 -

Pftou
1946 : M. Federico Pirez, directerr des Smurs, nomm6 ev6que de
Carisco, et auxiliaire du cardinal de Lima, 213. - FPvrier 1947 :
M. Antoine Moreno, directeur des Saurs au Perou, 213...
OGEAN1E

1846: Socii miaritime de 1'Oceanie, ses bateaux, l'Arche-d'Alliaace,
le Stella-del-Mare, 235-237. Papeit (baie de) : 13 marseavril 1848 : escale du Spella-del-Mare portant lee douze premieres
Filles de la Charite allanl en Chine. La reine Pomard, 248-249. Opoulou (Upolu, lie de), archipel dee Navigateurs : Apia, 23 avril4 mai 1848 : escale du Stella-del-Mare. - Apia : le 30 avril 1848,
mort et inhumation de Sceur Marie-Anne Ville, Fille de la Charitt, 250-252 ; 269. - Chiros (le de) : Quiros, 8 mal 1848 :
escale du SleUa-del-Mare, 252-253. - Quiros : debarquement des
quatre pilotus du SteUa-del-Mare : de la Myre-Mory, de FitzJames de Dreux-Breze, Paul de Lorge, 253-255.
AUSTRALIE
12 novembre 1945 : M. Nicolas Rossiter, Visileur, sucWde A M. Richard Macken, nomm6 Visiteur le 23 novembre 1933 . le travail
el dOveloppement de la Province, 57 ; 217.
PHILIPPINES
Manille : la tragddie sanglante des Philippines : dix-huil Vincentiens,
vicirnes de la tuerre, 63 : 217 ; 354-365. - 30 septembre 1946:
M. Zacarias Subinas, visiteur de la Province. nommd Visiteur le

ii janvier 1932, succede i M. Joee Tejada, 217. - Man•Ue : San
Marcellino. maison centrale, 'ruinee et massacres, le 9 f6vrler
1945 ; lee dix victimes : MM. Tejada, Egeda, Soto, Aguireche,
Ruiz Fernandez ; les freree Indurain, Pardo, Santidrian, Garcia
(notes biographiques), 355-359. - Manille (college de 'Assunclon,
Smeurs de Saint-Paul-de-Chartres), le 12 fWvrier 1945, massacre
de M. Elias Gonzalez, 359. - Maniue : Intramuros . 19 mawr
S 1945, massacres. M. Jr6nme Pampliega (rWeil du binedictin Belarmino de.Celis), 360-362. - Mandaloyong, 8-9 f6vrier 1945 :
massacres : MM. Prisciano Gonzalez et Crispin Gomez, et frere
Raphael Martinez, 363-365.
JAVA

Soerabaia : 8 mat 1942. Sacre de Mgr Michel Verhoeks, vicaire apostolique de Socrabaia, eveque d'Eleutheropolis. 61. - 1946 : lee
souffrances du Vicariat apostolique de Soerabaia ; travail A reprendre et A poursuivre, 217..
Nicrolrge

eIemeissonnares, 206-207 ; 229-231 ;
Filles de la Charitl, 207-208.
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